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Opening of the First Part of the Fourteenth Ordinary Session of the Assembly. 
Speech by the Provisional President of the Assembly. 
Examination of credentials. 
Election of the President of the Assembly. 
Election of the Vice-Presidents of the Assembly. 
Speech by the President of the Assembly. 
9th October 1968 
Presentation of the Annual Report of the Council by Mr. Malfatti, Under-Secretary of State for 
Foreign Affairs of Italy, on behalf of the Chairman-in-Office of the Council. 
Application of the Brussels Treaty - Reply to the Thirteenth Annual Report of the Council: 
presentation of the report tabled by Mr. Lenze on behalf of the Committee on Defence Questions 
and Armaments. 
Politica.l activities of the Council of Ministers - Reply to the Thirteenth Annual Report of the 
Council: 
presentation of part one of the report tabled by Mr. Leynen on behalf of the General Affairs 
Committee. 
General Debate 
V ofea on the draft Recommendations. 
TUESDAY 15th OCTOBER 
Moraiq 9 a.m. 
Meetings of the General Affairs Committee and the Committee on Defence Questions and Arma-
ments for the election of their Bureaux. 
10 a.m. 
The British application for membership of the European Communities and the next steps in the 
building of Europe : 
presentation of the report tabled by Mr. van der Stoel on behalf of the General Affairs Com-
mittee. 
General Debate. 
Speech by Mr. Jean Rey, President of the Commission of the European Communities. 
Speech by Lord Chalfont, Minister of State for Foreign Affairs of the United Kingdom. 
Vote on the draft Recommendation. 
12 
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Matia 10 beures : 
PRO)ET DE CALENDRIER 
de la premiere partie de la Quatorzieme session ordinaire 
Paris, 14-18 octobre 1968 
LUNDI 14 OCTOBRE 
Groupes politiques. 
Apri ... midi 15 beures : 
9 octobre 1968 
Ouverture de la premiere partie de la Quatorzieme session ordinaire de l'Assemblee. 
Discours du Doyen d'age. 
Verification de pouvoirs. 
Election du President de I' Assemblee. 
Election des Vice-Presidents de l'Assemblee. 
Discours du President de I' Assemblee. 
Presentation du rapport annuel du Conseil par M. Malfatti, Sous-Secretaire d'Etat aux affaires 
etrangeres de l'Italie, au nom du President en exercice du Conseil de l'U.E.O. 
Application du Traite de Bruxelles - Reponse au Treizieme rapport annuel du Conseil : 
presentation du rapport depose par M. Lenze au nom de la Commission des Questions de Defense et 
des Armements. 
Activites politiques du Conseil des Ministres - Reponse au Treizieme rapport annuel du Conseil: 
presentation de la premiere partie du rapport depose par M. Leynen au nom de la Commission des 
Affaires Generales. 
Debat general. 
Votea des projets de recommandations. 
MARDI 15 OCTOBRE 
Matia 9 beures : 
Reunion de la Commission des Affaires Generales et de la Commission des Questions de Defense 
et des Armaments pour !'election de leurs Bureaux. 
10 beures: 
La candidature britannique aux Communautes europeennes et les prochaines etapes de la cons-
truction de !'Europe : 
presentation du rapport depose pa.r M. van der Stoel au nom de la Commission des Affaires 
Generales. 
Debat general. 
Discours de M. Jean Rey, President de la Commission des Communautes europeennes. 
Discours de Lord Chalfont, Ministre d'Etat britannique aux a.ffaires etrangeres. 
Vote du projet de recommandatilm. 
12 
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Afteraooa 3 p.m. 
Political activities of the Council of Ministers - Europe and the Czechoslovak question : 
presentation of part two of the report tabled by Mr. Leynen on behalf of the General Affairs 
Committee. 
Czechoslovakia and European security : 
presentation of the report tabled by Mr. Edwards on behalf of the Committee on Defence Questions 
and Armaments. 
General Debate. 
Votea on the draft Recommendationa. 
WEDNESDAY, 16th OCTOBER 
Moraiar 9 a.m. 
Meetings of the Committee on Scientific, Technological and Aerospace Questions and the Working 
Party for Liaison with National Parliaments for the election of their Bureaux. 
10 a.m. 
Co-operation between Europe and the United States : 
presentation of the report tabled by Mr. Kirk on behalf of the General Affairs Committee. 
General Debate. 
Speech by Mr. Jahn, Secretary of State for Foreign Affairs of the Federal Republic of Germany. 
Speech by Mr. Katzenbach, United States Under-Secretary of State. 
Vote on the draft Recommendation. 
Afteraooa 3 p.m. 
The incidence of the Vietnam conflict on Western European security: 
presentation of the report tabled by Mr. Beauguitte on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments. 
General Debate. 
Vote on the draft Recommendation. 
THURSDAY, 17th OCTOBER 
Moraiar 9 a.m. 
Meetings of the Committee on Budgetary Affairs and Administration and the Committee on Rules 
of Procedure and Privileges for the election of their Bureaux. 
10 a.m. 
State of European security -The tactical use of nuclear weapons and the defence of Western Europe : 
presentation of the report tabled by Mr. Dodds-Parker on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments. 
General Debate. 
Speech by Mr. Schroeder, Minister of Defence of the Federal Republic of Germany. 
Speech by Mr. Manlio Brosio, Secretary-General of NATO. 
Vote on the draft Recommendation. 
13 
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Apre ... micli 15 heures : 
Activites politiques du Conseil des Ministres - L'Europe devant l'a:ffaire tchecoslovaque: 
presentation de la deuxieme partie du rapport depose par M. Leynen au nom de la Commission 
des Affaires Generales. 
La. Tchecoslovaquie et la securite europeenne : 
presentation du rapport depose par M. Edwards au nom de la Commission des Questions de 
D6fense et des Armaments. 
Debat general. 
Vote du 'JYI'Ojeta de recommarulationa. 
MERCREDJ160CTOBRE 
Matin 9 henres : 
Reunion de la Commission Scientifique, Technique et Aerospatiale et du Groupe de travail charge 
de la liaison avec les parlements nationaux pour !'election de leurs Bureaux. 
10 benres: 
La cooperation entre !'Europe et les Etats-Unis: 
presentation du rapport depose par M. Kirk au nom de la Commission des Affaires Generales. 
Debat general. 
Discours de M. Jahn, Secretaire d'Etat allemand aux a:ffaires etrangeres. 
Discours de M. Katzenbach, Sous-secr6taire d'Etat americain aux affaires etrangeres. 
Vote du 'JYI'ojet de recommandation. 
Apre ... micli 15 benres : 
L'incidence du conflit du Vietnam sur la securite de !'Europe occidentale : 
presentation du rapport depose par M. Beauguitte au nom de la Commission des Questions de 
Defense et des Armements. 
Debat general. 
Vote du 'P'oiet de recommandation. 
JEUDI 17 OCTOBRE 
Matin 9 beores : 
Reunion de la Commission des Affaires budgetaires et de I' Administration et de la Commission 
du Reglement et des Immunites pour !'election de leurs Bureaux. 
10 beures: 
Etat de la securite europeenne - L'emploi tactique des armes nucleaires et la defense de !'Europe 
occidentale : 
presentation du rapport depose par M. Dodds-Parker au nom de la Commission des Questions 
de Defense et des Armements. 
Debat general. 
Discours de M. Schroeder, Ministre de la defense de la Republique Federale d' Allemagne. 
Discours de M. Manlio Brosio, Secretaire general de l'O.T.A.N. 
Vote du 'P'oiet de recommarulation. 
13 
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AlteraooD 3 p.m. 
The non-proliferation Treaty : 
presentation of the report tabled by Mr. Housia.ux on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments. 
General Debate. 
Vote on the draft Recommendation. 
FRIDAY, 18tla OCTOBER 
MorDiDg 10 a.m. 
Budget of the Assembly for the financial year 1969: 
presentation of the Report tabled by Mr. Kirk on behalf of the Committee on Budgetary Affairs 
and Administration. 
Accounts of the administrative expenditure of the Assembly for the financial year 1967 - The 
Auditor's report: 
presentation of the Report tabled by Mr. Kirk on behalf of the Committee on Budgetary Affairs 
and Administration. 
Draft opinion on the Budget of the Ministerial Organs of W astern European Union for the 
financial year 1968 : 
presentation of the Report tabled by Mr. Kirk on behalf of the Committee on Budgetary Affairs 
and Administration. 
Vote on the draft Budget, Motion ani/, Opinion. 
Prospects of scientific and technical co-operation : 
presentation of the report tabled by Mr. Flamig on behalf of the Committee on Scientific, Tech-
nological and Aerospace Questions. 
General Debate. 
Speech by Mr. Theo Lefevre, Minister responsible for Scientific Policy and Planning of Belgium. 
Votes on the draft Recommendations. 
AfterDDOD 3 p,m, 
The Soviet orbital bombardment system: 
presentation of the report tabled by Mr. Hansen on behalf of the Committee on Scientific, Tech-
nological and Aerospace Questions. 
General Debate. 
Vote on the draft Recommendation. 
Action taken in national parliaments in implementation of recommendations of the Assembly : 
presentation of the report tabled by Mr. Abens on behalf of the Working Party for Liaison 
with National Parliaments. 
CLOSE OF THE FIRST PART OF THE FOURTEENTH ORDINARY SESSION 
14 
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Aprit-micli 15 heare• : 
Le traite de non-proliferation: 
presentation du rapport depose par M. Housiaux au nom de la Commission des Questions de 
Defense et des .Armaments. 
Debat general. 
Vote du projet de recommandation. 
VENDREDI18 OCTOBRE 
Matin 10 heare1 : 
Budget de l' Assemblee pour l'exercice financier 1969 : 
presentation du rapport depose par M. Kirk au nom de la Commission des Affaires budgetaires 
et de l' Administration. 
Comptes relatifs aux depenses administratives de l'Assemblee pour l'exercice financier 1967 -
Rapport du Commissaire aux comptes : 
presentation du rapport depose par M. Kirk au nom de la Commission des Affaires budgetaires 
et de l' Administration. 
Projet d'avis sur le budget des organes ministeriels de !'Union de !'Europe Occidentale pour 
l'exercice financier 1968 : 
presentation du rapport depose par M. Kirk au nom de la Commission des Affaires budgetaires 
et de 1' Administration. 
Vote des projets de budget, de motion et d'avis. 
Perspectives d'une cooperation scientifique et technique : 
presentation du rapport depose par M. Flamig au nom de la Commission Scientifique, Technique 
et Aerospatiale. 
Debat general. 
Discours de M. Theo Lefevre, Ministre beige charge de la politique et de la programmation scien-
tifiques. 
Vote des projets de recommandations. 
Apre ... micli 15 hear• : 
Le systeme de bombardement orbital sovietique : 
presentation du rapport depose par M. Hansen au nom de la Commission Scientifique, Technique 
et Aerospatiale. 
Deba.t general. 
Vote du projet de recommandation. 
Action entreprise dans les parlements nationaux pour assurer la mise en oouvre des recomman-
dations de 1' Assemblee : 
presentation du rapport depose par M. Abens au nom du Groupe de travail charge de la liaison 
avec les parlements nationaux. 
CLOTURE DE LA PREMIERE PARTIE DE LA QUATORZIEME SESSION ORDINAIRE 
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Thirteenth Annual Report of the Council to the Assembly 
of Western European Union on the Council's activities for the period 
1st January to 31st December 1961 
INTRODUCTION 
I. The Council of Western European Union transmit to the Assembly the Thirteenth Annual Report 
on their activities, covering the period 1st January to 31st December 1967. 
2. The main questions considered by the Council are dealt with in the following chapters : 
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Treizieme rapport annuel du Conseil d l'Assemblee 
de l'Union de l'Europe Occidentale sur les activites du Conseil 
du 1•r janvier au 31 decembre 1967 
INTRODUCTION 
8 avril 1968 
1. Le Conseil de !'Union de !'Europe Occidentale a l'honneur de transmettre a 1' Assemblee son 
treizieme rapport annuel d'activite pour la periode allant du 1er janvier au 31 decembre 1967. 
2. Les principales questions examinees par le Conseil sont traitees sous les rubriques suivantes: 
I. Relations entre le Conseil et l' Assemblee 




m. Controle des armaments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
IV. Cooperation europeenne en matiere de production d'armements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
V. Administration publique et Fonction publique europeenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
VI. Questions budgetaires et administratives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
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I. RELATIONS BETWEEN THE, COUNCIL AND THE ASSEMBLY 
A. Progress of relations between the 
Council and the Assembly 
1967 was marked by further efforts to find 
means of improving the dialogue between the 
Council and the Assembly, in the common desire 
to make this as fruitful as possible. 
In June, when the Council's AnnWill Report 
on their activities in 1966 was introduced to the 
Assembly, Mr. Gregoire, Mill!ister for Foreign 
Affairs of the Grand Duchy of Luxembourg and 
Chl8.irman-in-Of:ffice of the Counci1, exp1ained the 
difficulties experienced in providing an Annual 
Report an.d answering questions and recommend-
a!tions. He referred particularll.y .to the principle 
of unanimity which governed the work of the 
Oounci:l and the confidential nature of their dis-
cussions. 
The Assembly was frank in expressing its 
concern and stressed its wish for more information 
on the politrea1 activities of the Council. Its views 
were set out in a motion to disagree adopted on 
15th June, which Mr. Gregoire brought to the 
Council's attention at the ministerial meeting held 
in The Hague on 4th and Sth July. On that occa-
sion the Council discussed the whole subject of 
relations with the AssemMy. The Ministers agreed 
that, subject to the limits imposed by the colle-
giate character of the Council's work, fresh efforts 
shoulld be made to provide more polirtiooil inform-
ation in the Annoo:l Report and to increase per-
sonal contacts. Wiih this objecti'V'e in mind rthe 
Council proposed an ann'IUI!l. meeting between the 
Chairman-in-Office and the President of the As-
sembly. All these proposals were contained in a 
letter handed by the Chairman-in-Office to the 
President of the Assembly. In an exchange of 
correspondence during the autumn, the Council 
and the Assem:l)ly stated their views concerning 
the possibility of achieving the suggested improve-
ments as part of a joint effort to strengthen the 
links between ·the Assembly and the Council. Thus, 
in reply to the points and requests put forward 
by the Assembly in a letter from its President to 
the Chairman-in-Office, the Permanent Council 
reaffil'lllled their intention of giving more inform-
ation on their activities whenever possible. With 
reference to the study of relations between NATO 
and WEU, started after the meeting held at 
ministerial level in Bonn in December 1966 the 
Councd.l said that they would inform the Asse~bly 
of their conclusions, when .they were able to draft 
16 
a document covering this question, in an appro-
priate form, and as soon as possible. 
Furthermore, as the Assembly welcomed the 
idea of an annual meeting between 1Jhe Chairman-
in-Office and the Presidient of the Assembly, the 
CounciJ. proposed that the first meeting should 
be hald on an experimental basis in the spring 
of 1968, about six weeks before the Assembly's 
summer session, at which the Chairman-in-Office 
of the Councii would present the Annual Report 
on the latter's activities. 
• •• 
The Council have also sought to continue as 
effectively as possible the dialogue maintained 
wlith the Assembly's Committees since joint 
meetings were introduced. Thus, two meetings 
were hell.d, with the Commilttee on Defence 
Questions and Armaments and the Geneml Af-
fairs Committee r~ectively. Careful preparation 
of these discussions clearly increases their value; 
the Oounciil. appreciated the assistance given by 
the Committees, and they oontinue to welcome 
the early communication of supplementary ques-
tions. For their part, they tried to make their 
answers as full as possible. These meetings were 
the occasion for two further applications of the 
prooodure agreed in 1966. The meeting was 
therefore divided into two parts with no minutes 
for the second part rto allow greater freedom of 
discussion. 'fhe Council consider that this pro-
cedure, designed to reconcile the Committees' 
desire for information with the collegiate chuac-
ter of the Cou.ncil's debates, should achieve the 
desired objective id: it continues to be applied in 
a spirit of mutual understanding. 
• .... 
Finalily, the Councill have, as usual, tried to 
answer as ftrlly as possi.ble all the recommenda-
tions SUibmitted by the Assembly. Their replies 
to the twenty recommendations considered during 
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I. RELATIONS ENTRE LE CONSEIL ET L' ASSEMBI.tt 
A. Evolution des relations entre le Conseil 
et l'Assemblee 
L'annee 1967 a et..e marquee a nouveau par 
la recherche de moyens d'am6liorer le dialogue 
entre le Conseil et l'Assemblee, dans le desir com-
mun de le rendre le plus fruetueux possible. 
Lors de la presentation en juin 1967 du rap-
port anrnuel sur les aetivites du Conseil. en 1966, 
M. Gregoire, Ministre des affaires etrangeres du 
Grand-Duche du Luxembourg et President en 
exercice du Conseil, a eu Foccasion d'exposer a 
l'Assem.Mee Jes dif:liieultes rencontrees par le Con-
seil concernant 1 'elaboration d'un rapport annuel, 
la redaction de reponses aux questions et recom-
mandations de l'.Assemblee, en rappalant en parti-
culier le principe d'unrurlmite qui regit les tra-
vaux du Conseil ainsi que le caractere confidential 
de ses deliberations. 
L'Assemblee ayant exprime avec franchise 
ses preoccupation.' - en particuHer son desir 
d'etre davantage informee des activites politiques 
du Conseil - et aY'ant manifeste son sentiment 
dlllnS une motion de desapprobation adoptee le 
15 juin, M. Gregoire n'a pas manque, lors de la 
reunion tenue au niveau ministeriel a La Haye, 
les 4 et 5 juillet, d'en entretenir le Conseil. Ce 
dernier, lors de cette session, a etudie l'ensemble 
de ses relations avec 1 'Assemblee. Les ministres 
sont tous convenus de faire de nouveaux efforts 
en vue de donner plus d~irnformations politiques 
dans [e rapport annuel, dans les Iimites toutefois 
compatibles avec le caractere collegial des travaux 
du Conseil, et de developper les contacts person-
nels. A cet effet, le Conseil a propose une ren-
contre annuelle entre le President en exercice du 
Conseil et le Presidernt de l'.AssemMee. L'ensemble 
des ces propositions a ete presente dans une lettre 
remise par le President en exercice du Conseil 
au President de l'Assemblee. Au cours de l'au-
tomne, un echange de correspondance a permis 
au Conseil et a l'Assemblee d'exposer [eurs points 
de vue sur les possibilites pra:tiques de reaJ.iser 
les ameliorations souhaitees et done de facHiter 
une recherche commune des moyens de resserrer 
les liens entre 1 'Assemblee et [e Conseil. Ainsi, 
en reponse aux considerations et demandes for-
mulees par l'Assemblee dans la lettre adreM 
par son President au President en exercice du 
Conseil, le Conseil permanent a notamment reaf-
firme son souci de donner chaque fois que p~­
sible plus d'informations sur ses activites. Sur le 
point particulier de l'etude sur les relations entre 
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i'O.T.A.N. et l'U.E.O., entreprise a la suite de 
la reunion tenue au niveau ministerial A Bonn 
en decembre 1966, le Conseil a fait part de son 
intention d'informer ~'Assemblee, des qu:e son exa-
men aurrait abouti A la redaction d 'un document 
couvrant cette question, des conclusions de celui-
ci, sous une forme appropriee et dans les meil-
leurs delais. 
D'autre part, l'Assem.Ulee ayant accuei11Ii favo-
rablement la proposition de renoontre annueHe 
entre le President en exercice du Conseil et le 
President de l'Assemblee, le Conseil a suggere 
que cet entretien ait lieu, pour la premiere fois, 
a titre experimental, au printemps 1968, c'est-
a-dire environ six semaines avant Ja session d'ete 
de l'.Assemblee, au cours de laquelle 1e President 
en exercioo du Conseil. presente le rapport annuel 
sur les activites du Conseil. 
• •• 
Le Conseil, d'autre part, s'est attache a 
entretenir le plus fructueusement possible le dia-
logue poursuivi, depuis l'instauration des reunions 
communes, avec les commissions de l'.Assemblee. 
Ainsi, deux reunions ont ete tenues respective-
ment avec la Commission des Questions de De-
fense et des Armements et avec la Commission 
des Affaires Generales. De tels debats gagnent 
a etre soigneusement prepares; le Conseil a appre-
eie le con'Cours apporte par les commissions, et 
continue a souhaiter la communication en temps 
urtile des questions supplementaires. De son oote, 
il. s'est efforce de repondre avec le maximum de 
precooon aux questions posees. Ces reunions ont 
ete l'occasion de deux nouvehles app'lications de 
la procedure decidee en 1966. Les debats ont 
done ete divises en deux parties, la seconde ne 
faisant pas l'objet de compte rendu pour donner 
plus de liberte BJu dialogue. Le Conseil estime 
que cette procedure, visant A ooncilier le desir 
d~nformation des commissions avec le caractere 
collegial des deliberations du Oonseil, peut per-
mettre d'atteindre l'obj.ootif recherche, si I'on 
continue a l'appliquer dans un esprit de compre-
hension mutuelle. 
... 
Enfin, le Conseil s'est efforce, comme d'ha-
bitude, de repondre aussi completement que pos-
sible a toutes iJ.es recommandations dont d.l a ete 
saisi par l'.Assemblee. Dams ~es reponses apportees 
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the year reflect as aoourBJtely as possible the 
views of wl'l member States. 
B. Summary of contacts between the Council 
and the Assembly 
(a) Speeches by Ministers at the Thirteenth 
Ordinary Session of the Assembly 
Fi1·st Part (13th to 15th June): 
- Mr. Gregoire, Minister for Foreign 
Affairs of the Grand Duchy of Lmrembourg, 
Chairman-in-Office of the Council, 
- Mr. J. Stonehouse, Minister of State at 
the Ministry of TechnoLogy of the United King-
dom, 
- Mr. Reynolds, United Kingdom Minister of 
Defence for Administrwtion, 
- Mr. Rodgers, Parliamentary Under-
Secretary of State for Foreign Affairs of the 
United Kingdom. 
Second Pari (4th to 7th December): 
- Mr. Luns, Nether!lands Minister for For-
eign Affairs, 
- Mr. Rodgers, Parlliamentary Under-
Secretary of State for Foreign Affairs of the 
United Kingdom. 
(b) Recommendations transmitted to the Council 
- The Counci!l gave replies to twenty 
Recommendations, numbered 139 to 158. 
- The Council received seven Recom-
mendations adopted by the Assembly in Decembar 
1967. 
(c) Joint meetings between the Council and Assembly 
Committees 
- Meeting with the Committee on Defence 
Qu~tions and Armaments held in Lmrembourg 
on 17th May, under the chairmanship of Mr. Gre-
17 
goire, Lmrembourg Minister for Foreign Affairs 
and Chairman-in-Office of ;fJhe Council. 
-Meeting with the GeneraJ. Affairs Com-
mittee held in London on 13th November, under 
the chairmanship of Lord Chalfont, United King-
dom Minister of State for Foreign Affairs. 
(d) Written questions 
The Coundl gave replies to five written 
questions from members of the Assembly, 
numbered 99 to 103. 
(e) Exchange of correspondence on matters of 
substance 
-Letter sent by Mr. Luns, Chairman-in-
Office, to the President of the AssemJbly (4th Sept-
ember). 
- Exchange of letters between the Chairman 
of the General Affairs Committee of the 
Assembly, Mr. Blumenfeld (17th July), and the 
Chairman-in-Office of the Council, Mr. Luns 
(25'th July). 
- Exchange of fetters between the President 
of the Assembly (14th September and 3rd 
October) and the Counchl. (29th November). 
(f) Personal contacts 
- The usual meetings between the Chairman-
in-Office of the Council (Mr. Luns fo~lowed by 
Lord Chalfont) and the Chairman of the Gener3J. 
Affairs Committee of the Assembly, following 
the meetings of the Counciil he!ld at ministerial 
level on 4th and 5th July in The Hague and 
on 12th and 13th October in London. 
However, at ,the request of the Assembly, 
the Council agreed, as an exception, for the ses-
sion he:ld in Rome on 4th and 5th April, that the 
President of the Assembly, Mr. Badini Confa-
lonieri, should replace the Chairman of the 
General Affairs Committee for the usuail mee~ 
with Mr. Fanfani, Chairman-in-Office of the 
CouncH. 
- Meeting held on 4th September between 
the Chairman-in-Office of the Counci1, Mr. Luns, 
and the President of the Assembly. 
aux vingt recommandations examinees durant !'an-
nee, son souci a ete d'exposer avec le maximum 
de precision le point de vue de !'ensemble des 
Etats membres. 
B. Etat recapitulatif des diverses formes de 
relations entre le Conseil et l' Assemblee 
(a) Interventions de ministres au cours de la 
treizieme session ordinaire de l'Assemblee 
Premiere partie (13-15 juin): 
- M. Gregoire, Mmistre des affaires etran-
geres du Grand-DucM du Luxembourg, Presi-
dent en exercioo du Conseil; 
-- Mr. J. Stonehouse, Ministre d'Etat de la 
technolog.ie du Royaume-Uni; 
- Mr. Reynolds, Secretaire d'Etat a la de-
fense du Royaume-Uni; 
- Mr. Rodgers, Sous-secretaire d 'Etat au 
ministere des affaires etrangeres du Royaume-
Uni; 
Deuxieme partie ( 4-7 decembre) : 
- M. Luns, Ministre des affaires etrangeres 
des Pays-Bas; 
- Mr. Rodgers, Sous-secretaire d 'Etat au 
ministere des affaires etrangeres du Royaume-
Uni. 
(b) Recommandations transmises au Conseil 
-Le Conseil a repondu a vingt recomman-
dations. n s'agit des Recommandations nos 139 
a 158. 
- Le Conseil a ete saisi de sept recomman-
dati.ons adoptees par l'Assemblee en decembre 1967. 
(c) Reunions communes entre le Conseil et des 
commissions de l' Assemblee 
- Reunion avec la Commission des Questions 
de Defense et des Armements, tenue a Luxem-
bourg le 17 mai sous la presidence de M. Gregoire, 
17 
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Ministre des affaires etrangeres du Grand-Duche 
du Luxembourg et President en exercice du Con-
sell. 
- Reunion avec la Commission des Affaires 
Generales, tenue a Londres le 13 novembre sous 
la presidence de Lord Cha;lfont, Ministre d'Etat 
aux affaires etrangeres du Royaume-Uni. 
(d) Questions ecrites 
Le Conserl a repondu a einq questions ecrites 
posees par des membres de l'Assemblee. H s'agit 
des questions nos 99 a 103. 
(e) Echange de correspondance sur des questions de 
fond 
- Lettre remise au nom du Conseil nar 
M. Luns, President en exercice, au President~ de 
l'Assemblee (4 septembre). 
- Echange de lettres entre J·e President de 
la Commission des Affaires Generales de l' Assem-
blee, M. Blumenfeld (17 juillet), et le President 
en exercice du Conseil, M. Luns (25 juihlet). 
- Echange de Jettres entre le President de 
l'Assemblee (en date des 14 septembre et 3 oc-
tobre) et le Conseil (29 novembre). 
<n Contacts personnels 
- Entretiens d'usage entre le President en 
exercice du Conseil (successivement M. Luns et 
Lord Chalfont) et le President de la Commis-
sion des Affaires Generales de l'Assemblee, a la 
suite des reunions tenues par ~e Conseil au ll'iveau 
ministerial, les 4 et 5 juillet a La Haye, et les 
12 et 13 octobre a Londres. 
Toutefois, pour la reunion tenue les 4 et 
5 avril a Rome, sur la d:emande de 1 'Assemblee 
et a titre exceptionool, le Conseil a a·ccepte que 
le President de FAssemibiee, M. Badini ConfaJo-
nieri, represente ~e President de la Commission 
des Affaires Generales pour l'entretien d'usage 
avec M. Fanfani, President en exercice du Con-
seil. 
- Entretien du 4 septembre entre le Presi-
dent en exercice du Conseill, M. Luns, et le Pre-
sident de l'Assemblee. 
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D. THE COUNCIL AND EUROPEAN CO-OPERATION 
The Council continued to carry out their 
functions throughout 1967 in accordance with 
Article VIII of the revised Brussels Treaty. They 
met three times at ministerial ievel and twenty-
three times at the level of permanent representa-
tives. 
A. The Council and political and economic 
questions 
Tlhe Council met at ministerial level, in 
accordance with the agreement of July 1963, for 
consultations between the seven member gov-
ernments of WEU: in Rome on 4th and 5th 
April, under the chairmanship of Mr. Fanfani, 
Minister for Foreign Affairs; in The Hague on 
4th and 5th July, under the chairmanship of 
Dr. Luns, Minister for Foreign Affairs; 
in London on 12th and 13th October, with 
Mr. Brown, Secretary of State for Foreign 
Affairs, and Lord Chalfont, Min:ister of State 
for Foreign Affairs, in the chair. The time-table 
a.f international meetings made it impossible 
for the Ministers to meet four times over the 
period (once a quarter). The Council therefore 
agreed to convene at the beginning of each quarter 
whenever possilJle to facilitate implementation 
of the aforesaid agreement. 
The Council have continued to consider 
problems faced by member States with a view 
to contributing as much as possible to the improve-
ment a.f European co-operation, For example, dur-
ing their political consultations, apart from the 
regu[ar agenda items SU'ch as the development 
of East-West relations, they were led by current 
events to study a number of non-European 
problems, in particular those which had arisen 
in the Middle East and in Asia. 
Furthermore, within the context of their 
economic consultations, the Council also pursued 
their discussions of the Eruropean economic situa-
tion, with the active participation of representa-
tives of the EEC Commission, now the Com-
mission of the European Communities. They 
reviewed the questions ariSing from economic 
developments in the EEC, in the United King-
dom and in EFT A, the Kennedy round (tiN those 
negotiations ended in June) and relations between 
the United Kingdom, EFTA and the European 
Communities. This [ast point, following the 
decision taken by the United Kingdom and certain 
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members of EFTA to apply to accede to the 
European Communities, gave rise to discussions 
of special significance on two oeeasions - in 
The Hague in July and in London in October. 
The Pernument Council, for ·their part, 
assisted by the working group which met regu-
[arly to prepare their meetings, studied the reoom.-
mendations and questions submitted by the 




The main political and economic subjects 
examined by the Council in 1967 were: 
1. East-West relations. 
2. European technologicall co-operation. 
3. European 'CO-'Operation in space matters. 
4. The application submitted by the United 
Kingdom and certain other EFTA coun-
tries to acoode to the European Com-
munities. 
5. Problems arising outSide Europe, in the 
Middle East (Israeli-Arab crisis, South 
Arabia and Aden), in the Far East (Hong 
Kong, China) and in Africa. 
6. Disarmament and the non-proliferation 
of nuclear weapons. 
1. East- West relations 
This matter was dealt with in the Council.'s 
replies to Recommendations 143 on the present 
situation in the Warsaw Pact and 144 on WeStern 
Europe and developments in Eastern Europe, as 
weLl as to a number of questions put by the 
Assembly GeneraJl Affairs Committee at the 
joint meeting held in London in November. 
The Council devoted a considerable part of 
~eir discussions to East-West r~lations when 
they met 8Jt ministerial 'level in Rome, The Hague 
and London; all seven governments agreed on the 
need to pursue their efforts to create an atmo-
sphere of political detente in Europe, with a view 
to achieving a peaceful sett[ement of outstanding 
problems, in particuiliar that of Germany. In this 
cozmection, the German representative gave a 
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11. LE CONSEIL ET LA COOP:£RATION EUROPttNNE 
En 1967, le Conseil a continue d'exercer ses 
fonctions conformement a !'article VIII du Traite 
de BruxeLles revise. ll s'est reuni trois fois au 
niveau ministerial et v:ingt-trois fois au niveau 
des representants permanents. 
A. Le Conseif et les questions politiques 
et economiques 
Le Conseil s'est reuni a !'echelon ministerial, 
conformement a 1 'accord de juil'let 1963, pour 
des consultations entre Jes sept gouvernements 
membres de :I.'U.E.O., a Rome les 4 et 5 avril, 
sous la presidence de M. Fanfani, Ministre des 
affaires etrangeres, a La Haye les 4 et 5 juillet, 
sous la presidenee de M. Luns, Ministre des affaires 
etrangeres, a Londres les 12 et 13 ootobre, sous 
la presidence de M. Brown, Secretaire d'Etat 
aux affaires etrangeres, et de Lord Chalfont, 
Ministre d'Etat aux affaires etrangeres. Le calen-
drier des reunions internationales n'a pas permis 
aux ministres de tenir quatre reunions annuelles 
a raison d'une par trimestre. Le Conseil a done 
convenu, pour faciliter l'application de !'accord 
susmentionne, de fixer ses reunions autant que 
possible en debut de trimestre. 
Le Conseil a continue d'examiner les pro-
blemes qui se sont poses aux Etats membres, 
dans le souci de contribuer autant que possible 
a !'amelioration de la cooperation europeenne. 
C'est ainsi que, dans le cadre de ses consultations 
politiques, en dehors des questions qu'ii examine 
regulierement comme !'evolution des relati01l.9 
Est-Ouest, il a ete appele par l'actualite a etudier 
un certain nombre de problemes extra-europeens, 
a la suite d'evenements survenus en particulier 
au Moyen-Orient et en Asie. 
D'autre part, rdans le cadre de ses consulta-
tions eoonomiques traditionnelJ.es, il a poursuivi 
1 'examen de ia situation economique europeenne, 
avec la participation active du representant de 
la Commission de la C.E.E., devenue Commis-
sion des Communautes europeennes. C'est ainsi 
qu 'il a examine les questions posees par !'evolu-
tion economique au sein de la C.E.E., au sein 
du Royaume-Uni et de l'A.E.L.E., les negooia-
tions Kennedy (jusqu'a leur conclusion en juin), 
ies relations entre [e Royaume-Uni, l'A.E.L.E. et 
les Cominunautes europeennes. Ce dernier point, 
a la suite de la decision prise par le Royaume-
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Uni et certains membres de 1 'A.E.L.E. de deman-
der leur adhesion aux Communautes europeennes, 
a donne lieu a des echanges de vues partieuliere-
ment u1liles en juillet a La Haye, puis a Londres 
en ootobre. 
D'autre part, le Conseil permanent, assiste 
de son groupe de travail qui s'est reuni reguliere.. 
ment pour preparer ses travaux, a etudie avec la 
plus grande attention les recommandations et 
questions presentees par l'Assemblee et ses com-
missions. 
:. 
Les prmCipaux suj'ets, d'ordre politique et 
eoonomique, examines par le Consei1.en 1967, ont 
ete: 
1. Les relations Est-Quest. 
2. La cooperation technologique europeenne. 
3. La cooperation spatiale europeenne. 
4. La demande d'adhesion du Royaume-Uni 
et de certains autres pays mem.bres de 
l'A.E.L.E. aux Communautes europeennes. 
5. Les problemes poses hors d'Europe, au 
Moyen-Orient (crise israelo-arabe, Arabie 
du sud et Aden), en Extreme-Orient 
(Hong-Kong, Chine) et en Afrique. 
6. Le desarmement et la question de la non-
proliferation des armes nucleaires. 
1. Les relations &t-Ouest 
Cette question a fait l'objet des reponses aux 
Recommandations nos 143 sur la situation actuelle 
au sein du Pacte de Varsovie et 144 sur l'Europe 
oecidentale devant !'evolution de !'Europe orien-
tale, ainsi qu'a un certain nombre de questions 
posees par la Commission des Affaires Generales 
de d'Assemblee lors de [a reunion commune tenue 
a Londres en novembre. 
Lors de ses reunions tenues au niveau minis-
terial a Rome, a La Haye et a Londres, le Con-
sell a oonsacre une part importante de ses deli-
berations a ce sujet. En ces occasions, Jes gou-
vernements membres de l'U.E.O. ont tous oonvenu 
de ila necessite de poursuivre les efforts entrepris 
afin de creer en Europe un climat de detente 
pd1itique susceptible de permettre un reglement 
pacifique des problemes en suspens, en particu-
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detailed explanation of his government's efforts 
to increase human, economic and cultural contacts 
between both parts of Germany. He also reported 
on the endeavours of the German Government 
to improve relations with Eastern European 
countries. He was assured that the Government 
of the Federal Republic of Germany could count 
on the full support of its partners for this policy. 
The other members of the Council a:lso exchanged 
information on the relations and contacts they 
were endeavouring to promote on a bilateral basis 
wherever possibLe. In this context, reference was 
made at the Rome meeting to the visits of 
Mr. Kosygin and Mr. Rapacki to London, of 
Mr. Manescu to Brussels, of Dr. Luns to Rumania, 
of Mr. Podgorny to Rome and Mr. Rapacki to 
France; at The Hague meeting, to the visits of 
Mr. Brown to Moscow, Mr. Thomson to Prague, 
Lol'd Chalfont to Yugoslavia and Mr. Harmel to 
Prague and Budapest; at the London meeting, 
to the visits of General de GauNe to Poland, 
Mr. Pompidou to Moscow, Mr. Maurer and 
Mr. Manescu to The Hague, Dr. Luns to Poland 
and Mr. Harmel to Belgrade. 
It was recognised that although marked 
progress had been made towards closer relations 
with the East in economic, scientific and cultural 
matters, there remained considerable diffieuUies 
in the politicall sphere. In this connection, regret 
was expressed that the positive approach made 
by member countries had not met with the 
encouraging respO'llSe they had hoped for. This 
is especially true in the case of the German 
Government's policy of estwlishing diplomatic 
reiations with Eastern European States in oroer 
to contr1bute to the detente and to peace in 
Europe. Council members were generallly agreed 
that rapid and spectacular progress in the mat-
terr of relations with the East was not to be 
expected. They were, nevertheless, unanimous in 
their resolve to explore every possibility of detente 
with patience and determination while maintain-
ing western solidarity. 
2. European technological co-operation 
This subject was dealt with in the Council's 
replies to the relevant paragraphs of Recom-
mendations 148 and 150. The Council stressed the 
importance of creating the proper market condi-
tions ior technological co-operation on the 
industria'! plane. This subject was also dealt with 
in the Council's replies 1Jo the questions put by 
the Committee on Defence Questions and Arma-
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ments and a member of the Assembly. It was also 
discussed at the ministeria!l meetings in Rome 
and The Hague. The generall proposals put 
farward by the Italian Minister for Foreign 
Affairs in 1966 were mentioned by several 
delegates. The member governments of WEU 
considered ways and means of implementing these 
proposals within the Atlantic Alliance and took 
part in the adoption of a resolution on this 
subject by the North Atlantic Council in June. 
With more particular reference to European 
collaboration in the aircraft industry, concerning 
which the Assembly made a number of sugges-
tions, the Council's replies to Reoommen:dation 
150 and written question 102 acknowledged the 
industry's importance and described the efforts 
of member governments rto impiJ.ement various co-
operative projects. The Council reported that at 
a meeting in London, on 25th July 1967, agree-
ment was reached by the ministers of the United 
Kingdom, France and Germany to carry out the 
first phase of deveilopment for a European air-
bus. Other WEU governments wishing to be 
associated with this project were invited to inform 
the three participating countries. The difficulties 
that arise in certain other cases sholllld not prevent 
a further search for means of co-operating more 
closely. 
3. European co-operation in space matters 
At the ministerial meeting held in The 
Hague a few days before the important session, 
in Rome, of the European Space Conference of 
which six of the seven WEU governments are 
members, 1\Ir. Harmcl., the Belgian Minister for 
Foreign Affairs, said that the Conference wolrld 
provi.de an opportunity of testing the effective-
ness of European collaboration on space ques-
tiOIIlS; other delegates joined in stressing the 
importance of harmonising views in this fie'l:d. 
In addition, in their replies to Recommenda-
tions 146 and 154 on ·the state of European space 
activities, and to written questions 101 and 103, 
the Council described to the Assembly how 
member countries, faced by international competi-
tion, were seeking better eo-ordination of the 
activities of the competent European organisa-
tions (ELDO, ESRO and CETS) and the adop· 
tion of agreed European positions with a view 
lier le probleme al1emand. A cet egard, le repre-
sentant de l'Allemagne a expose en detail les 
efforts deployes par son gouvernement pour 
accroitre les contacts humains, economiques et 
culturels entre les deux parties de I' Mlemagne. 
11 a aussi rendu compte de !'action poursuivie par 
le gouvernement allemand pour ameliorer ses rela-
tions avec les pays d'Europe orientale. 11 a ete 
assure du pledn appui des partenaires de la Repu-
blique Federale d' .. Mlemagne a cette politique. 
Les autres membres du Conseil se sont egalement 
tenus mutuel1ement informes ,des relations et con-
tacts qu'ils s'refforcent de developper, mr ,Je plan 
bilateral, chaque fois que possible. C'est ainsi 
qu'ont ete notamment evoques, a la reunion de 
Rome, les visites de MM. Kossyguine et Rapacki 
a Londres, de M. Manescu a Bruxelles, de M. Luns 
en Roumanie, de M. Podgorny a Rome et de 
M. Rapacki en France; a la reunion de La Haye, 
les visites de M. Brown a Moscou, de M. Thomson 
a Prague, de Lord Cll'alfont en Yougoslavie et 
de M. Harmel a Prague et a Budapest; a la 
reunion de Londres, les visites du General de 
Gaulle en Pologne, de M. Pompidou a Moscou, 
de MM. Maurer et Manescu a La Haye, de M. Luns 
en Pologne et de M. Harmel a Belgrade. 
11 a ete constate que, si des progres sensibles 
sur la voie d'un rapprochement avec l'Est ont ete 
accomphls dans les domaines economique, scienti-
fique et culture!, les difficultes restent grandes 
dans le domaine politique. A cet egard, il a ete 
regrette que l'approehe positive poursuivie par 
les pays membres n'ait pas rencontre un accueil 
aussi encourageant qu'espere. C'est notamment le 
cas de la politique du gouvernement allemand 
visant a etablir des relations dip!J.omatiques avec 
les Etats d'Europe orientale, afin de contribuer 
a la detente et a la paix en Europe. D'une ma-
niere generale, !'opinion predominante parmi les 
membres du Conseil est que l'on ne peut s'attendre 
a des progres rapides et spectaculaires dans les 
relations avec l'Est. Mais, le Conseil est unanime 
pour oonsiderer qu'il faut explorer toutes les pos-
sibi:lites de detente avec pa.tience et determination, 
en maintenant la solidarite occidentalle. 
2. La cooperation technologique europeenne 
Cette question a fait l'objet des reponses du 
Conseil aux paragraphes des Recommandations 
n08 148 et 150 s'y referant. Le Conseil a souligne 
!'importance qui s 'attache a creer Ies conditions 
de marcM propres a la cooperation technologique 
sur le plan industriel. Cette question a egalement 
ete traitee dans la reponse du Conseil aux ques-
tions posees respectivement par la Commission 
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des Questions de Defense et des Armements, et 
par un mern!bre de l'Assemblee. D'autre part, le 
sujet a ete aborde lors des reunions tenues au 
niveau ministerial a Rome et a La Haye. Les 
propositions d'ensemble presentees en 1966 par 
le ministre des affaires etrangeres d'Italie ont ete 
evoquees par plusieurs delegues. Dans 1e cadre 
de !'Alliance atlantique, les gouvernements mem-
bres de l'U.E.O. ont etudie 'les moyens de mettre 
en amvre ces propositions et ont pris part a 
!'adoption en juin, par le Conseil de l'Atlantique 
nord, d'une resolution sur ce sujet. 
En ce qui concerne plus particulierement la 
collaboration europeenne en matiere aeronautique 
sur laquel1e l'Assemblee a presente oortaines con-
siderations, ~e Conseil, par ses reponses a la Re-
eommanda;tion n° 150 et a la question ecrite n° 102, 
a eu !'occasion de dire qu'H ·etait egalement oon-
valincu de !'importance des industries aeronau-
ti:ques, et a fourni des informations sur !'evolu-
tion des efforts faits par les gouvernements 
membres pour mettre en muvre divers projets de 
collaboration. Le Conseil a indique que les minis-
tres britannique, fran~ais et allemanrd, reunis a 
Londres Le 25 juillet 1967, ont decide d'entre-
prendre la premiere phase de la mise au point 
d'un Airbus europeen. I.es autres gouvernements 
membres de l'U.E.O. desireux d'etre associes a ce 
projet ont ete invites a en informer les .trois pays 
interesses. Les difficultes qui se presentent dans 
d~autres cas ne doivent pas empecher la recherche 
continue des moyens d'une oooperation plus etroite. 
3. La cooperation spatiale europeenne 
Lors de la reunion ministerielle de La Haye, 
tenue quelques jours avant l':importante Confe-
rence Spatiale Europeenne de Rome, dont sont 
membres six des sept gouvernements de l'U.E.O., 
M. Harmel, Ministre des affaires etrangeres de 
Belgique, a declare que cette conference fourni-
rait 1 'occasion de mettre a Pepreuve l'efficaeite 
de la cdiJaboration europeenne; d'autves delegues 
ont souligne avec lui !'importance d'une harmoni-
sation des vues dans le domaine spatial. 
D'allltre part, a !'occasion de ses reponses 
aux Rooommandations n°8 146 et 154 sur l'etat 
des activites europeennes en matiere spati'ale, 
ainsi qu 'aux questions ecrites n°8 101 et 103, 
le Conseil a expose a l'Assemb!ee les efforts pour-
suivis par ses membres pour parvenir, face a la 
concurrence internationale, a une meil[eure coor-
dination des activites assumees par les organisa-
tions europeennes competentes (C.E.C.L.E.S., 
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to working out a co-ordinated policy in the 
European Space Conference. 
Las1JI.y, following the conclusion in January 
1967 of the treaty governing the use and explora-
tiOOJ. of outer space, which entered into force on 
lOth October, certain juridieall. aspects of Euro-
pean activities in outer space formed the subject 
of a reply to Recommendation 147 on juridical 
proillLems and space policy. The Assembly will 
wish to note that a supPlementary agreement to 
the above treaty, that on the rescue of astronauts, 
the return of astronauts and the return of objects 
launched into outer space has been concluded 
and will shortly be opened for signature. 
The Council have nothing further to add to 
the information then given. They were, however, 
greatly interested by ·the speeches made on this 
subject during the second part of the Assembly's 
'l'hirteenth Ordinary Sessi001. They wN1 give the 
closest attention to Recomm~ndation 162 which 
was a:dopted on that occasion. 
4. Application by the United Kingdom, Ireland and 
certain member countrfea of EFTA to accede to the 
European Communities 
The Council were app:rdsed of the Assembly's 
views on this matter through .two Recommenda-
tions - 148 on problems raised by the possible 
lrecession of the United Kingdom to the European 
Communities, and 151 on six and seven-power 
Europe; ·they replied to these in the light of 
current devellopments. 
As one part of the ministeria!l. meeting is 
regularly devoted to exchanges of views on the 
economic situaM.on in Europe, in particular rela-
tions between the EEC and E·FT A, the CouncH 
twice had oooasion during the past year to hear 
corurtrueti\Te statemelllts (in The Hague and in 
London) folilowdng the decision of the United 
Kingdom, Iratand, and certain EFTA members to 
apply to join the European CommU!Dities. 
During the Jully meeting in The Hague, 
Mr. Brown informed his colleagues of the reasons 
which had led up to the British appli'Cation, 
stressing the United Kingdom's desire to contribute 
to the strengbhening of Europe, particularly in 
the politicall sphere. He went on to enumerate 
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the principa[ issues on which, iJn his government's 
opilllion, negotiations shouJ.d take place. His 
statement was followed by an exchange of views. 
Ail delegations recognised that the United King-
dom's application represented a new and signific-
ant stage in :the construction of Europe. It shouM 
be recalled that the EEC Commission's opinion 
on the applications was at this time still. awaited 
by the Council of the Communities. 
At the October meeting in London, as was 
explained to the Assembly's General Affairs Com-
mitee at the November joint meeting, the Councill. 
hea:vd a statement by the British representative 
on his government's views on the present situation 
of the British economy as well as on future 
prospects. Dmmg the subsequent exchange of 
comments, other members of the Cormcil stressed 
the useful natutre of the inform.a.tion thus con-
veyed and defined their own position. It was 
recognised that matters could go no further until 
the Council of the Communities had come to a 
decision. 
5. Problems arising outside Europe (Middle East, 
Far EfJIIt, Africa) 
Whenever con.sultations between members of 
WEU appear warranted by dev~opments out-
side Europe, the Council devote a part of their 
discussions at ministeria[ level to an exchange 
of information and opinion on pro1:7lems affecting 
different parts of the world. They hold, as stated 
at the London joint meeting with the General 
Affairs Committee, that although it should not 
be forgotten that the various governments have 
nationall. interests to consider, such consultations 
provide an opportunity to acquire a better under-
standing of each other's point of view and, in 
certain eases, to achieve a greater simi.larity of 
approach. 
The past year was marked by the occurrence, 
or persistence, of serious conflicts representing a 
threat to world peace iJn various parts of the world, 
in partiellllar in the Middie and Far East; the 
Council. therefore devoted a large part of their 
time to discussion, at ministerial level, of events 
outside Europe. Thus, after the Israeli-Arab war 
in June, member governments of WEU exchanged 
views on two occasions (at the ministeria!l meetings 
in The Hague and London) on the humanitarian 
and political aspects of the situation following 
hostilities, during whicll al!l of them had adopted 
a policy of neutrality. These conversations 
revealed a similarity of approach which was con-
veyed to the Assembly in the replies to Recommend-
C.E.R.S., C.E.T.S.) et a !'adoption de positions 
communes en Europe pour l'elaboration d'une poli-
tique ooordonnee dans le cadre de la Conference 
Spatiale Europeenne. 
Enfin, eertains aspects juridiques des aeti-
v1tes europeennes drans l'espace extra-wtmospM-
rique ont fait, a ila suite de W. conclusion du 
traite de janvier 1967, entre en vigueur le 10 oc-
tobre, sur !'utilisation et l'expiJ.oration pacifique 
de l'espaee atmospherique, l'objet d'une reponse 
du Conseil a la Recommandation n° 147 de l'As-
semblee sur les problemes juridiques et la poli-
tique spatial e. L' Assemblee notera qu 'un accord 
complementaire surr le sauvetage des astronautes, 
le retour des astronautes et la restitution des 
objets lances dans l'espace extra-atmospherique 
a ete conclu et sera prochainemenrt ouvert a la 
signature. 
Le Conseil n'a rien d'autre a ajouter aux ren-
seignements ainsi fournis. 11 a cependant pris con-
naissance avec grand interet des interventions 
faites a ee sujet au cours de la deuxieme partie 
de .la treizieme session ordinaire de l 'Assemblee 
Il ne manquera pas de se pencher attentivement 
sur la Recommandation n° 162 votee a cette 
occasion. 
4. La demande d'adhesion aux Communautes 
europeennes presentee par le Royaume- Uni, l'Irlande 
et certains membres de l'A.E.L.E. 
Le Conseil a eu !'occasion de prendre con-
naissanee des vues de l'Assemblee developpees 
dans deux reoommandations, n°8 148 sur les 
problemes poses par une eventuelle adhesion du 
Royaume-Uni aux Communautes europeennes, et 
151 sur i'Europe a Six et l'Europe a Sept, aux-
quelles il a repondu sur la base des developpe-
ments en cours de cette question. 
Le Conse11, consacrant regruierement une part 
de ses deliberations ministerielles a des echanges 
de vues sur la situation economique en Europe, 
notamment sur les relaJtions entre ila C.E.E. et 
l'A.E.L.E., a eu !'occasion cette annee d'entendre 
par deux fois, a La Haye et a Londres, des decla-
rations utiles, a la suite de ia decision prise par 
le Royaume-Uni, l'Irlande et certains membres de 
l'A.E.L.E. de demander leur adhesion aux Com-
munautes europeennes. 
Au cours de la reunion de juillet a La Haye, 
M. Brown a expose a ses oolllegues les raisons 
motivant la candidature britannique, en souli-
gnant la volonte du Royaume-Uni de contribuer 
au renforcement de !'Europe, en particuJier sur 




principale.s questions sur lesqueUes, de l'avis de 
son gouvernement, devraient porter des negocia-
tions. Sa declaration a ete suivie d'un OOhange 
de vues. Toutes les delegations ont reconnu que la 
demande du Royaume-Uni constituait une etape 
nol.Welle et importante dans !'evolution de la cons-
truction europeenne. Il faut !l'appeler que le Con-
sell des Communautes attendait encore a l'epoque 
Favis de la Commission sur les candidatures. 
A llondres, en octobre, comme il a ete in<lique 
a 1a Commission des Affaires Generales de 
l'A.ssemblee a !'occasion de ia reunion commune 
de novembre, le Conseil a entendu un expose du 
representant brirtannique sur les vues de son gou-
vernement concernant :ta situation aetuelle ainsi 
que les perspectives d'avenir de l'economie bri-
tannique. Au cours des commentaires ech.anges 
ensuite, d'autres mem.bres du Conseil ont souligne 
l'utilite des informations donnOOs, et ont defini 
leur propre position. Il fut reconnu que les choses 
ne pourraient avaneer davantage tant que le Con-
seil des CommunaUJtes n'aurait pas pris de deci-
sion. 
5. Les problimes poses hors d'Europe 
(Moyen-Orient, Extrlme-Orient, Afrique) 
Chaque fois que la situation hors d'Europe 
rend utitles des consultations entre membres de 
l'U.E.O., le Conseil consaere une part de ses deli-
berations, au niveau min.isteriel, a des echanges 
d'informations et de vues sur les problemes poses 
dan.s les differentes parties du monde. En effet, 
comme il· l'a indique lors de la reunion commune 
tenue a Londres avec la Com:rn.isSion des Affaires 
Generales, sa conviction est que, s'il faut tenir 
compte du fait que Ies differents gouvernements 
ont des interets nationaux a sauvegarder, des 
consultations offrent !'occasion de parvenir a une 
meHleure comprehension des points de vue res-
peeti.fs et, dans certains cas, de les rapprocher. 
Cette annee ayant ete marquee par !'appari-
tion ou la continuation dans differentes parties du 
monde, notamment au Moyen-Orient et en 
Extreme-Orient, de oonflits graves pour la paix 
mondiale, le Conseil a fait porter une large part 
de ses deliberations, au niveau ministeriel, sur 
les prolblemes e:x;tra-europeens. Ainsi, les gouver-
nements membres de l'U.E.O. ont, a la suite de 
la guerre israelo-arabe de juin, examine deux fois, 
Jors des reunions ministerielles de La Haye et de 
TJOndres, les differents aspects, humains et politi-
ques, de la situation au lendemain des hostilites, 
durant lesquelles rtous avaient adopte une attitude 
de neutralite; :ills ont pu oonstater une certaine 
convergence de leurs VU€8, exposees a l'Assemblee 
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atiOOIB 157 and 158 as well. as to the questions put 
by the General Affairs Committee at the joint 
meeting in London . .AJlJ. deil.egations agreed that 
the human problem of the refugees was one of 
the most serious issues, and that attempts should 
be made to solve it through bilateral as wEill. as 
multilateral action. On the political ievel, further-
more, they were umanimously agreed that the 
United Nations - in particular the Security 
Council - m:ight provide a suitable forum for 
seeking ways and mea:ns of achieving a lasting 
settlement, in accordance with the pri!ncipiles of 
international law and equity, for 8J1l issues out-
standing between Israel a:nd her Arab neighbours. 
It was to this end that the WEU governments 
unanimously supported the Resolution adopted 
in November 1967 by the Security CouneN on the 
initiative of the United Kingdom. 
In the course of their review of the Middle 
East situation, the Council also discussed develop-
ments in South Arabia and Aden. The British 
delegation described their endeavours to enable 
a repvesentative government .to take over after 
South Arabia attained independence, and meas-
ures taken to ensure that the United Kingdom 
could fullfil its peacekeeping obligations in the 
area after the closure of the Aden base. 
So far as the Far East was concerned, events 
in Hong Kong were the subject of a statement by 
the British delegation and an exchange of views 
at the ministerial meetings in The Hague and in 
London. The close link between troubles in Hong 
Kong and the evolution of the political situation 
in China [ed the Cormcil to analyse Peking's in-
tentions. 'l'he Council have followed the develop-
ment of the cultural revolution and its effects 
on China's forei·gn relations. Severall. delegations 
have reported signs of certain moderating in-
:£1uences. The position of diplomatic missions has 
also been discussed and Ministers [aid stress on 
the importance of demonstrating western solid-
aJI'irty in such circ11DlStalnces. 
Member governments had occasion to ex-
change views on the situation in Vietnam at the 
ministerial meetings in Rome and in London. In 
ad:dition, at the joint meeting with the General 
Affairs Committee, the Council expressed the 
desire that everyth!ing possible shoulld be done to 
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bring about an end to the war in thaJt part of 
the world. 
Finally, the problems of certain African 
States, such as the Congo, and Rhodesia and, in 
Asia, of Indonesia and the earlieJl' confrontation 
with Malaysia, were also discussed at the min-
isterial meetings of Rome and The Hague, on the 
basis of information suppilied by Council members 
particularly Closely involved. 
6. Disarmament and the non-proliferation of nuclear 
weapons 
The Council's views on disarmament were 
set forth in their reply to Recommendation 140. 
They mruintain that it should be possi:l}le, given 
favourable circumstaneti";, to agree on measures 
li'kely to reduce tension between East and West 
through a reduction of forces in Central Europe, 
on condition that this is carefuilily balanced. 
As regards the problem of non-proliferation 
raised by the Assembly in the question put by the 
Committee on Defence Questions and Armaments, 
as we[~ as in Recommendation 155, all members 
of the Council are anxious that progress should 
be made in the adoption of measures to prevent 
the proliferation of nuclear weapons. There are, 
however, some differences of opinion between 
member States concerning the best approach. 
The member States of WEU who are taking 
part in the various current discussions on a non-
prdliferation treaty are endeavouring to work out 
an agreed position, particUllarly as regards con-
trols. 
B. The Council and defence questions 
1. Level of forces of member States 
(a) Forces under NATO command 1 
The maximum levels of ground, air and naval 
forces which member States of WEU place under 
NATO command are fixed in Articles I and II 
of Protocol No. II on WEU forces. Article III 
of the Protocol provides for a specia[ procedure, 
if necessary, to enable these ~evels to be increased 
above the limits specified 'in .Articles I and II. 
In order to make this check, which constitutes 
one of their duties under the Paris Agreements, 
1. See Section 3 below and Chapter m. 
dans les reponses aux Recommandations n°8 157 
et 158, et aux questions posees par la Commission 
des Affaires Generales lors de la reunion com-
mU!I1e de Londres. Ainsi, toutes les delegations 
ont ete d'aeoord pour oonsiderer le probleme 
humain des refugies comme un des plus graves 
aspects de la situation, qu'il fallait tenter de resou-
dre par les voies bilatkrales et multilaterales. 
D'autre part, sur le plan politique, eHes ont ete 
unanimes pour penser que Jes Nati~ns Unies, et 
particulierement le Conseil de securite, pourraient 
constituer un cadre approprie pour la poursuite 
des efforts entrepris par tous dans la recherche 
des moyens d'arriver a une solution durable, con-
forme aux principes du droit internaJtional et de 
l'equite, pour !'ensemble des problemes en suspens 
entre Israel et ses voisins arabes. Dans ce sens, 
les gouvernements de l'U.E.O. ont unanimement 
appuye la resolution adoptee en novembre 1967, 
sur l'iniltiative du Royaume-Uni, par le Conseil 
de recurilte. 
Dans le cadre de ses echanges de vues sur le 
Moyen-Orient, ~e Conseil a egalement discute la 
situation en Arabie du sud et a Aden. La dele-
gaJtion bdtannique a notamment fait etat de ses 
efforts pour permettre l'etablissement d'un gou-
vernemenrt represeDJtatif apres 1 'ind~pendance de 
l'Arabie du sud, et des mesures prises pour per-
mettre au Royaume-Uni, apres la fermeture de la 
base d'Aden, de remplir ses obligations de main-
tien de la paix dans cette region. 
En ce qui ooncerne l 'E:x.treme-Orient, les 
evenements survenus a Hong-Kong ont fait !'ob-
jet d'un expose de la delegation britannique et 
d'un echange de vues, au cours des reunions minis-
terielles de La Haye et de Londres. Le Lien etroit 
existant entre les troubles survenus a Hong-Kong 
et l 'evolution de la situation politique en Chine 
a conduit le Consetl a analyser Jes intentions de 
Pekin. Le Conseil a notamment examine les deve-
loppements de la revolution cultureile et ses effets 
sur les relations de la Chine avec l'etranger. Plu-
sieurs delegations ont fait etat a ce sujet de !'ap-
parition de certaines influences moderatriees. Le 
Conseil s'est egalement preoccupe de la situation 
des missions diplomatiques et ·les ministres ont 
souligne l 'importance que revetaient, en pareilles 
circonstances, les manifestations de la solidarite 
des pays oooidentaux. 
Les gouvernements membres ont eu !'occa-
sion, aux reunions ministerielles de Rome et de 
Londres, d'exprimer leur point de vue sur la 
situation au Vietnam. Au surplus, a la reunion 
commune avec la Commission des Affaires Gene-
ralles, le Conseil a exprime le desir de voir deployer 
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tous les efforts possibles pom facitirter la fin des 
hostiJ.ites dans cette region. 
Enfin, les problemes de certains Etats d'Afri-
que, comme le Congo et la Rhodesie, ou d'Asie, 
tels que l'Indonesie et l'affrontement ·anterieur 
avec la Malaisie, ont egalement ete evoques aux 
reunions ministerielles de Rome et de La Haye, 
sur 1a base des informations fournies par les Etats 
membres plus particulierement concernes. 
6. Le desarmement et la question de la 
non-proliferation des armes nucleaires 
Le point de vue du Conseil sur le probleme 
du desarmemerut a ere expose dans sa reponse a 
la Recommandation n° 140. Il considere qu'il 
devrait etre possible, si les circonstances le per-
mettaient, de s'entendre sur odes mesures suscep-
tibles de reduire la tension entre l'Est et l'Ouest 
par une reduction des forces en Europe centrale, 
a condition qu'eHe soit equilibree. 
En ce qui ooncerne le probleme de la non-
proliferation, evoque par i' Assemblee dans la 
question posee par la Commission des Questions 
de Defense et des Armements ainsi que dans la 
Reoommanda:tion n° 155, les membres du Oonseil 
ont tous le souci de voir des progres se realiser 
dans le domaine des mesures destinees a empooher 
la proliferation des armes nucleaires. Cependant, 
hl existe entre les Etats membres certaines diver-
gences quant a la fa~n d'approcher le probleme. 
Les Etats membres de iJ.'U.E.O. qui prennent 
part aux differents pourparlers en cours sur un 
traite de non-proliferation s'efforcent d'aboutir 
a une position commune, notamment sur le plan 
du controle. 
B. Le Conseil et les questions de defense 
1. Niveau des forces des Etats membres 
(a) Forces sous commandement O.T.A.N. 1 
Les niveaux maximums des forces armees 
terrestres, aeriennes et navales que les Etats 
membres de !I.'U.E.O. placent sous [e commande-
ment de l'O.T.A.N. sont fixes par les articles I 
et II du Protocole N° II relatif aux forces de 
l'U.E.O. L'article III de ce protocole prevoit une 
procedure specrale pour le cas ou il y aurait lieu 
de porter ces niveaux au-dela des limites specifiees 
dans les articles I et II. 
Afin d'effectuer cette verification, qui cons-
titue l 'une des taches que lui assignent les Ac-
1. Voir point 3 ci-dessous et chapitre m. 
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the Council receive information every year con-
cerning the levells in question, in a:ccordance with 
Article IV of Protocol No. II. This information 
is dbtained in the course of inspections carried 
out by the Supreme Allied Commander Europe, 
and is transmitted to the Council by a high-
ranking officer designated by him to that end. 
Ful'!thermore, the Council take the necessary 
steps to imPlement the procedure !laid down in 
their Resolution of 15th September 1956, so that 
the leve!ls of forces under NATO command may 
be examined in the light of the Annuall Review. 
(b) Forces under national command 1 
The strengths and armaments of forces of 
member States on the mainland Qf Europe re-
maining under national command are fixed in 
accordance with the procedure laid down in the 
Agreement signed in Paris on 14th December 
1957, implementing Article V of P~tocol No. II 
of the modified Brussels Treaty. The Agreement 
came inoo force a't the end of 1961. 
By means of the methods set out in para-
graphs (a) and (b) above, the Council have been 
able to fulfil their obligations rmder Protocol 
No. II of the modified Brussels Treaty concern-
ing leve!ls of forces 1• 
2. United Kingdom forces stationed in Germany 
This question has been discussed by the 
Counchl on severall occasions during 1967. 
Foll.owing the tripartite talks between the 
Governments of the United Kingdom, United 
States and the Federal Republic of Germany which 
opened in Oetober 1966, the United Kingdom 
proposed that the actua:l present strength of 
British furces in Germany shoulld be reduced by 
the redeployment to the United Kingdom of one 
brigade group of BAOR and one helicopter squad-
ron of RAF Germany during the first quarter 
of 1968. Purchases and other payments in the 
defence and civil fi·e1ds in the United Kingdom 
by the Federal Republic of Germany and the 
United States were aJ.so agreed by these govern-
ments. These measures were taken, as is well 
known, as part of the United Kingdom Gov-
ernment's programme to reduce expenditure over-
seas. 
1. See Se<'tion 3 below and Chapter Ill. 
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Having been informed of the outcome of these 
talks, the Council noted that the redeployment 
proposwl would not imply any weakening of the 
British Government's resolve to make an effective 
contribution to the common defence effort on 
which the security of the Western Alliance de-
pends. The forces to be redeployed woudd remain 
earmarked for assignment to SACEUR and under 
the operational command of the Commanders-in-
Chief of B.AOR and RAF Germany. They would 
continue to be trained an:d equipped for their 
Emergency Defence Plan roles and capable of 
rapid return to Germany if neceMary in a period 
of tension or crisis. 
The Council also noted the United Kingdom 
Government's undertaking oo act at all times in 
accordance with the prescribed NATO and WEU 
procedures. 
The NATO Defence Pilanning Committee 
were similarly informed of the outcome of the 
tripartite talks. 
In accordance with the prescribed procedure, 
the Council were duly infurmed of SA:CEUR's 
views on the British proposals and these were then 
discussed in more detail. It was, however, agreed 
that only after NATO's views were known during 
the regulla.r NATO defence planning review should 
the Council girve final consideration to this prob-
lem. 
FoLlowing the meeting on 12th December 
1967 of the NATO Defence Planning Committee, 
the Cormcil acquiesced in the United Kingdom 
proposalls concerning the redepiloyment of British 
forces on the mainlland of Europe. 
After their numerous and detailed exchanges 
of view with regard this question, member gov-
ernments stressed the importance they attached 
to their obligations under the revised Brussels 
Treaty. 
3. The revised Br11118els Treaty and 
the North Atlantic Treaty 
The Report on ''The future of W estem 
European Union", submitted during the second 
part of ,the Assembly's Twelfth Ordinary Ses-
sion, recalled that, on 20th December 1950, the 
day fuHowing the signature of the North Atlantic 
Treaty, the Council of the Bl'llBSels Treaty 
Organisation passed a Resolution "transferring 
the military responsibhlities of the Brussels Treaty 
cords de Paris, le Conseil r~oit ehaque ann~ 
des renseignements sur les niveaux des forces 
oonformement a !'article IV du Protocole N° II. 
Oes informations, recueHlies lors d'inspootions 
effectuees par le Commandant supreme des forces 
a11iees en Europe, sont trans:m.ises au Conseil par 
un officier de haut rang designe a cette fin par 
le SACEUR. 
D'autre part, le Conseil prend les disposi-
tions voulues concernant !'application de la pro-
cedure prevue par sa resolution du 15 septembre 
1956, en vue d'emminer les niveaux des forces 
sous oommandement O.T.A.N. a la lumiere de 
l'examen annuel 
(b) Forces sous commandement nationaJ,l 
Les niveaux des effectifs et des armaments 
des forces des Etats membres sur le continent 
europeen, qui restent pl:acees sous eommandement 
national, sont fixes suivant une procedure etablie 
par !'accord signe a Paris le 14 deeembre 1957, 
en execution de !'article V du Protooole N° II 
du Traite de Bruxelles revise, accord qui est entre 
en vigueur a la fin de 1961. 
Grace aux procedures precisees aux para-
graphes (a) et (b), le Conseil a pu s~acquitter des 
obligations que lui impose le Protocole N° II du 
Traite de Bruxelles revise dans le domaine des 
niveaux des forces 1• 
2. Forces brltanniqaes sfatfonnees en ARemagne 
Cette question a ete examin~ a plusieurs 
reprises par le Oonseil au cours de l'annee. 
.A la suite des entretiens tripartis qui se sont 
ouverts entre les gouvernements du Royaume-
Uni, des Etats-Unis et de la Republique Fede-
rale d'Allemagne en ootobre 1966, le Royaume-Uni 
a propose de redu~re 1es effootifs aetuels des forces 
britanniques en Allemagne en redeployant au 
Royaume-Uni un groupe de brigade de l'armee 
britannique du Rhitn et une escadrille d 'Mlicop-
teres de la R.A.F. en Allem.agne au cours du 
premier trimestre de 1968. Les gouvernements se 
sont egalement mis d'accord sur les achats et 
autres paiements militaires et ci'Viils a effectuer 
par la Republique Federale d'AJlemagne et les 
Etats-Unis au Royaume-Uni. Ces mesures ont ete 
prises, on le sait, drans le cadre du programme 
adopte par le gouvernement britannique pour 
rMuire ses depenses outre-mer. 
1. Voir point 3 ci-dessous et chapitre m. 
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Informe des resultats de ces entretiens, le 
Oonseil a note que le redeploiement propose n'af-
faiblirait pas -la determination du gouvernement 
britannique de contribuex effectivement a l'effort 
de defense commun sur lequel repose la securirte 
de !'Alliance occidentale. Les forces a redeployer 
resteraient prevues pour affeclation au SACEUR 
et placees sous le commandement operationnel 
des commandants en chef de r'armee britannique 
du Rhin et de la R.A.F. en AJJ.emagne. EUes conti-
nueraient a etre entrainees et equipees pour leurs 
roles dans le plan de defense d'urgenoo et pour-
mient etre rapidement renvoyees en Allemagne 
s 'il est necessaire en ca:s de tension ou de crise. 
Le Conseil a egaJ.ement note !'engagement du 
gouvernement bri.tannique d'agir en tout temps 
suivant les procedures en vigueur a l'O.T.A.N. 
et a l'U.E.O. 
Le Comite des plans de ,defense de l'O.T.A.N. 
a egalement ete informe des resultats des entre-
tiens tripartis. 
Conformement a la procedure en usage, le 
Conseil a ete dument informe des vues du 
SACEUR sur les propositions britanniques, qu 'il 
a ensuite examinees plus en detail. Il a decide de 
ne se prononcer definitivement qu'apres avoir 
pris connaissance des vues de l'O.T.A.N. telles 
qu'eJles resulteraient de l'examen periodique des 
plans de defense de cette organisation. 
.A la suite de la reunion tenue par le Comite 
des plans de defense de l'O.T.A.N. [e 12 decem-
bra 1967, le Conseil a acquiesce aux propositions 
du gouvernement britannique concernant le re-
deploiement de certaines de ses forces staJtionnees 
sur le continent europeen. 
Apres ces echanges de vues nombreux et ap-
profondis, les gouvernements membres ont sou-
Ugne l'importance qu 'il.s attachent a leurs obli-
gations dans le cadre du Traite de Bruxelles re-
vise. 
3. Le Traite de Bruxelles revise et le Traite de 
l' Atlantique nord 
Ainsi qu'il en a ete fait mention dans le rap-
port sur l'«Avenir de l'Union de !'Europe Occi-
denrtaLe» presente lors de la deuxieme partie de 
la douzieme session ordinaire de 1' Assemblee, le 
Consehl de !'Organisation du Traite de Bruxelles a, 
au lendemain de la signature du Traite de l'Atlan-
tique nord, pris rme resolution datee du 20 de-
cembre 1950, «aux termes de laquelle les respon-
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Powers to NATO". 
Furthermore, Article IV of the revised Brus-
sels Treaty provides that ''in the execution of 
the Treaty, the High Contracting Parties and 
any organs established by them under the Treaty 
shall work in close co-operation wi:tJh the North 
Atlantic Organisation". Moreover, the two organ-
isations have to discharge several tasks jointly 
under the terms of the Protocols of 1954. 
During 1966 and the year under review, a 
number of 'developments occurred in the organ-
isation of defence within NATO; these arose both 
from the withdrawrul in 1966 of France from the 
integrated NATO command arrangements and 
from a need for adjustments to take account of 
alterations in the military and polical situation 
since the signature of the Treaty in 1949. The 
main changes were the transfer of the North 
Atlootic Council from Paris to Brusse1s and the 
eo-location with it of the Military Committee 
(hitherto in Washington); the abollition of the 
Standing Group; and the reorganisation of Cen-
tra!! European command. 
Because of the links existing between WEU 
and NATO, the Council have given close con-
sideration to the consequences for WEU of 
France's withdrawllll from the NATO integrated 
command arrangements. At the ministerial meet-
ing held in Bonn in December 1966, the Perman-
ent Council were instructed to p:repare a study 
to determine how far the French decision was 
likely to affect the application of the revised 
Brussels Treaty. The Secretariat-General prepared 
a juridical study which formed the basis for 
several detailed discussions of the prdblem by the 
Permanent Council, assisted by its working group. 
At the ministerial meeting held in Rome on 
4th and 5th Aprill, a note was submitted for the 
information of Ministers, in support of a brief 
interim report. This survey covered most of the 
commitments and duties devolving on the States 
signatory to the revised Brussells Treaty, with 
particular reference 'to the <limitation of forces 
and armaments, the quantitative control of 
armaments levels, the definition of armaments 
subject to control and the location of the Stand-
ing Armaments Committee. The Permanent 
Council were instructed by the Ministers to 
pursue their study in order to clarify certain 
aspects of the problem raised by the Secretary-
General of WEU at the ministerial meeting. The 
Assembly will be kept informed of any further 
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developments 1 • 
Regarding the more general question of 
European security, the Council have considered 
the views expressed by the Assembly in the 
relevant reoommendations. Those which parti-
culartly concern the Atlantic Alliance were 
transmitted to the North Atlantic Council. In 
their reply to Recommendation 136, the Council 
undertook to keep the Assembly informed con-
cerning devel()pments in the structure of the 
Atlantic Alliance. Thus, at the joint meeting 
with the Committee on Defence Questions and 
Armaments held in Luxembourg in May, the 
Council provided the Assembly with the informa-
tion and comments then available on various 
aspects of this question. Later, at the meeting 
of the North Atlantic Councill held in Brussels 
in December, the members of WEU represented 
on the Defence Pmnning Committee supported 
various decisions taken, including the adoption 
of a new overall strategic concept for the defence 
of the NATO area blllSed on the princip·les of 
flexible response; the approvall of the NATO 
force plan for the five-year period 1968-72 (the 
first such plan to be based on the new "roll-
ing" five-year force planning procedure); 
and the establishment of an Atlantic standing 
naval force under SACLANT, oonsisting of 
warships contributed from the navies of a number 
of NATO and WEU member States. Finally, 
the member governments of WEU endorse the 
views expressed in the report on the future tasks 
of the .Alliance approved by the NATO Foreign 
Ministers at the end of 1967. 
C. European co-operation in connection 
with the work of the United Nations 
As is tra:ditiona:l, representatives of the seven 
member States of WEU met during 1967 to 
have preliminary exchanges of view prior to the 
spring and summer sessions of the Economic and 
Social CoUincil and to the Genera!l Assembly of 
the United Nations. Likewise, a meeting of WEU 
e~perts was held in October prior to the four-
1. Some information is given in Chapter m of this 
report. 
sabilites militaires des puissances du Traite de 
BruxeNes etaient transferees a l'O.T.A.N.». 
D 'autre part, le Traire de Bruxelles revise 
dispose en son article IV que «dans !'execution du 
traite, les Hautes Parties contractantes et tous 
organismes crees par elJes dans le cadre du traire 
ooopereront etroitement avec !'Organisation du 
Traite de l'Atlantique Nord». Au surplus, les deux 
organisations ont, aux termes des protocoles de 
1954, certaines taches a accomplir ensemble. 
Or, un certain nombre de faits nouveaux sont 
intervenus en 1966, puis au oours de l'annee sous 
revue, dans l 'organisation de la defense au sem 
de l'O.T.A.N., a la suite, d'une part, du retrait 
de la France de !'organisation militaire inregree 
de l'O.T.A.N. en 1966 et, d'autre part, de la neces-
sire d'adaptations pour tenir compte des change-
menta survenus dans la situation militaire et poli-
tique depuis la signature du traire en 1949. Les 
principa}es modifications ont ete le transfert du 
Conseil de l'Atlantique nord de Par.is a Bruxelles, 
ou s'est egalemenrt installe le Comite militaire 
(qui siegeait jusque-Ja a Washington), la suppres-
sion du Groupe permanent et la reorganisation du 
Commandement Centre-Europe. 
En raison des liens mppeles plus haut entre 
l'U.E.O. et l'O.T.A.N., le Conseil a ere amene a 
se penchell' en partieulier sur les consequ€lllces 
pour l'U.E.O. du retrait de la France des oom-
mandements integres de l'O.T.A.N. Lors de la 
reunion ministerielle tenue a Bonn en decembre 
1966, le Conseil permanent a ate charge de pre-
parer une etude pour determiner dans queUe 
mesure la decision franc;aise etait de nature a 
avoir des incidences SUil' l'applicaJtion des textes 
du Traite de Bruxelles revise. Une note juridique 
a ere elaboree par le Secretariat general. Puis, 
sur la base du document precite, le Conseil per-
manent, assisrte de son groupe de tmvail, a discute 
a plusieurs reprises et de maniere approfondie 
du probleme. A l'oocasion de ia reunion tenue au 
niveau minist«~riel a Rome les 4 et 5 avrll, i1 a 
soumds, pour !'information des ministres et a l'ap-
pui d'un bref rapport inrerimaire, une note trai-
tant de la plupart des engagements et des taches 
assumes par les Etats signataires du Traite de 
BruxeNes revise, et plus precisement de la limi-
tation des forces et des all'ffiements, du controle 
quantittatif des niveaux d'armements, de la defi-
nition des armements soumis a oontrOle, enfin du 
siege du Comite Permanent des Armements. Le 
Conseii permanent a ere charge par les ministres 
de poursuivre son etude pour approfondir cer-
tains aspects du probleme presentes, lors de la 
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reunion susmentionnee, par le Secretaire general 
de l'U.E.O. L'Assemblee sera tenue informee de 
la poursuite de ces travaux 1• 
Sur la question plus gene!lale de la securite 
europeenne, le Conseil a examine les vues expri-
mees par l'Assemblee dans les reeommandations 
s'y referant. 11 n ~a pas manque de trail8IIlettre au 
Conseil de ,l'Atlantique nord les textes des reoom-
mandations presentant un interet particulier pour 
!'Alliance atlantique. Le Conseil s'etait engage, 
dans sa reponse a la R~ommandaJtion n° 136, a 
tenir 1 'Assemblee inform$ dres modifications de 
structure de l'Alliance a:tlantique. Ainsi il a, lors 
de la reunion commune tenue avec la Commission 
des Questions de Defense et des Armements en 
mai a Luxembourg, fourni a l'Assemblee les ren-
seignements et commentaires qu'il etait en mesure 
de donner ooncernant differents aspects de cette 
question. Depuis, a 1 'occasion de la reunion du 
Conseil de l'Atlantique nord tenue a Bruxelles en 
decembre, ceux des membres de l'U.E.O. qui font 
partie du Comite des plans de defense ont appuye 
Jes decisions prises, notamment !'adoption d'un 
nouveau concept st~tegiqUJe d'ensemble pour la 
defense de la region couverte par l'O.T.A.N. fonde 
sur les principes de la riposte graduee; eelle du 
plan de forces de l'O.T.A.N. pour la periode 
quinquennale 1968-72 (le premier de ces plans 
sera etabli SU!ivant la nouvelle procedure de mise 
au point periodique de plans quinquennaux), ainsi 
que la crerution d'une force navale permanente de 
l'At1antique pl:acee sous le commandement du 
SACLANT, oomposee de navires de guerre four-
nis par les forces navales d'un certain nombre 
d'Etats membres de l'O.T.A.N. et de l'U.E.O. 
D'autre par.t, les gouvernements membres de 
l'U.E.O. partagent les vues exprimees dans le 
rapport sur les taches futures de !'Alliance ap-
prouve par les ministres des affaires etrangeres 
de l'O.T.A.N. en cette meme fin d'annee 1967. 
C. Cooperation europeenne en relation 
avec les travaux de l'O.N.U. 
Comme de ooultume, des representants des 
sept Etats membres de l'U.E.O. ont tenu, durant 
l'annee, des reunions preparatoires a la veille des 
sessions de printemps et d'ete du Conseil econo-
mique et social et de celle de l'Assemblee generale 
des Nations Unies. De meme, des experts des 
pays membres se sont reunis au mois d'octobre 
1. Certames indications apparaissent des a present au 
chapitre nr. 
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teenth session of the Conference of the Food 
and Agriculture Organisation. 
As in the past, these meetings provided a 
valuable opportunity for member governments to 
compare views on United Nations a:ffiairs and to 
!increase the effootivene89 of their contribution 
to the work of these organisations. Indeed, the 
significance of these preparatory meetings 
increases as the numerical importance of western 
countries diminishes year by year in these United 
Nations bodies. 
The Council noted with interest the sup-
plementary question put at the joint meeting 
between the Cormcil and the General Affairs 
Committee of the .Assembly held in London on 
13th November 1967. This question referred to 
the formal or informal establishment of a liaioon 
group of European representatives at the United 
Nations, thus malcing the European influence 
more effective. As was stated at the joint 
meeting by the Chairman-in-Office in reply, the 
degree of liaison already existing between WEU 
member countries at the United Nations had 
given exce1dent resultB. 
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A wide variety of questions was evoked at 
these four preparatory meetings with suggestions 
for the WEU agendas being selected from items 
on the United Nations agendas by the various 
delegations in turn as they took the Chair. 
Among questions raised at the meeting prior 
to the General Assembly were the work of the 
United Nations Industrial Development Organisa-
tion, the United Nations Development Decade 
and the finances of the United Naltions and the 
Specia!lised Agencies. Items discussed at the two 
meetings prior to EOOSOC included the Com-
missions of Social Development and Human 
Rights and the development and co-ordination of 
the activities of the organisations within the 
United Nations system. The preliminary meeting 
of FAO experts reviewed, inter alw, the general 
structure of the FAO and FAO-UNESCO 
rell.ations in the field of agricultural education. 
All four meetings allso ·discussed and harnlonised 
their views on the important question of elections 
to these United Nations bodies. 
avant la quatorzieme session de la Conference de 
!'Organisation de l'Alimenmtion et de !'Agricul-
ture. 
Comme par le passe, ces reunions ont fourni 
aux Eltats membres l'oooasion de confronter leurs 
points de vue sur les questions interessant les 
Nations Unies et d 'accroitre l'efficacite de leur 
contribution aux travaux de ces organisations. 
L 'utilite de ces reunions preparatoires augmente 
a mesure que diminue d'annee en annee !'impor-
tance numerique des pays occidentaux au sein 
de ees organismes. 
Le Conseil a note avec interet la question 
supplementaire posee a la reunion commune du 
Conseil et de la Commission des Affaires Gene-
rales de l'Assemblee, tenue a Londres le 13 no-
vembre 1967. Elle visait la creation, officielle ou 
non, d'un groupe de liaison des representants 
europeens aux Nations Unies, afin de rendre plus 
effective !'influence europeenne. Comme le Pre-
sident en exereice l'a declare dans sa reponse en 
reunion commune, le degre de liaison deja realise 
entre les sept pays membres de !'Organisation des 




A ces quatre reunions preparatoires ont ete 
evoquees les questions les plus variees, selection-
nees dans l'ordre du jour des sessions par les 
deMgations membres, qui en assument 8. tour de 
role la presidence. 
Parmi les sujets qui ont ete evoques a la veille 
de l'Assemblee generale, on peut ci.ter les travaux 
de !'Organisation des Nations Un.ies pour le Deve-
loppement Indu.striel, la Decennie pour le deve-
loppement et le financement de !'Organisation 
des Nations Unies et des institutions special:isees. 
Parmi les sujets examines lors des deux reunions 
qui ont precede l'ECOSOC figurent les commis-
sions du deve]oppement social et des droi:ts de 
l'homme, ains:i que le developpement et ~a coordi-
nation des activites des organisations de la famille 
des Nations Unies. La reunion prmiminaire des 
exper.ts de l'O.A.A. a etudie notamment la struc-
ture d'ensemble de 1 'organisaltion et ses ~ations 
avee l'UNESCO dans le domaine de l'enseigne-
ment agrioole. Aces quatre reunions les delegues 
ont egalement examine, afin d'harmoniser leurs 
vues, l'importante question des elections a ces 
divers organes des Nations Unies. 
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m. ARMAMENTS CONTROL 
I. Introduction 
In 1967, the twelfth year of its control 
operations, the Agency, wh~e activities are based 
on the Protocols of the revxsed Brussels Treaty, 
on the reguJations for applying field controls and 
on the Council's directives and decisions, carried 
out its general programme satisfactorily. 
Besides these activities, which. represent the 
control tasks for which the Agency was formed, 
there was a revival and an increase in rthe num-
ber of visits undertaken for purposes of acquiring 
technical information, chiefly in the biological 
ficld and their value deserves to ibe stressed. 
' 
The Director succeeded in maintaining excel-
lent relations, through personal contacts, with 
tfue national authorities of WEU member coun-
tries· as in the previous year, when he had been invit~ by France, he was received in 1967 in the 
United Kingdom, the Netherlands and the 
Federall Republic of Germany, where he visited a 
number of leading teclmical establishments. 
During these visits, the Director, who receiv-
ed a warm welcome from the various national 
authorities and from the managements of the 
plants concerned, was able to see for himself the 
high level of achievement in industry and 
research. 
Since the Convention for due process of law 
signed on 14th December 1957 has not yet been 
ratified by aJll member States, control operations 
in private establishments have continued to be 
applied in accordance with the "agreed control" 
procedure. 
U. Controls from documentary sources 
Aim and general characteristics 
The Agency has a two-fold mission: under 
the terms of Article VII of Protocol No. IV, it 
is required : 
- on the one hand, to control the ,levels of 
the stocks of armaments of the member 
nations on the mainland of Europe, this 
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control to extend also to production and 
imports to the extent required to render 
the control of stocks effective, and 
- on the other hand, to satisfy itself that 
the undertakings of the Federal Republic 
of Germany not to manufacture certain 
types of armaments within its territory 
are being observed. 
Within these genera:l terms of reference, the 
main purpose of the scrutiny of information is 
to verify overall levels of armaments. It also 
serves for the preparation of field control meas-
ures in respect of stock levels, armament produc-
tion and non-production of certain armaments. 
Documentary control involves a range of 
activities designed to make use, for the above-
mentioned ends, of all relevant data together 
with the results of field control operations. 
The system previously developed for the scru-
tiny of information was applied without change 
during the control year 1967. 
The Agency carried out documentary con-
tro'ls to the best advantage in those sectors where 
it was able to pursue its activities. 
A. Information processed by the Agency 
1. Agency questionnaire 
and replies from member States 
Member States' replies to the Agency ques-
tionnaire were, as in past years, most carefully 
prepared and in consequence, there were very 
few requests for additional information to clarify 
specific points. 
The Agency's task of scrutinising documents 
was thus made easier and the information given 
made it possible : 
- to verify overall levels of armaments 1 of 
forces on the European continent placed 
~ I. In this connection, see the reservations referred to 
under items m, C, 2 and IV, F. 
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ID. CONTROL£ DES ARMEMENTS 
I. Introduction 
En 1967, douzieme annee d'ootiviM de con-
trOlte, l'Agence, dont l'a:ction est basee sur les 
protocoles du Traite de Bruxelles revise, ie regle-
ment d'application des mesures de controle sur 
place, aillsi que sur les directives et decisions du 
Conseil, a pu mener a bi:en son programme 
general. 
A cote et en dehors de cette acti~ite, qui 
correspond a la mission de controle pour la-
queUe 1 'Age nee a ete creee, i1 y a lieu de noter 
que, pendant l'annee, ont ete reprises et mu~ti­
pliees l~es visites d'information technique - prin-
cipalement da:ns [e domaine biologique - dont 
1 'Uitililte ®it etre pal1tileulierement sou:lignoo. 
Le Directeur s'est egalemenJt efforoo de main-
tenir par des contacts personnels d'exceNentes 
relations avec les autorites nationalles des pays 
membres de l'U.E.O. Comme l'annee precedente 
en France, ii a ete invite en 1967 a:u Royaume-
Uni, aux Pays-Bas et en Republique Federale 
d'Anemagn.e a visiter cemaines installations tech-
niques de point.e. 
Au cours de ces visites, le Dirooteur, qui a 
re~u un excellent aceueil de la part des diffe-
rentes autorites nationa'J.es et des Directions des 
etablissements interesses, a eu !'occasion de se 
rendre compte du haut niveau des realisations 
dans les domames industrial et de recherche. 
Etant donne que la Convention d'ordre juri-
dictionnel, signee le 14 decembre 1957, n'a pas 
eilloore ete ratifiee par tous les Etats membres, 
les mesures de controle dans les instaRa.tions pri-
vees ont continue a etre appliquees sous la forme 
de «verifications oonsenties». 
11. Le controle sur pieces 
But et caractere general 
La mission de 1' Agence revet un double 
aspect. Eile doit, en eff~, aux termes de !'ar-
ticle VII du Protoco1e N° IV: 
- d'une pari, controler les niveaux des 
stocks d'armements des pays membres 
sur le conJtinent europeen, ce controle 
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s'appliquant egalement a la production et 
aux importations dans :la mesure neces-
saire pour rendre effuctif le controle des 
stocks; 
- d'autre part, s'8S8Ul'er qUJe sont respectes 
les engagements pris par la Republique 
Federale d 'Allemagne tde ne pas fabriquer 
certains types d'armemeillts sur son ter-
ritx>ire. 
Dans ·le cadre de ootte mission generale, le 
conJtrole sur pieces repond principalement a la 
verification de !'ensemble des niveaux d'arme-
ments. n sert egalement a la preparation des 
mesures de contr&le sur place, en ce qui con-
cerne tant les niveaux des stooks et la produc-
tion d'armements, que Ja non-fabrication de cer-
tains armaments. 
Le contrOle sur pieces comprend i'ensemble 
des activitks vi.samt a exploiter aux fins precitees 
tous ies documents utiles, ainsi que les resultats 
des operations de controle sur place. 
Le mecanisme elabore precedemment pour le 
controle sur pieces a ete mis en muvre sans modi-
fication :au cours de Pannee de controle 1967. 
L 'Agence a app:tique un oontrole sur pieces 
efficace dans les domaines ou elle est en mesure 
d'exercer son activilte. 
A. Renseignementa exploiUs par l' Agence 
1. Questionnaire de Z 'Agence et reponses 
des l?tats r.ner.nbres 
Les reponses des pays au questionnaire de 
l'Agence ont ete etablies - comme ;tea annees 
precedentes - avec un grand soin. Les demandes 
de renseignements complemen.taires, pour eclai-
rer tel ou tel point de ces reponses, ont done pu 
etre tres peu nombreuses. 
Le tr:avai1 de coilltrole sur pieces de l'Agence 
s'en est trouve simplifie. Les renseignements 
fournis ont permis: 
- la verification d'ensemble des niveaux 
d'armements1 des forces placees sous com-
1. Voir, 8. ce sujet, les reserves qui decoulent des preci-
sions apportees par le point III, C, 2 et le point IV, F. 
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under NATO command or maintained 
under national command; 
- to plan field control measures at units 
under national command, at depots and 
at establishments producing armaments 
subject to control. 
2. Special requests for information concerning 
the non-production of certain types of armaments 
These requests related solely to guided and 
self-propelled missiles, chemical weapons and bio-
logical weapons. 
They were so framed as to facilitate non-
production control measures in respect of the first 
two types of armaments and to assist in the study 
of methods for the control of biological weapons 
since, in the latter field, the active phase has not 
yet begun. 
The replies furnished by the member States 
concerned were fu1!ly adequate fur the Agency's 
purposes. 
With regard to the armaments mentioned 
in Sections V and VI of Annex Ill to Protocol 
No. Ill, the information provided by replies to 
the annual questionnaire has, until now, boon 
sufficient to allow the Agency to organise non-
production controls. 
As for atomic weapons, the Agency has not 
yet been placed in a position to exercise its activ-
ity in this field. 
3. Co-operation with NATO 
In 1967, as in the past, co-operation between 
the Agency and NATO was satisfactory. So far, 
the transfer of the Supreme Headquarters AUieid 
Powers Europe to C88teau in the spring and of 
the North Atlantic Council to Brussels in the 
autumn, have had no adverse effects on relations 
between the Agency and the organisations in 
question, as the necessary steps have been taken 
to amend the procedure for notifying control 
measures to member States. 
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4. Co-operation with the United States 
and Canada (under the tenns of Article XXIII 
of Protocol No. IV) 
The Agency received, through the Council, 
information supplied by the Governments of the 
United States and Canada concerning their pro-
grammes of external aid to member States. 
5. Scrutiny of budgetary information 
The scrutiny of budgetary information is 
part of the Agency's task as specified by Article 
VII of Protocol No. IV of the Treaty; this func-
tion was pursued throughout 1967. As the 
Agency officials gain experience with the passage 
of time, so does the study of the budgets of the 
member countries assume a greater importance 
for the purposes of control. 
B. Verification of appropriate leuela of armaments 
1. Appropriate levels of armaments for forces 
placed under NATO command 
The consultations with NATO military 
authorities provided for by Article XIV of Pro-
tocol No. IV have followed the usual procedure 
agreed between NATO and the Agency. 
Studies carried out showed that the total 
quantities of armaments declared to the Agency 
by those member States which retain forces under 
NATO command and stationed on the European 
maina.and can be considered as appropriate levels 
for the control year 1967, within the meaning of 
Article XIX of Protocol No. IV, in respect of 
those categories of armaments over which the 
Agency has so far been in a position to exercise 
its mandate 1• 
Since the French forces were withdrawn 
from the NATO integrated military command 
arrangements on 1st July 1966, no French units 
have been sU!bject to the consultation mentioned 
111bove. 
2. Appropriate levels of armaments for forces 
maintained under national command 
The armaments of aU French forees under 
NATO command at the beginning of 1966 were 
I. In this connection, see reservations arising from 
information given under item m, 0, 2 and IV, F. 
mandement O.T.A.N. ou maintenues sous 
commandement national, sur le continent 
eu.ropeen; 
- la planification des mesures de contr8le 
8Ul' piooe dans Jes unites sous oomman-
dement national, dtans les depots et dans 
les etablissements de production d 'arme-
ments soumis au controle. 
2. Demandes particulieres concernant la non-
fabrication de certains types d'armements 
Ces demandes se rapportaient seulement aux 
engins guides et autopropu1ses, aux armes chi-
miques et aux armes biologiques. 
Leur redaeti'Oll avait pour but de raciliter 
Ies controles de non-fabrication, en ce qui con-
cerne les deux premiers types d'armements, et 
!'etude des methodes de controle en ce qui con-
cerne l'arme biologique, puisque le controi·e n'est 
pas encore entre dans une phase active, en ce 
qui concerne ce dernier domaine. 
Les reponses fournies par l'Etat membre 
interesse ont donne pleine satisfaction quant 
aux buts poursuivis par ~'Agence. 
En ce qui concerne les armements vises aux 
points V et VI de !'annexe III au Protocole 
N° III, les renseignements fournis par les 
reponses faites au questionnaire annuel sont jus-
qu'a present suffisants pour permettre a l'Agence 
d'organiser un controle de non-fabrication. 
Quant a l'arme atomique, ~'Agence n'a pas 
encore ete mise a meme d'exercer son activite 
dans ce dom.aine. 
3. Cooperation de l'O.T.A.N. 
Comme les annees precedentes, la coopera-
tion entre l'Agence et l'O.T.A.N. s'est deroulee 
en 1967 de fa<;on satisfaisante. Jusqu'ici, les 
transferts du Quartier general du Commandant 
supreme des forces a:lliees en Europe a Oasteau, 
au printemps 1967, puis du ConseH de l'Atlan-
tique nord a Bruxelles, a l'automne, n 'ont pas 
apporte de gene dans 1es rapports de I' Agence 
avec <les organismes en question, les mesures 
necessaires ayant ete prises pour modifier la 
procedure de notification des mesures de con-
trole aux Etata membres. 
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4. Cooperation avec les Etats-Unis d'Amerique 
et le Canaoo (au sens de l'article XXIII du 
Protocole N° IV) 
L'Agence a re<;u par i'intermediaire du 
Conseil les informations communiquees par les 
gouvernements des Etats-Unis d'Amerique et du 
Canada concernant la situation de leurs program-
mes d'aide exterieure en materiel aux Etats 
membres. 
5. Examen des renseignements budgetaires 
L'examen des documents budgetaires est une 
des bases du controle sur pieces, telles qu'elles 
sont specifiees par le traire dans !'article VII 
du Protooole N° IV. Il a ate poursuivi en 1967. 
A mesure que !'experience des fonctionnaires aug-
mente avec les annees, l'interet - pour le con-
trole - de !'etude des budgets des pays membres 
se confirme. 
B. Verification des niueaux appropriu d'armementa 
1. Niveaux appropries d'armements des forces 
placees sous commandement O.T.A.N. 
La consultation des autorites militaires de 
l'O.T.A.N., prevue a iJ.'a:rtiele XIV du Protocole 
N° IV, s'est deroulee selon la procedure habi-
tuelle convenue entre l'O.T.A.N. et l'Agence. 
Il resulte de l'examen effectue que ~es quan-
tites totales d'armements deelarees a l'Agence 
par les pays membres qui maintiernnent .des 
forces sous commandement O.T.A.N. et stalhlon-
nees sur le continent europeen, peuvent ~re ron-
siderees eomme nivmux appropries d'armements 
pour l'annee de controle 1967, au sens de l'ar-
ticle XIX du Protoooie N° IV, en ce qui con-
cerne les categories d'armemeDJts pour 'lesquelles 
l'Agence a - jusqu'a ce jom - ete mise A 
meme d'exercer son mandalt 1• 
A [a suite du retrait au 1 er juiUet 1966 des 
forces fran<;aises de !'organisation militaire inte-
gree de l'O.T.A.N., aucune force fran<;aise n'a 
fait i'objet de la consUltation precitee. 
2. Niveaux appropries d'armements des forces 
maintenues sous commandement national 
Les armements de toutes iJ.es f.orces fran<;aises 
qui se trouvaient sous oommandement O.T.A.N. 
1. Voir, ace sujet, les reserves qui doooulent. des preci-
sions apportees par le point m, C, 2 et le pomt IV, F. 
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included in the French reply to the Agency's 
questionnaire which, sinee the be~ning, has dealt 
with armaments subject to control held by the 
different categories of forces of member States. 
There has thus been no interruption in the veri-
fication, for the whole of the French forces, of 
the levels of those armaments over which the 
Agency has so :far been enal:Jled to exercise its 
mandate1. In addition, the strengths of French 
forces maintained under national command for 
common defence in the Allied Command Zone in 
Europe have been communicated by France, as 
divided between the services (army, navy, air 
force), to the North Atlantic Council, which duly 
passed on this information to the Council. 
T,he procedure laid down by the Council in 
1964, in aooordance with the Agreement of 
14th Dooember 1957, for determining maximum 
armament levels for forces maintained under 
national command on the continent of Europe, 
functioned nol'In.IIINy in 1967 for a1l member 
countries. 
During the year, the Agency verified the 
level of armaments of forces under nationai com-
mand on the basis of the maximum levels approv-
ed by the Council and in accordance with the 
relevant Protocols (in particular, Articles XV, 
XVI and XVII of Protocol No. IV). 
The quantities of armaments declared to the 
Agency by member States under the heading of 
forces maintained under national command on 
the European mainland can be considered as 
approp11iate Jevels for the control year 1967 
within the meaning of Article XIX of Protocol 
No. IV in respect of categories of armaments 
over which the Agency has so far been in a 
position to exercise its mandate1• 
m. Field controls 
A. Principles gouernfng the implementation of 
control measures 
The Agency's duties as defined in para-
graph I of Article VII of Protocol No. IV were 
1. In this connection, see reservations arising from 
information given under item m, C, 2 and IV, F. 
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referred to at the beginning of the second section 
of this report; in order to carry them out, the 
ACA, in accordance with paragraph 2 of the same 
Article, 
- scrutinises statistical and budgetary in-
formation; 
- carries out test checks, visits and inspec-
tions. 
These are complementary operations. The 
procedures devised for the anaJlysis of documents 
have been described in Section 11. Test checks, 
visits and inspections are designed mainly to 
verify information supplied in the reports in 
order t'O substantiate the conclusions that may be 
drawn from them. 
It would clearly be impractical to carry out 
a physical check of the entire volume 'Of inform-
ation in one year, every year; nor would this be 
necessary. The process of control is a continuous 
one, and, according to the laws of probability, a 
sufficient degree of assurance may be obtained 
at all times by applying control measures at a 
certain proportion of the plants on[y, selected at 
random. In fact, it has been calculated that 
random controls applied in 25% of all establish-
ments each year provide the required guarantee. 
In selecting the establishments at which con-
trol measures are to ibe applied, the statistical 
requirements referred to above must receive first 
considerati'On. Other factors, however, may affect 
the chmce of individual plants, of which the most 
influential are: 
(a) the relative military vaJ.ue of the equip-
ment, i.e. more important equipment is 
inspected more often, and vice versa; 
(b) the significance of timing, e.g. if a wea-
pon is being produced during a limited 
period, it is this period which must be 
chosen for the application of one or more 
control measures in the plant concerned; 
(c) the need to keep the Agency's activities 
evenly balanced in relation to the various 
countries, as well . as between one year 
and the next. 
au debut de 1 'annee 1966 ont fait l'objet de la 
reponse fran~aise au questionnaire de l'Agenee, 
lequel ooncerne chaque annee, de puis [ ~origine, 
les armements soumis au ooDJtrole des differentes 
categories de forces des Etats membres. Il n'y a 
done pas eu d 'interruption dans l'appHcation a 
l'ensemtble des forces fran~aises du eontrole des 
niveaux d'al'Illements pour lesquels PAgence a -
jusqu'a ce jour - ete mise a meme d'exercer 
son mandatl. En outre, les effectifs des forces 
fran~aises maintenues sous commandement natio-
nal pour la defense commune dans la zone du 
oommandemenrt allie en Europe, avec leur repar-
tition entre les trois armees (terre, mer, air), 
ont ete indiques par la France au ConseH de 
1 '.A:tlantique nord, qui en a informe le Oonse'il. 
Pour !'ensemble des pays membres, la pro-
cedure edictee par le Conseil en 1964, en vertu 
de l'Accoro du 14 dooembre 1957, pour la fixa-
tion des niveaux maximums d'armements des 
forces maintenues sous commandement national 
sur le continent europeen, a fonmionne norm'ale-
ment en 1967. 
Sur la base des nive1aux maximums approu-
ves par ie Conseil, 1 'Agence a effootue, au cours 
de 11annee, le controle des niveaux d 'armements 
des forces des pays membres sous commande-
ment national, en conformite avec les protocoles 
(notamment les articles XV, XVI et XVII du 
Protocole N° IV). 
Les quantites d'armements declarees a 
l'Agence par les Etats membres, au titre des 
forces maintenues sous commandement national 
sur ,le eontinent europeen, sont a considerer 
comme niveaux appropries d'armements pour 
Fannee de controle 1967, au sens de !'article XIX 
du Protocole N° IV, en ce qui concerne les cate-
gories d'armements pour lesquels J'Agence a -
jusqu'a ce jour- ete mise a meme d'exercer son 
mandat 1• 
m. Le contr6le sur place 
A. Prtnctpes regissant la mise en oeuvre des mesures 
de contr6le 
Les taches de ~' Agence definies au para-
grraphe 1 de !'article VII du Protocole N° IV 
1. Voir, A. ce sujet, lee reserves qui d6coulent des preci-
sions apportees par le point m, C, 2 et le point IV, F. 
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ont ete rappelees en tete du point II de ce rap-
port. Afin de s'acquitter de ces taches, ['Agence, 
oonformement au paragraphe 2 de i'llll'ticle pre-
cite: .; r• ft, 111.11 ~ I~ J ..J h.'~.(~~~ I 
- examine des documents startistiques et 
budgetaires, 
- e.ffectue des sondages, visites et inspec-
tions. 
Ces deux operations sont complementaires. 
Les mecanlismes ela:bores pour l'examen des docu-
ments ont ere decrits sous le point II. Le but des 
sondages, visites et inspections eSt essentie!!lement 
de veriii'er les informations donn008 par ces do-
cuments, afin de rendre va:la;lJles res conclusions 
qui sont tirees de ces dermers. 
n serait evidemment impratica:ble de veri-
fier InaJ1:eriell.ement en une seule armee, et chaque 
annee, la totalite de ces informations, et ce n'em 
d'ailleurs pas necessaire. IJe deroulement du 
controle est continu et, en faisant appel aux lois 
du calcul des proba;bilites, on peut obte:nir de 
fa~n oonstante une garantie suffisante, tourt en 
n 'appliquant les mesures de controle qu 'a une 
certaine proportion des etablissemems, choisis au 
hasard. Dans ia pratique, il a ete rcalcuile que 
des mesures effectuees au hasard dans 25% de 
tous les etablissemen'ts, ehaque armee, suffisent 
pour atteindre le niveau de ~antie convena:Me. 
Pour Ie ehoix des etablissements ou les me-
sures de oontrole sont a mettre en reuvre, H 
faut dliboro tenir compte des facteurs statis-
tiques evoques ci-dessus. Mais il egt; d 'aurtres fac-
teurs qui peuvent intervenir pour le choix de 
te'l Oil tel etablissement, principalerrnent: 
(a) !'importance qui s'attache au materiell, 
du poirnt de vue militaiTe: un materiel 
plus important sera inspoote plus sou-
vent, et inversement; 
(b) l'interet qui peut s'attacher a telle ou 
telle periode de temps: si une arme egf; 
produite pendam.t un temps limite, c'est 
celui-ci qu 'il faut choisir pour effectuer 
une ou plusieUTS mesures de oontrole 
dans les etab'lissemeDJts producteurs; 
(c) la necessite d'equilibrer ~'activite de 
l'Agenee aussi bien entre ies divers pays 
que dans le temps. 
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B. Type and extent of fleld controls 
The Agency carried out a number of inspec-
tions 1 whieh fall broadly into four categories: 
(a) Inspections at depots; 
(b) Inspections at units of forces under 
national command; 
(c) Inspections at production plants (agreed 
quantitative control measures); 
(d) Inspections at production plants (agreed 
non-production control measures). 
1. General methods of application 
There has been no change in the methods 
applied. 
Inspection teams usually consist of three offi-
cials, one of whom is always a national of the 
country visited, and at least one a specialist in 
the type of weapon under control. 
With certain minor adjustments, the gene-
ral programme of inspections drawn up at the 
beginning of the year was implemented in full. 
It should be noted, however, that the Con-
vention for due process of law has not yet entered 
into force, so that control measures applied to 
private firms are still subjeet to the prior agree-
ment of the estabHshments concerned. So far, they 
have willingly agreed to the Agency's controls 
and have given every facility to enable them to 
be carried out. 
The practice of visiting headquarters and 
central accounting offiees has continued to grow. 
It is worth noting here that there is an increasing 
tendency in member countries towards centralised 
accounting, using computers, and for replies to 
the annual questionnaire to be based on inform-
ation recorded in central accounting offices. The 
remlt is that whenever discrepancies appear be-
tween the figures given in the replies and those 
1. The term "inspection" is used in this third section 
of the Report to cover all the types of field controls listed 
in paragraph 2 (b) of Article VIT of Protocol No. IV, viz. 
test checks, visits and inspections. 
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produced by oocountants in the depots, their 
interpretation becomes increasingly difficult 
uruess preliminary contact has been made with 
the central offices. 
The year 1967 was the first fuJJ control year 
since the French forces were withdrawn from 
the integrated NATO command arrangements. 
The effect on field controls has been slight. Cer-
tain French depots and units not previously sub-
joot to the Agency's operations are now covered 
by them, so that the number of missions carried 
out over the past year among the French forces 
increased. 
2. Inspections at depots 
Since the logistic support of forces under 
NATO command remains a national responsi-
bility, the procedure known as ''joint Agency I 
SHAPE inspections", approved by both the 
Council and iby NATO, remains in force. French 
forces having been withdrawn from the integrated 
NATO command arrangements, inspections at 
French depots were carried out in 1967 without 
the participation of SHAPE. 
A number of depots and central accounting 
offices were inspected. 
3. Inspections at units of forces under 
national command 
A number of inspections were carried out, 
including operational units and training establish-
ments. 
4. Inspections at production plants 
(a) Agreed quantitative controls 
The Agency carried out quantitative control 
measures at several establishments (shipyards, an 
aircraft factory, plants manufacturing tanks or 
tank turrets, one ammunition factory). 
Such problems as arose during the prepar-
ations for inspections, or when carrying them 
out, were resolved without much difficulty and 
the measures applied were satisfactory. 
B. Nature et importance des mesures de contr6le 
sur place 
L'Agence a effectue un certain nombre 
d'inspections 1 qui se classent, grosso modo, en 
quatre categories principales: 
(a) Inspections dans des depots; 
(b) Inspections dans des unires sous com-
:matl!dement national; 
(c) Inspections dans des usines (verifica-
tions quanJtitatives consenties); 
(d) Inspections dans des usines (verifica-
tions eonsenties de non-fabrierution). 
1. Methodes generales d'execution 
Les methodes appliquees mrtent les memes 
que par le passe. 
Les groupes d'inspection ont ete, en gene-
ral, composes de trois fonctionnaires, comprenant 
toujours 1l'I1 ressortissant du pays visite, et au 
moins un specialiste de ·l'armement objet de l'ins-
pootion. 
Le programme general des inspections ala-
bore au debut de l 'annee a ete, a part quelques 
changements mineurs, execute dans sa totaiite. 
Il faut toutefois noter que :La «Convention 
etablissant la garaDJtie d 'ordre juridimionnel» 
n'a pas encore ete mise en vigueur; il s'ensuit 
que les mesures de controle effootuees dans des 
etablissements prives restent sujettes a l'ae-
oord preala!Me des firmes interessees. Jusqu'a 
present, les firmes ont consenti de bon gre aux 
mesures de oontrole de l'Agence et se ront mon-
trees pleinement dis~ a facili.ter leur aecom-
plissement. 
L'usage consistant a se rendre aux qual'ltiers 
generaux et aux services centraux de oompta-
bilite a contim.ue de s'etendre. Il faut signaler 
a eet egard que la tendance des pays membres 
a reoourir a des oompta.bilites eentrales operant 
par ealculatrices, et a retaJbJir les reponses au 
questionnaire annuel sur la base des renseigne-
ments enregistres dans ces comptabilites een-
traies, se generalise. Il en resulte que, lorsque 
1. Le terme « inspections • est employe, dans ce point 
m, pour designer tous les types de mesures de contrale 
sur place mentionnes au paragraphe 2 (b) de l'article Vll 




des <lifferences apparaissent entre les chiffres 
de la reponse et ceux qui ressorteni de ia oompta-
hi!lite trouvee dans les depots, leur explication 
devient de plus en plus difficil:e, si U!ll contaet 
preruaJble n'a pag ate pris avec les organismes 
centralisateurs. 
L'annee de controle 1967 a ere la premiere 
annee complete depuis que les forces fran(}aises 
ont ete retirees dJu commandement inJtegre de 
l'O.T.A.N. Ce retrait n'a eu qu'une faible inci-
dence sur !'execution ·des mesures de controle. 
Certains depots et unites fran(}ais, qui preeedem-
ment n'eta.ient paB sujets aux mesures de con-
trole de l'Agence, y sont actuellement soumis, ce 
qui a contribue a augmenter cette annee le 
nombre des inspections effectuees dans les forces 
fran(}aises. 
2. Inspections dans des depots 
Du fait que ~e soutien logistique des forces 
sous commandement O.T.A.N. reste du ressort 
naJtionai, la mesure approuvee tam par le Con-
seil que par l'O.T.A.N. consistant a proceder a 
des «inspections combinees Agence-SHAPE» est 
toujours en vigueur. lies forces fra:n(}aises ayant 
ere retirees du commandement integra de 
l'O.T.A.N., les inspections dans [es depOts fra.n-
(}ais ont ate effootuees, cette annee, sans la 
participation des officiers du SHAPE. 
Des inspections ont ete effeetuees dans de 
nombreux depOts et bureaux eentraux de cornpta-
bilite. 
3. Inspections dans des unites des forces 
sous commandement natio?Ull 
Des inspections ont ete effootuees dans de 
nombreuses unites, notamment des unites opera-
tionnelles et des centres d 'instruction. 
4. Inspections dans des usines 
(a) V eri{ications quantitatives consenties 
L'Agence a effemue des mesures de controle 
qUtantitatif dans diverses usines ( chantiers na-
va:ls, usines de construction d 1avions, de chars 
ou de tourelles de chars, usine de munitions). 
Les prolJlemes qui ont pu se poser lors de la 
preparation des inspections ou lors de leur de-
roulement ont ere resolus sans difficuite majeure, 
et les mesures prises se sont revelees satisfai-
santes. 
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(b) Agreed non-production controls 
The Agency undertook non-production con-
trol measures in several establishments (one ship-
yard, chemical factories, a chemical plant manu-
facturing explosives, an engineering plant). 
In one case, the non-production controls were 
carried out in conjunction with a quantitative 
control measure at the same plant. 
No unauthorised production was discovered 
in the course of these inspections. 
C. General remarks 
1. Within its prescribed sphere, the Agency 
has once more fulfilled its control duties effi-
ciently. National authorities and firms gave full 
co-operation in all cases, both as regards inspec-
tions and agreed controls. 
It has already been stated that the essential 
purpose of inspections is to verify data obtained 
from the scrutiny of documents. They are also 
designed to help to fill the gaps feft in the 
information thus supplied, which are due to a 
variety of causes. Personal contacts between mem-
bers of inspection teams and the representatives 
of nationai authorities or firms provide the 
opportunity for discussing any problems which 
may arise and which are often resolved quite 
simply on the spot. 
It is a fact that inspection involves more 
than the mere routine work of checking on 
infurmation rnpplied to the Agency. 
2. For the time being, the Agency does not 
operate in the sphere of atomic weapons, nor does 
it receive information on what one member State 
calJs "strategic forces". As regards biological 
weapons, the Agency is still studying the problem 
and has not yet reached the stage of applying 
field controls. With these exceptions, the control 
measures actually carried out have covered al1 
the armaments listed in Annex IV to Protocol 
No. Ill. 
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IV. Study and evolution of control methods 
A. Introductory remarks 
1. General developments 
In matters of control techniques, it can never 
be definitely stated that a final resmt has been 
obtained. E~en in the fiei1ds with which it is most 
familiar, the Agency must always look ahead and 
continue to explore possibilities of modifying its 
methods or introducing new ones; in other words, 
it must continualily seek for improvements and 
be prepared to adapt its prooooure. 
Subject to this proviso, which applies to all 
categories or types of armaments, it may be said 
that the Agency's control methods have been 
developed satisfactorily in respect of the better-
known weapons. On the other hand, and to vary-
ing degrees, methods for controlling new weapons 
have not yet been fully developed. 
However, considerable progress has been 
made in the realm of guided and self-propelled 
missiles, and also of chemicrul weapons. 
In the case of biological weapons, some foun-
dations have been laid but the essential work 
remains to be done. 
With regard to atomic weapons, practically 
everything remains to be done: this statement 
even applies to the acquisition of the necessary 
basic knowledge by the officials who wi11 even-
tually be carrying out the controls. 
In conclusion, as rega:vds weapons which have 
not yet materialised but are likely to do so in the 
foreseeable future, the Agency is duty bound to 
find out their potential, and the stage reached in 
their development, so that it may report to the 
Council if there seems any likelihood of their 
being actually manufactured in the near future. 
In that case, it ought also to work out a theore-
ticaJ. approach to an appropriate technique for 
their control. 
2. Research undertaken to extend the knowledge 
of experts and develop new methods 
Having regard to all armaments subject to 
control, more particulal'lly in the most recent and 
rapidly evolving sectors, it is, generally speaking, 
essential to : 
(b) Verifications consenties de non-fabrication 
L'Agence a fait proceder a des mesures de 
controle de non-fabriootion dans plusieurs usines 
(chautier naval, :fabriques de produits chimi-
ques, usine chimique fabriquant des explosifs, 
fabrique de construction mecanique). 
Dans un cas, ~a mesure de controle de non-
fabrication a ete effectuee oonjointemenrt avec 
une mesure de controle quantilbatif dans 1a meme 
usine. ' iJ rJ 
Toutes ces mesures de oontrole n'ont revele 
aucune production non autor~. 
C. Remarques generales 
1. Dans le cadre de son aetivirt:e de oontrole, 
l'Agence a une fois de plus exerce ses fonctions 
d'inspection avec efficacite. Les ·autorirtes natio-
na[es et les directions d 'entreprise onrt apporte 
[eur entiere collaboration dans tous les cas, tant 
en ce qui concerne les inspections que les verifi-
cations eonsenties. 
11 a ete rappele ci-dessus que Ies inspections 
ont pour objet essentiel ~a verification d'eS infor-
mations relevees par le controle sur pieces. Elles 
contribuent aussi, et c'est la m de leurs buts 
oomplementaires, a oomb1er les lacunes de ces 
informations, lacunes dues a des causes variees. 
Le contact personnel des membres des equipes 
de controle d'une part, des representants des auto-
rites nationales ou des firmes d:'aurtre part, donne 
!'occasion de discuter des problemes qui peuvent 
se poser, et qui sont frequemment resolus sur 
place tres faciJement. 
11 y a en effet dans les fonctions d'inspec-
tion plrus qu 'un travail de routine oonsistant a 
verHier les renseignements mis a la disposition 
de l'Agence. 
2. Les activites de 1' Agence, pour ie moment, 
ne visent pas [e dumaine nucleaire, ainsi que, 
dans l'un des Etats membres, les forces que cet 
Etat qualifie de «strategiques». Dans le domaine 
biologique, l'Agence continue a etudier le pro-
bleme et n'est pas encore passee a !'execution de 
mesures de oontrole sur pllace. A ces exceptions 
pres, les mesures de controle executees ont porte 
sur la serie des armements enumeres a !'annexe 
IV du Protocole N° III. 
29 
DOCUMENT 437 
IV. Etude et evolution des methodes de contr6le 
A. Genciralites 
1. Evolution d' ensemble 
Dans le domaine de la technologie du oon-
trole, il n'est jamaiS possible d 'affirm.er qu'un 
resultat soit definirtivemenrt acquis. Meme pour 
les materiels qui lui sont aujourd'hui le plus 
fami1iers, il convient done que l'Agen:ce reste 
curieuse de l'avenir, qu'elle explore sans cesse 
les possibilites de modifications ou d'emplois nou-
veaux, autrement dit qu'elle cherche perpetuelle-
ment a se perfectionner et a s'adaprter. 
Sous cette reserve, qui s'applique a toutes 
les categorues ou cypes d 'armements, on peut 
cependant consi<Mrer que les methodes de con-
trOle de l'Agence ont ete mises au point de 
f~on satisfaisame pour ies armements 1es mieux 
connus. En revaD.'che, et a des degres divers, 
les methodes de contrOle des armements recents 
ne sont pas encore au point. 
Cependant, des progres importants ont ete 
faits pour les engins guides et autopropulses de 
meme que pour les armes chimiques. 
Pour les armes biologiques, 1' Agence a pose 
quelques bases, maJs l'essentiel reste a faire. 
Pour l'arme atomique, pratiquement tout 
reste a faire, meme dans le domaine de [ 'acquisi-
tion des connaissances de base que devraient 
posseder les agents destines a un controle ulte-
rieur. 
Enfin, pour ~es armements qui restent encore 
potentie1s, mais qui sont susceptibles de devenir 
ooe realiite dans un avenir previsibie, l'Agence 
se doit de reconnaitre ieurs virtualites et l'evo-
lllltion de celles-ci en vue de pouvoir faire rap-
port au Conseil si leur reaLisation pratique ten-
dait a devenir une probabilite dans un proche 
avenir: elle aurait alors egalement [le devoir de 
chercher a approcher thoolliquement [a techno-
logie eventuelle de oour controle. 
2. Informations et etudes, pour le perfectionne-
ment des experts et la mise au point des methodes 
D'une fa~on generale pour ·tous les arme-
ments controlables, mais plus particuHerement 
dans les secteurs [es plus nouveaux et les plus 
evolutifs, il est indispensable: 
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- possess the means of acquiring very fu:l1 
information and of keeping it up to date; 
- develop methods of control suited to each 
category or type of weapon, or at least 
to think out and to prepare such methods 
on a reasonably reaJistic basis, so that 
they may be put into effect without 
undue delay when the time comes. 
The acquisition of such knowledge and the 
need to keep abreast of progress, the training 
of officials, or at any rate the approach to control 
methods, call for: 
- in the first place, experts with general as 
well as specialised scientific knowledge; 
- numerous contacts with scientists and 
experts on new or future weapons; 
- the assembly and study of comprehensive 
background information of a high stand-
ard (in this respect, the Agency is weil 
provided for, as will be explained in 
part V). 
3. Technical information visits 
The Agency organised a Iarge number of 
technical information visits in 1967, in order to 
extend the knowledge of its experts and to bring 
them up to date. 
Technical information visits should not be 
confused, or compared, with actuaJl control meas-
ures. In this case, the word ''visit'' should not 
be misinterpreted, although the same term is used 
in Protocol No. IV (in particular in Articles VII 
and XII) and to indicate one of the field contml 
measures- "test checks, visits and inspections". 
Technical information visits made by Agency 
officia1s are similar to those that are sometimes 
organised by mdustrial firms or other bodies for 
the benefit of individuaJs or groups of various 
kinds, to supply knowledge and to make them-
selves known. Naturally, Agency staff sent on a 
te<~hnical information visit carry no control orders 
under the terms of Article 4 of the Regulations 
adopted by a Oouncil Resolution dated 3rd May 
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1956 and they cannot invoke any of the rights 
laid down in Article 5 of the aforesaid Resolution 
during their tour. The information they may bt 
given in answer to their questions is left to the 
entire discretion of their hosts. 
As already stateld, the Agency arranged 
severa:l visits of this kind during the past year 
and met with a high degree of co-operation; a 
great deal was learned in the process and the 
exercise is regarded as having been of benefit to 
a.U concerned. 
B. Guided and self-propelled miaaflea 
1. Control activity in 1967 
The number of guided or self-propelled mis-
siles held on the mainland of Europe continued 
to rise in 1967. The increase was largely due 
to the stocking of missiles received from pro-
duction plants in member States. The initial 
equipment of most units has now been completed 
or is approaching completion. 
There have been some purchases of missiles 
from States which are not members of WEU. 
Conversely, there have been substantial exports 
of missiles manufactured in member States to 
countries outside WEU. 
A1l stocks of missiles with a nucleaT capability 
are of American origin and the warheads them-
selves remain under the control of United States 
forces on the mainland of Europe. 
Quantitative control measures were carried 
out at a number of depots holding gu'ided or 
self-propelled missiJes and at several units 
equipped with such weapons. 
No agreed quantitative controls were car-
ried out in guided missile factories during 1967. 
As regards missiles, replies to the Agency 
questionnaire were more complete than any 
:received in previous years. Conversations which 
took place during the year with the repre-
sentatives of certain member States should 
ensure fully satisfactory replies in 1968. 
- de se donner les moyens d'acquerir et 
d'entretenir des eonnaissances exitreme-
ment oomp1etes et toujours tenues A 
jour; 
-de mettre au point les methodes de con-
troie adaptees A chaque categol'ie ou type 
d'armement.s, ou tout au moins d'imaginer 
et preparer ces methodes de fa~on assez 
rea.Iiste, pom que leur mise en oouvre, 
le moment venu, n'exige pas des delais 
inadmissible&. 
Cette aequisiltion et cet entretien des con-
naissanees, ee perfectionnement, ou tout au 
moins cette approche des methodes de controle, 
exigent: 
- en premier Lieu des experts qualifies par 
leurs oonnaissances scientifiques gene-
rales et specialisees; 
- de nombreux contacts avec les savants 
et les experts specialises dans il.es arme-
meruts recents ou futurs; 
- le rassemb'lement et !'etude d'une docu-
mentation etendUJe et de qualite; sur ce 
point, l'Agence est bien pourvue (cf. 
point V ci-dessous). 
3. Visites d'information technique 
L'Agenee a effectue, en 1967, de nombreuses 
visites d'information technique, pour le perfec-
tionnement et la tenue a jour des connaissances 
de ses experts. 
La visite d'information technique ne doit en 
aueune fa~n etre eonfondue avec, ou assimilee 
a une mesure de controle. Le mot «visite», qui 
entre dans la composition de !'expression «visitc 
d'information teclmique», ne doit pas preter a 
confusion, bien que le meme mot «visite» soit 
employe dans le Protocole N° IV (articles VII 
et XII notamment) pour designer une des pos-
sibles mesures de controle sur piace : «sondages, 
visites et inspections». 
La visite d'informatioo technique effootuee 
par des fonctionnai.res de I' Agence est une de-
marche qui s'apparente exactement aux visites 
souvent organisees par les firmes industrielles 
ou autres au profit des personnes ou des collec-
tivites les plus diverses, dans un but d'informa-
tion et pour se faire cormaitre. Les fonction-
naires de l'Agence envoyes en mission pour 
une visite d'information technique ne sont, bien 
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entendu, porteurs d'aueun ordre de controle, aux 
termes de 1 'article 4 du reglement adopte par 
resolution du Conseil en date du 3 mai 1956. Ils 
ne peuvent se reclamer, au cours d'une teile 
visite, d'aucun des droits qui sont enumeres a 
!'article 5 dudit reglement. Les renseignements 
qu 'ils peuvent demander et obtenir, au cours de 
ces visites d'information, sont laisses a l'entiere 
discretion des personnes qui les re~ivent. 
Ainsi qu~il a et.e dit plus haut, l'Agence a 
effectue cette annee de nombreuses visites de ce 
genre. Elle a partout rencontre un remarqua:ble 
effort de cooperation, et elle croit en avoir retire, 
pour l'interet commu.n, une importante moisson 
d'enseignements. 
B. Engins guida et autopropulses 
1. L'a.ctivite de controle en 1967 
Les quantites d'engins guides ou autopropul-
ses detenues sur le continent europeen ont conti-
nue a s'elever en 1967. Cette augmentation est 
due, en grande partie, au stookage d'engins re~us 
des usines de productlion des pays membres. Les 
dotations en materiel initial de la plupart des 
unites ont deja ete atteintes ou sont sur le point 
de l'etre. 
Les pays membres ont procede a des achats 
d'engins dans des Etats non membres de 1 'U.E.O. 
En sens inverse on a pu relever, en quantites 
importantes, des ventes a !'exportation hors de 
l'U.E.O. d 'engins fabriques dans des Etats 
membres. 
Tous les stocks d 'engins a capacite nucleaire 
sont d'origine americaine, et il est rappele que 
[es tetes nucleaires elles-memes restent sous le 
controle des forces des E·tats-Unis sur le continent 
europeen. 
L'Agence a p~e a des verifications quan-
titatives dans de nombreux depots contenant des 
engins guides ou autopropulses et dans plusieurs 
unites equipees de tels engins. 
Aueune verifieation quantitative COllS'entie 
n'a ete effectuoo dans les usines d'engins guides 
en 1967. 
Les reponses au questionnaire de l'Agence, 
en ce qui concerne les engins, ont ete plus com-
Pletes que toutes celles que l'Agenee avait 
re~UJeS les annees precedentes, et les oonvel'Saitions 
qui ont eu !ldeu pendant i'annee avec les repre-
sentants de cerbains pays membres laissent espe-
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2. Documentary studies- Technical information 
visits 
In its effort to keep abreast of changing 
techniques relating to the most recent weapons, 
the Agency has continued to collect all relevant 
documentation on missiles planned for production 
in Europe during the next few years. 
Similarly, technical information visits were 
made to the Federal Republic of Germany, Italy 
and the United Kingdom to enable the Agency 
to keep in touch with the development of rocket 
techn<1logy. 
A two-day visit was pai!d to the Salto di 
Quirra missile range which is one of the largest 
in Europe; most of the facilities were seen either 
from the ground or from a helicopter. 
Agency staff who attended a symposium in 
the United Kingdom were introduced to the ~atest 
ideas on propellants and rocket engines and 
visited the Bristol-Siddeley factory at Ansty 
where liquid-propellent rockets are produced. 
In the Federal Republic of Germany, Agency 
officials visited the Lampoldshausen rocket-engine 
test stands and were briefed on the work of the 
Bolkow firm under the HLDO programme. 
The Agency missile expert a:lso accompanied 
the Direetor on his visits to the Radio Astronomy 
Laboratories at Jodrell Bank, to the Ferranti 
Electronics Plant and to the factories of the 
BAC Guided Weapons Division and of the 
Hawker-Siddeley Dynamics Aerospace Division. 
C. Military aircraft 
In 1967, production of military aircraft was 
very limited in the member countries on the 
European mainland, especially of types subject 
to control. The Agency therefore carried out 
onJ.y one agreed measure for the control of levels 
in an aircraft production factory. 
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D. Chemical weapons 
At the request of the Director of the Agency, 
the governments of member countries all agreed 
to carry forward for 1967, the list of controllable 
chemical weapons in force in 1966. 
The Council were so informed and duly 
took note. 
The replies received from member countries 
which have not renounced the right to produce 
chemical weapons show that no effective produc-
tion has yet been undertaken on the mainland 
of Europe. 
Early in the year, as in the past, the Agency 
sent the Government of the Federal Republic 
of Germany "an annual request for information 
to assist the Agency in applying non-production 
controls". A completely satisfactory reply was 
received. 
On the basis of this reply, agreed control 
measures for the non-production of chemical 
weapons were carried out by the Agency in 
1967. 
These were most satisfactory and revealed 
no signs of illicit production. 
In order to keep abreast of knowledge and 
progress in the scientific and industrial fields 
where the nations of Europe hold a leading 
position, the experts have made great efforts 
to broaden their knowledge. 
These took the form of various contacts and 
visits, in particular to the Maison de la Ohimie 
in Paris and to the NATO Production, Logistics 
and Equipment Division, as well as to the ABC 
Department of the Belgian Army's Centre 
d'etudes m~£itaires at Vilvoorde. Furthermore, a 
visit was paid to the Agency by the USACDA 
(United States Arms Control and Disarmament 
Agency). 
The classified technical card index kept by 
the Agency has been expanded accordingly. 
rer que ies reponses pour 1 'rumee 1968 seront 
susceptibles de donner entiere satisfaction. 
2. .Activite de documentation - V isites 
d'information technique 
Dans son effort pour se tenir au courant de 
1 'evolutiQn des techniques dans le dQmaine des 
armements les plus recents, 1 'Agence a continue 
de reunir toute la documentation possible sur 
les engins dont la production en Europe, au 
cours des prochaines annees, est en preparation. 
Dans le meme esprit, des visites d'informa-
tiOOl. technique ont ete effectuees en Ita:lie, au 
Royaume-Uni et en Republique Federale d'Alle-
magne. Elles ont permis a l'Agence de se oonir 
au oourant de 1 'evolutilon de la technologie des 
fusees. 
Une vdsite de deux jours a ete effootuee au 
polygone de tir d'engins de Salto di Quirra, qui 
est un des plus importants d'Europe; la plupart 
des instJall;ations ont ete examinees soit au sol, 
so it a partir d 'helicoptere. 
Un symposium au Royaume-Uni a permis au 
personnel de l'Agence d'entendre plusieu.rs expo-
ses sur [es dernieres idees en ce qui coneerne les 
propergols et les moteurs-fusees, et de visiter a 
A.mty l'usine Brisbol-Siddeley pom la produc-
tion des moteurs-:fusees a propergols liquides. 
En Republique Federale d '.Allemagne, les 
fonctionnai:res de l'Agence ont visi.te, a Lampolds-
hausen, les banes d'essai pour moteurs-fusees, 
et il leur a ete fait un expose concernant [e tra-
vail effectue par la Societe Bolkow dans le cadre 
du programme ELDO. 
L'expert en engins a, d'autre part, acoom-
pagne le Dire0teur de l'Agence lors de ses visites 
aux laboratoires de radio-astronomie de JodrelJ. 
Bank, aux insta1lations d'elootronique Ferranti 
et aux usines de la BAC, Division engins guides, 
et de la Hawker-Siddeley, Dynamics Aerospace 
Division. 
C. Avions mditaires 
L'annee 1967 n'a pas ete marquee par une 
grande activite de la constrnetion aeronautique 
militaire dans les pays membres sur le continent 
europeen, surtout en ce qui concerne les types 
d'appareils soumis au oontrOle. C'est pourquoi 
[ 'Agence n'a execute qu 'une seule verification 
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consentie pour oontrole des niveaux dans une 
usine de construction d'avions. 
D. Armes chimiques 
En reponse a la demande qui leur a ete 
adressee au debut de l'annee par le Directeur de 
1' Agence, les gouvernements des pays membres 
ont tous marque leur accord pour reoonduire, 
pour l'annee 1967, la Hste des armes chimiques 
oontrolables qui etait en vigueur pour l'annee 
1966. 
Le Conseil en a ete informe et en a pris 
note. 
Des reponses fournies par les pays membres 
qui n'ont pas renonce au droit de fabriquer des 
armes chimiques, il ressort qu'aucune production 
ef:llective de telles armes n'est entreprise jusqu'a 
present sur le continent europeen. 
Comme par le passe, 1 'Agence a adresse au 
debut de l 'annee 1967, au gQuvernement de la 
Republique Federale d'Al1emagne, une «dtemande 
de renseignements annuels visant a faciliter a 
l'Agence l'exercice du controle de non-fabrica-
tion». Les autorites federaJes ont repondu de 
ra<;on pleinement satisfaisante. 
Sur la base de cette reponse, l'Agence a 
effe.ctue, en 1967, des verifications consenties de 
non-fabrication d'armes chimiques. 
Ces verifications se sont deroulees de fa<;on 
tres satisfaisante et n'ont revele aucun indice 
de fabrication illicite. 
Dans leur souci de se tenir au courant de 
!'evolution des connaissances et des progres accom-
plis dans un domaine scientifique et industriel 
ou les pays d'Euvope occupent et defendent une 
place de choix, les expel"ts ont deplQye de grands 
efforts pour se documenter. 
Cet effort s'est materialise par divers visites 
et contacts, notamment a la Maison de la chimie 
a Paris, a la Division production et logistique et 
equipement du Secretariat general de l'O.T.A.N., 
et a Fetabtissement A.B.C. du Centre d'etudes 
militaires de l'armee beige, a Vilvoorde, ainsi que 
par :La visite faite a l'Agence par FU.S.A.C.D.A. 
(United States Arms Control and Disarmament 
Agency). 
Le fichier technique classifie tenu par 
l'Agence a ete complete en consequence. 
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E. Biological weapons 
In the case of biological weapons, there were 
no important changes in 1967. 
As in the past, all the governments of 
member States agreed to an .Agency proposal 
to carry forward the existing ilist. .All govern-
ments having approved this proposal, the Council 
were duly informed. 
The activities of the .Agency's biological 
experts to improve their knowledge and further 
the study of control technology assume a par-
ticular importance in this rapidly developing 
field. Thus, in 1967, the .Agency, in addition to 
its usual work of keeping its technical and 
scientific documentation up to date, made a 
number of technical information visits to bio-
logical institutes in member countries after 
having requested and Obtained the agreement of 
the governments concerned to a proposal made 
to this end in September 1966. 
A.hl. these contacts emphasise and confirm 
that control will probably prove to be more 
difficult for biological than for other weapons. 
If the .Agency is to reaeh the point at which 
it can assume responsibilities in this field, the co-
operation so often given with control activities 
and the facilities extended to inspection teams 
wilil henceforth need to be on a most generous 
scale. 
F. Atomic weapons 
The situation remains unchanged, as com-
pared with previous years; the Agency therefore 
engages in no control activities, or even 
preparatory studies, in respect of atomic weapons. 
G. Electronic (radiation) weapons 
The .Agency's experts continue to follow 
developments closely; at present there is no new 
evidence to alter the view that production of 
radiation weapons is unlikely for several years 
to come. 
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V. Documentation and technical information 
The Central Documentation Office collects 
political and technical information connected with 
the activities of the .Agency. 
This material is processed, analysed and 
brought to the knowledge of the Directorate 
and experts of the Agency with the twofold 
aim of: 
(a) supp'lementing the information furnished 
by member countries on armaments; 
(b) keeping the .Agency's officials ·abreast of 
politieal events and of the progress of 
technology and science especially in the 
military field. 
The Central Documentation Office aJ.so has 
a part to play in following up the development 
of new and future weapons. The Office helps 
the experts by assembling information from 
unclassified sources on both new and other 
weapons and by providing up-to-date technical 
and scientific documentation in these new and 
rapidly developing fields which call for constant 
research in order to keep abreast of technical 
progress. 
VI. General conclusions and considerations on 
the work of the Agency in 1967 
In the light of the information scrutinised 
in 1967, the Agency was able to report, under 
the terms of Article XIX of Protocol No. IV, that 
the figures eibtained, 
- in respect of armaments of forces under 
NATO command 1 in accordance with 
.Article XIV of Protocol No. IV, 
- and, in respect of armaments 1 of forces 
under national command, in a:ecordance 
with .Articles XV, XVI and XVII of 
Protocol No. IV and the .Agreement of 
14th December 1957, concluded in execu-
tion of .Artic'le V of Protocol No. II, 
1. In this connection, see reservations referred to under 
items m, C, 2 and IV, F. 
E. Armes biologiques 
Dans le domaine de l'arme biologique, il n 'y 
a pas eu en 1967 de clmngement important. 
Comme Jes annees precedentes, l'.Agence a 
propose aux gouvernements des Etats membres 
de reconduire la liste des armes biologiques. Tous 
les gouvernements ayant donne leur accord a 
cette proposition, le Conseil en a ete informe 
et en a pris note. 
L'activite des experts biologistes de l'Agence 
en vue du perfectionnement de leurs connaissanees 
et de l,a recherche en matiere de technologie du 
controle revet une partieuliere imporllance dans 
un domaine aussi evolutif que le biologique. Il 
convient done de rruever et de signaler qu 'en 
1967 l'Agence a pu effectuer, outre les travaux 
habituels pour la mise a jour de sa documenta-
tion technique et scientifique, de nombreuses 
visites d'information technique dans des instituts 
bio1ogiques des pays membres, apres avoir re-
cherche et obtenu de ces pays leur aooord a la 
suggestion faite dans ce sens par 1' Agenee aupres 
de chaque gouvern,ement, au mois de septembre 
1966. 
De tous ces contacts, il ressol'lt, et se con-
firme, que le contro1e de 1 'arme bio1ogique sera 
probablement plus dirfficile que celui des autres 
armements. Dans ce domaine, pour que ['Agence 
puisse parvenu- a des conclusions lui permettant 
d'engager sa responsabilite, il est certain, des a 
present, que l'esprit de cooperation, qui accueille 
si gem1ralement les aetivites de controle de 
l'Agence, et les facHites a consentir aux groupes 
d'inspection devront etre particulierement larges. 
F. Armes atomiques 
La situation etrunt, en ce qui la concerne, 
restee inchangee par rapport aux annees a.nte-
:rieures, l'Agence n'assume aucune activite de 
controle, ni m erne d 'etude preparatoire, dans le 
domaine atomique. 
G. Armes electroniques (ci radiation) 
Les experts de l'Agence oontinuent a su~vre 
de pres 1 'ev6lution de cette question : actuellement, 
rien n'est encore venu modifier l'opinion selon 
laque1le la production d'armes a radiation n'est 
guere probable avant encore plusieurs annees. 
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V. Documentation et informations techniques 
Le Bureau central de documentation a pour 
tache de rechercher les informations politiques 
et techniques qui se rapportent aux aetivites de 
l'Agence. 
Ces informations sont selectionnees, analysees 
et portees a la conn~aissance de ~a Direction et des 
experts de 1' Agence dans un double but: 
(a) compieter les renseignements fournis par 
Ies pays membres dans le domaine des 
armements; 
(b) tenir au courant les fonctionnaires de 
l'Agence en ce qui concerne 1es evene-
ments politiques et !'evolution des tech-
niques et des sciences surtout dans le 
domaine militaire. 
Le bureau central de documentation a aussi 
son role a jouer dans le domaine qui consiste a 
suivre i'evolution des armem.ents recents et fu-
turs. Tant en effet pour les armes nouvelles que 
pour les autres, le bureau apporte son aide aux 
experts en recueillant des informations prove· 
nant de sources non classifiees et en tenant a 
jour une documentation techniq~ et sc;ientifique 
dans ces domaines nouveaux ou 1 evo1utron rapide 
exige des recherches oonstantes, afin de rester 
au courant du developpement technique. 
VI. Conclusions generales et considerations 
sur l'actt.vite de l' Agence en 1967 
En reference a t'arti'Cle XIX du Protooole 
N° IV les controles sur pieces effectues par 
' . 1 'Agence en 1967 ont perm.IS de rapporter a.u 
Conseil que ~es chiffres recueillis: 
- en vertu de Farticle XIV du Protooole 
N° IV, en ce qui coneerne les armements 1 
des forces sous oommandement O.T.A.N., 
- et en vertu des articles XV, XVI et XVII 
du Protocole N° IV et de l'oocord. du 
14 decembre 1957 oone1u en execution 
de l'article V du Protocole N° II, en ce 
qui concerne les armements 1 des forces 
sous comma.ndement national, 
1. Voir, a e& sujet, les reserves qui doooulent. des preci-
sions apportees par le point m, C, 2 et le pomt IV, F. 
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represented, for this control year and for each 
of the member States, appropriate levels of 
armaments subject to control for those categories 
over which the Agency has so far been enabled to 
exercise its mandate 1• 
As required by Article XX of Protocol 
No. IV, the Agency confirmed that, in the course 
of ficld control measures at force units and 
military depots and during agreed control 
measures at plants, it did not detect, for the 
categories of armaments which it controls, 
- either the manufacture, in these establish-
ments on the territory of the Federal 
Republic of Germany, of a category of 
armaments that the Government of this 
member State has undertaken not to 
manufacture; 
- or the existence, on the European 
continent, of stocks of armaments 1 in 
excess of the appropriate levels (Artiele 
XIX of Protocol No. IV) or not justified 
by export requirements (Article XXII of 
Protocol No. IV). 
1. In this Connection, see reservations referred to under 
items m, C, 2 and IV, F. 
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The task of the Agency was greatly 
facilitated throughout the year by: 
- the care with which member States 
replied to the questionnaire or supplied, 
in a particular case, the speci& informa-
tion to facilitate non-production controls; 
-the co-operation of NATO and SHAPE 
and the regularity with which the United 
States and Canada provided information 
on any aid supplied; 
- finally, the spirit of collaboration shown 
by national authorities, managements of 
establishments and, in general, by all in 
responsible positions with whom the 
Agency had dealings in 1967, in con-
nection with the scrutiny of information 
or in the course of field control measures 
and in ill contacts closely or remotely 
concerned with its work or fundamental 
role. 
In those fields where it is authorised to 
act, the Agency is convinced that it achieves 
effective control by using the methods that it 
has developed, thanks to the excellent spirit 
generated and maintained by the will to co-
operate and by the understanding of the member 
countries. 
representaient, pour cette annee de controle, les 
niveaux BJPpropries de ces armements soumis a 
controle pour chacun des Etats membres, en ce 
qui concerne ·les categories d'armements pour les-
quels l'Agence a - jusqu'a ce jour - ete mise 
a meme d 'exercer son mandat 1• 
Au cours des contr&les sur place effectues 
aupres des forces et dans les depots militaires, et 
des verifications consenties effectuees dans les 
usines, 1' Agence n'a constate, au titre des dis-
positions de !'article XX du Protocole N° IV, 
pour ce qui est des armements relatifs aux sec-
teurs controles, 
- ni la fabrication dans ces etabldssements, 
sur le territoire de la Republique Federale 
d'Alleni.a:gne, d'une categorie d'arme-
ments que le gouvernement de cet Etat 
membre s'est engage a ne pas produire; 
- ni !'existence, sur le continent europeen, 
de gtocks d'armements 1 qui excederaient 
les quantites oorrespondant aux niveaux 
appropries (article XIX du Protocole 
N° IV) ou qui ne seraient pas justifies 
par les besoins de ['exportation (article 
XXII du ProtoooJ..e N° IV). 
1. Voir, ace sujet, les reserves qui decoulent des preci-
sions apportees par le point m, C, 2 et le point IV, F. 
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La tache de l'Agenee, d'un bout a l'autre 
de l'annee, a ere grandement faeilitee: 
- par le soin avec lequel les Etats mem-
bres ont repondu au questionnaire ou 
rourni, le cas ooheanrt, les renseignements 
particuJiers visant a faci1iter les contro-
les de non-fabrication; 
- par la cooperation de l'O.T.A.N. et du 
SHAPE, et la regmarite des renseigne-
ments fournis par les Etats-Unis et le 
Canada au sujert de leur aide eventuelle; 
- enfin, par !'esprit de collaboration mani-
feste par les autorites nationales, les direc-
tions d 'etablissements, et d'une fac;on 
generale toutes les personnes ehargees 
d'une responsa:bilite, avec lesquelles 
l'Agence a eu a :faire en 1967, a !'occa-
sion du controle sur pieces ou des mesu-
res de controle sur place, et dans tous 
les contacts ooncernant de pres ou de loin 
son activite ou ses raisons d'etre. 
Dans les domaines ou elle a r~u mandat de 
l'exercer, l'Agence a 1a conviction d'effectuer un 
controle efficace, a l'aide des methodes qu 'elle 
a mises au point, et grace aux conditions favo-
rablles qu'a creees d'emblee, puis maintenues, la 
vo1onte de cooperation et d'entente des pays 
membres de ['Union. 
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IV. EUROPEAN CO-OPERATION IN THE PRODUCTION OF ARMAMENTS 
I. Work of the Standing Armaments 
Committee 
1. During 1967, the activity of the Standing 
Armaments Committee was mainly devoted to 
drafting a document whieh forms a sequel to its 
previous report on a "system of compensation". 
This study, undertaken at the request of the 
Permanent Council of WEU and now before 
the latter for consideration, discusses the pos-
sibilities of fostering fumher co-operation among 
member States in armaments research, develop-
ment and production. 
2. In addition, the Standing Armaments Com-
mittee was informed of the reaction of the 
FINAB'EL Committee to suggestions put forward 
bv the Assistant Secretary-General at a meeting 
of the FINABEL Chiefs of Staff in January 
1966. The main point concerned the possibilitv 
of fuHy implementing FINABEL and WEU 
agreements. In this connection, each FINABEL 
working group has been instrueted to compiie 
and keep up to date a table indicating the 
interest shown by the FINABEL staffs in 
agreements and conventions defining the military 
charaeteristics of the equipment they deal with. 
3. The United Kingdom authorities supplied 
the Standing Armaments Committee with lists 
of some of their requirements and projects. In 
addition, at the requem of the United Kingdom 
Ministry of Defence, several FINABEL reports 
and agreements were forw·arded to the British 
authorities through the International Secretariat 
of the SAC. 
4. As regards hi- and trilateral colla:boration 
between WEU member countries, the SAC 
received lists of the relevant agreemetnts and 
negotiations. The Committee was also kept 
informed of the current state of trilateral work 
on the half-ton wheeled transport vehicle, based 
on the miiitary characteristics laid down in a 
WEU Agreement. 
D. Worll of the Ad Hoc Group-
The annual meeting of the Ad Hoc Group 
comprised the usual review of the work of the 
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Sub-Groups and consideration of two other 
important items: 
- eo-operation between FINABEL and the 
United Kingdom; 
- a Netherlands proposal concerning ex-
changes of information in the field of 
operaJtional research. 
1. Co-operation between FIN ABEL and the 
United Kingdom 
(a) Following the exchange of lists between 
FINABEL and the United Kingdom, the Ad Hoc 
Group decided to work out a procedure for 
using these documents to ·best advantage. Under 
this procedure: 
(i) the United Kingdom will study the 
list of FINABEL agreements and wiH 
indicate, through WEU, those in which 
it is interested; 
(ii) the United Kingdom will forward a 
new list of projects to the International 
Secretariat of the Standing Armaments 
Committee, which will not include 
equipment already in production; 
(iii) using this list, the FINABEL Secre-
tariat will divide the United Kingdom 
projects among the working groups 
concerned, who will be responsible for 
selecting those subjects on which there 
are no FINABEL agreements and 
which might therefore lead to eo-opera-
tion with the United Kingdom in WEU. 
(b) This procedure forms part of the effort 
to find ways and means of developing the activ-
ities of the SAC within its terms of reference. 
2. Exchange of informatWn in the sphere 
of operational research 
(a) Many problems confront member 
countries of WEU in the field of operational 
research, and national means availabie for solving 
them in respeet of their forces are limited; a 
proposal was therefore made by the Netherlands 
for a formal exchange of information tlhrough 
the Ad Hoe Group on past, present or future 
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IV. COOP:tRATION EUROPJ1ENNE EN MATI£RE DE PRODUCTION D'ARMEMENTS 
I. Activites du Comite Permanent 
des Armements 
1. Au cours de l'annee 1967, les activites du 
Oomite Permanent des Armements ont ete consa-
crees en premier lieu A l~laboration d'une etude 
qui fait suite A ce1J.e qui avait precedemm.ent 
porte sur un «systeme de compensation». Cette 
etude, faite a la demande du Conseil permanent 
de l'U.E.O. et aetuellement soumise A son exa-
men, considere les possibilites de renforcer la 
coopemtion des Etats membres en matiere de 
recherehe, de developpement et de production 
d 'armements. 
2. D 'autre part, le Comite Permanent des 
Arm.ements a ete infurme des reactions du Comite 
FINABE'L aux suggestions que le Secretaire ge-
neral adjoint avait pr6sentees iors d'une reunion 
du Comite des chefs d 'etat-major FIN AB EL, en 
janvier 1966. Le point essentiel ooncerne la pos-
sibilite d'exploiter les aooords FINABEL et 
U.E.O. Dans ce domaine, chaque groupe de tra-
vail FINABEL a ete cllarge d'etablir et de tenir 
a jour un tableau faisant ressortir l'interet porte 
par les etats-maj.ors FINABEL aux accords et 
conventions qui definissent les caracteristiques 
militaires des materie1s de leur competence. 
3. Les autord:tes du Royaume-Uni ont soumis 
au Comite Pel'ID.Iment des Armements des listes 
de certains de leurs besoins et projets. Et, A la 
demande du ministere de la defense du Royaume-
Uni, plusieurs textes d'accords et de rapports 
FINABEL ont ate transmis - par l'interme-
diaire du Secretariat international du C.P.A. -
aux autorites britanniques. 
4. En ce qui concerne ia collaboration hi- et tri-
laterale entre pays mem:bres de l'U.E.O., ~e 
C.P.A. a re~u communication des listes des 
aooords et negoclations s'y rapportant. Il a d'autre 
part ete tenu au courant de Petat actuel des tra-
vaux trilateraux eoncernant le vehicule de servi-
tude A roues de 0,5 tonne, et bases sur les carac-
teristiques militaires etablies par un accord 
U.E.O. 
D.!Activites du Groupe ad hoc 
Au colll'IS de sa reunion annuel!le, ,}e Groupe 
ad hoc a passe en revue, comme d'habitude, les 
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travaux de ses sous-groupes; ill s'est en outre 
penche sur deux points importants: 
- cooperation entre FINABEL et le 
Royaume-Uni, et 
- proposition neerlandaise d'echange d 'in-
formations dans le domaine de la recher-
che operationneUe. 
1. Cooperation entre F'IN ABEL et le Royaume-
Uni 
(a) A la suite de l'OOhange de listes entre 
FINABEL et le Royaume-Uni, le Groupe ad hoc 
a juge utile d'elaborer une procedure pour 1 'ex-
ploitation de ces documents. Cette procedure pre-
voit que: 
(i) ~e Royaume-Uni etudiera la liste des 
accords FINABE!L et fera connaitre, 
par l'intermediaire de l'U.E.O., ceux 
qui l'interessent; 
(ii) le Royaume-Uni communiquera au Se-
cretariat international du Comite Per-
manent des Armements une nouvehle 
liste de ses projets en eliminant ies ma-
terie]s dej'a en cours de production; 
( iii) a partir de cette liste, le Secretariat 
FINABE•L repartira [es projets britan-
niques entre les groupes de travail 
interesses, qui auront pour tache de de-
terminer les sujets n'ayant pas encore 
donne lieu a un accord FINABEL et 
done susceptibles de donner eventuel-
lement lieu A une cooperation avec le 
Royaume-Uni dans le cadre de l'U.E.O. 
(b) Cette p:roc6duxe s'inscrit dans la ligne 
de l'effort fait pour reehercher Jes possibilites de 
developper les activites du C.P.A. conformement 
A sa mission. 
2. Echange d'informations oons le dornaine des 
recherches operationnelles 
(a) De multiples problemes se posent aux 
pays membres de l'U.E.O. dans le domaine de la 
recherche operationnEil.e et les moyens qui peu-
vent etre mis en reuvre A l'echelle nationale pour 
ies resoudre en ce qui concerne 1eurs forces sont 
Hmites; etant donne cette situation, il a ate pro-
pose par res Pays-Bas d'en venir A un echange 
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studies . on this subject and, if possible, on bi~. 
lateral or multilateral studies. 
(b) After an exchange of views, the Ad Hoc 
Group accepted this proposal and asked member 
cormtries to forw·ard the required information 
to the InternationaJ Secretariat by 1st July 
1968. It will be studied before the next meeting 
of the Ad Hoc Group. 
W. Work of the Ad Hoc Sub-Groups 
1. Anti-tank weapons 
(a) The Sub-Group oontinued its exchanges 
of views and information on anti-tank weapon 
trials and new weapons under development in 
the WEU countries. 
As regards the third generation of anti-
tank weapons (period after 1975), it was generally 
thought to be inexpedient to enter into technical 
details until current operational studies have 
reached a more advanced stage. 
(b) As in the past, the Sub-Group again 
worked in close liaison with all organisations 
(NATO, FINABEL, etc.) dealing with anti-
tank weapons, in order to survey their progress 
and fill in any g111ps. It was decided, therefore, 
thrut the Sub-Group should, as far as possible, 
oontinue to meet the day before the corresponding 
NATO meetings so that WEU delegates could 
adopt a joint position in readiness for the latter. 
2. Equipment for airborne forces 
(a) In 1967: 
(i) Two new agreements on trailers for the 
special light and medium transport 
vehicle designed for use by airborne 
forces were ratified by the competent 
authorities of the seven WEU countries. 
( ii) The Sub-Group drafted a document on 
factors to be taken into consideration 
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when drawing up agreements on the 
characteristies of equipment mainly 
intended for airborne forces. 
This paper lists the essential points 
which other working groups should take 
into account when studying equipment 
likely to be used by such forces. 
(b) In addition, the working programme for 
1968 was agreed as follows: 
(i) Drafting of a comprehensive report on 
rallying equipment after landing; 
(ii) Further exchanges of views on individ-
uaJ and collective equipment, together 
wilth paratroopers' supplies. 
3. Wheeled vehicles 
(a) The Sub-Group completed a report on 
air-cushion vehicles, together with a draft 
agreement on trailers to be towed by the vehicles 
defined in a WEU Agreement. 
(i) The first report concerns the military 
uses of air-cushion vehicles on land and 
covers both their logistic and operational 
roles; after defining basic principles 
and characteristieg, this document com-
pares a number of French, British and 
American vehieles. 
The study deals with the three following 
points in addition to the logistic role: 
- possible military uses (now or in the 
near future) ; 
- improvements which should be suggested 
to the planning authorities; 
- experiments which might be undertaken 
for purposes of comparison with other 
equipment. 
Sub-Group No. 6 does not regard its work 
on this point as completed and will continue to 
keep in touch with future developments of air-
cushion vehicles both by attending national trials 
and by studying reports on such tests. 
en regie des informations sur les etudes passees, 
presentes ou futures dans ce domaine, et, si pos-
sible, a des etudes communes menees bilaterale-
ment ou multilateralement, par l'intermediaire 
du Groupe ad hoc. 
(b) Apres un echange de vues, l.e Groupe 
ad hoc a accepte cette suggestion et invite les 
pays membres a soumettre au Secretariat inter-
national, avant le 1er ju:iJlet 1968, les renseigne-
ments demandes. Ces renseignements seront etu-
dies avant la prochaine reunion du Groupe ad 
hoc. 
ID. Activites des sous-groupes ad hoc 
1. Armes antichars 
(a) Le sous-groupe a poursuivi les echanges 
de vues et d 'informations sur les essais de diffe-
rentes armes antichars effectues dans les divers 
pays, ainsi que sur les nouvelles armes en cours 
de developpe:ment dans les pays U.E.O. 
Pour ce qui est de la troisieme generation 
d'armes antichars (periode posterieure a 1975)' 
il a ete generalement juge premature d'entrer 
dans ~es details techniques tant que les etudes 
operationnelJes, actuellement en cours, ne sont 
pas plus avancees. 
(b) Le sous-groupe continue a travaill.er, 
comme par le p~, en etroite liaison avec tous les 
organismes (O.T.A.N., FINABEL, etc ... ) traitant 
des armes antichars afin, d 'une part, de faire le 
point de l'avancement des travaux dans ces orga-
nismes et, d'autre part, de combler les lacunes 
eventuelles. Dans cette ·ligne, iJ a ete decide de 
continuer, dans toute la mesure du possible, a 
tenir Jes reunions du sous-groupe avant les 
reunions correspondantes de FO.T.A.N., pour 
donner aux delegues des pays de l'U.E.O. !'oc-
casion de degager une position commune en vue 
de ces dernieres. 
2. Materiels destines aux troupes aeroportees 
(a) en 1967: 
(i) Deux nouveaux accords sur les remor-
ques du vehicule special de transport 
Mger et moyen destine aux troupes aero-
portees ont ete ratifies par les autorites 
competentes des sept pays de l'U.E.O. 
(ii) Le sous-groupe a ~labore un document 
relatif aux facteurs a prendre en con-
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sideration lors de !'elaboration d'accords 
sur les caraeteristiques des materiels des-
tines notamment aux troupes aeropor-
tees. 
Sont mentionnes les principaux ~J.e­
ments dont doivent tenir compte les 
autres groupes de travail l.orsqu'ils etu-
dient un materiel susceptible d'etre uti-
lise par les troupes aeroportees. 
(b) D'autre part, le programme de travail 
du sous-groupe pour 1968 a ere etabli oomme 
su1t: 
(i) Ellaboration d'un document de synthese 
sur les materiels de regroupement apres 
le saut. 
(ii) Poursuite des echanges de vues sur les 
equipements individuels et oollectifs 
ainsi que sur les ravitaillements des 
parachutistes. 
3. V ehicules a roues 
(a) Le sous-groupe a acheve un rapport sur 
les vehicul.es a ooussin d 'air ainsi qu'un projet 
d'accord ooncernant les remorques destinees A 
etre tractees par les vehieules definis dans un 
accord U.E.O. 
(i) Le premier rapport concerne les emplois 
mi.llitaires terrestres, non seulement sur 
le plan iogistique mais aussi operation-
nel, des vehicules a coussin d'air; apres 
un enonce des principes de base et la 
definition des earacteristiques, il etab1it 
une oomparaison entre differents vehi-
cules, fran<;ais, britannique et ameri-
cain. 
L'etude comporte, outre l'e:mmen du role 
logistique, les trois points suivants: 
- les utilisations militaires possibles (aetuel:-
lement ou dans un proche avenir) ; 
- les ameliorations desirables a signaler aux 
organismes charges des etudes j 
- enfin, les e:xperimentations qu'il serait 
interessant d'organiser en comparaison 
avec d'autres materiels. 
Le Sous-groupe N° 6 n'estim.e pas sa tache 
terminee sur ce point, et continuera a se tenir 
informe sur les developpements futurs des vehi-
cules a coussin d'air, soit en assistant A des ex:pe-
cimentations nationales, soit par la lecture des 
rapports d'experimentation rediges a aeur issue. 
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( ii) The second . report relates to a draft 
agreement on the military characteristics 
of trailers adapted to the family of 
wheeled tllansport vehicles previously 
defined in a WEU Agreement. 
(b) By appointing pilot countries to analyse 
problems beforehand and submit studies in a 
fairly advanced state, the Sub-Group was able 
to consider a number of other subjects at the 
same time. For example, work continued on 
drafting a '' WEU Vehicle Qualification Pro-
gramme", including a trials programme and 
methods for vehicle assessment. The aim of the 
future agreement on this subject is to lay down 
common rules for an objective appreciation of 
the operational qualities of wheeled transport 
vehicles, with a view to their adoption by the 
ground forces of WEU member countries. 
In view of the length and complexity of 
this study, the Ad Hoc Group gave it priority; 
the Sub-Grourp has decided to circulate separately 
the three main parts of the document and its 
annexes as they appear, namely, the vehicle 
identification seheme, the trials programme, the 
method of assessment and the annexes. 
4. Obstacles and barriers 
At the annual meeting of the Sub-Group, 
the pillot countries reported on the subjects under 
study, including, in particular, combustion in-
hibitors, soil d~tabilisation, local weather control 
and subsonic waves. It was generally agreed th81t 
these periodic eX'Changes were extremely valuable 
and should be continued to the fullest extent, 
even though no practical results could be expected 
in the immediate future owing to the special 
nature of the problems involved. 
(a) In the case of inhibitors, it emerged 
that current research in France and the Federal 
Republic of Germany was virtually being duplic-
ated; the two countries therefore made the 
nece~~Jary contacts with a view to sharing out 
the work as far as possible. 
(b) As regards mines, the Sub-Group once 
again considered whether a study of certain 
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aspects bearing on long-term developments might 
be useful. However, after surveying work under-
taken in NATO, the Ad Hoc Group concluded 
that all aspects of mine warfare were covered 
by that organisation. 
5. Validity of WEU agreements 
Following the promulgation of the agree-
ments on trailers for special vehicles for aiT"borne 
forces, ten WEU agreements may be regarded 
as still in force. 
IV. Actiuities of the International Secretariat 
and outside contacts 
The Assistant Secretary-General attended 
the interesting symposium organised by the 
International Association of Aerospace Equip-
ment Manufacturers held last year in London 
on 13th and 14th September; this meeting 
demonstrated the importance attached by the 
industry to European co-operation, and among 
the proposals formulated by the AICMA, special 
reference should be made to the interest shown 
in the role of existing European organisations 
such as WEU. 
In February, the Secretary-General and 
members of the International Secretariat took 
part in the meeting of the Liaison Sub-Com-
mittee on Joint .Armaments Production, which 
was also attended by the Chairman of the 
Assembly Committee on Defence Questions and 
Armaments, the permanent diE!legates to the S.AC 
and representatives of the .Assembly Committee 
and the Office of the Clerk. 
As in previous years, the Head of the Inter-
national Secretariat visited a number of 
armaments plants. In 1967, he went to Christ-
church and Stevenage in the United Kingdom, 
and to La Spezia in Italy; he was also present 
at demonstrations of French equipment at Satory 
and Bretigny and attended the International Air 
Display at Le Bourget and the Intemational 
Technical Exhibition in Turin. On these occasions 
he was able to renew contacts with responsible 
Ministers and senior offic.ials of member 
governments and with representatives of the 
armaments industries who expressed the iatter's 
keen interest in international collaboration, 
particularly at European level. 
(ii) Le deu.xieme rapport concerne un projet 
d'accord etablissant les caracteristiques 
militaires d 'une gamme de remorques 
adaptees a la fa.mille des vehicules de 
servitude a roues deja definis dans un 
accord U.E.O. 
(b) La designation des pays pilotes qui ana-
lysent les problemes a l"avance et soumettent des 
etudes dej·a assez avancees a permis au sous-
groupe de traiter simultanement d'autres su,jets. 
Ainsi, il a pu faire progresser l'eta:blissement d'un 
«Programme U.E.O. de qualification des vehi-
cules» comportant entre autres un programme 
d 'essais et Ullle methode d'evaluation des vehi-
cules. Le but vise pour !'accord futur sur ce sujet 
est d'etablir des regles communes permettant une 
appreciation objective des qualites operationnelles 
des vehicules de servitude a roues en vue de leur 
adoption par les armees des Etats membres de 
l'U.E.O. 
Compte tenu du vdlume et de [a complexite 
de ce travail, le Groupe ad hoc lui a donne la 
priorite; quant au sous-groupe, il a decide de dif-
fuser separement les trois parties principales et les 
annexes au fur et a mesure de ·leur mise au point, 
a savoir: !le schema d'identification des vehicules, 
le programme d'experimentation, la methode 
d'evaluation et les annexes. 
4. Obstacles et barrieres 
Lors de la reunion annuetle tenue par [e sous-
groupe, ·les pays pilotes ont presenre des rapports 
sur les differents sujets a l'etude et, notamment, 
sur les inhibiteurs de combustion, 1a desagregation 
des sols, !'action meteorologique locale et Jes infra-
sons. Il a ete unanimement reconnu que ces 
echanges d'informations periodiques etaient extre-
mement utiles et qu'il importait de les poursuivre 
en Ieur donnant [e maximum d'ampieur, encore 
qu'il n'y ait pas lieu, compte tenu de 1a nature 
particuliere des problemes consideres, d'en atten-
dre dans :l.'immooiat des resultats sur ie plan de 
leur application pratique. 
(a) En ce qui concerne les inhibiteurs, il est 
apparu que les recherches en cours en France et 
en Republique Fooerale d'AllemSJglle faisaient 
pratiquement double emploi; aussi ces deux pays 
sont-Hs entres en contact pour procooer autant 
que possrble a une repartition des taches. 
(b) En ce qui ooncerne les mines, une fois 




s 'il n 'ebait pas uti!le d'envisager !'etude de certains 
aspects particuliers constituant des realisations a 
long terme. Mais, apres avoir fait l'inventaire des 
travaux de l'O.T.A.N., le Groupe ad hoc a emme 
que le domaine des mines etait couvert par 
l'O.T.AN. 
5. Validite des accords U.E.O. 
Depuis ila promW,gation des accords sur les 
remorques des vehicules speciaux pour les troupes 
aeroportees, on peut considerer que dix accords 
U.E.O. restent vaJl.ides. 
IV. Activites du Secretariat international et 
relations exterieures 
Le Secretaire general adjoint s'est rendu a 
l'interessant symposium organise cette annee les 
13 et 14 septembre a Londres par !'Association 
InternatiorulJle des Constructeurs de Materiel 
Aerospatial; cette reunion a permis de constater 
['importance attachee par l'industrie a la coopera-
tion europeenne; parmi Jes propositions formulees 
par l'A.I.C.M.A., i1 y a lieu de retenir l'interet 
porte au role des organisations europeennes exis-
tantes, notamment ~ 'U.E.O. 
Le Secretaire general et des membres du Se-
cretariat international ont assiste a la reunion 
tenue en fevrier par la Sous-commission de liaison 
en matiere de production d'armements, en la pre-
sence du President de la Commission des Questions 
de Defense et des Armements de l'Assemblee, et 
avec la participation des delegues permanents 
aupres du C.P.A. ainsi que de membres de la 
Commission et du Greffe de l'Assemblee. 
D'autre part, comme les annees passees, le 
chef du Secretariat international a effectue un 
certain nombre de visites d'etablissements s'oocu-
pant de [a production d 'armements. En 1967, il 
s'est rendu au Royaume-Uni a Christchurch et 
Stevenage, en ltalie a La Spezia, et a assiste a 
la presentation de materiels en France a Satory 
et Bretigny; iJ s'est egalement rendu au Sa1on 
international aeronautique du Bourget et a celui 
de la technique a Turin. En ces occasions, i1 a pu 
poursuivre ses contacts avec certains ministres et 
hauts fonctionnaires competents des gouverne-
ments membres de l'U.E.O., ainsi qu'avec les re-
presentants des industries d'armements, qui ont 
manifeste le vif interet de l'industrie pour la 
Finally, the traditional visits by students 
to the WEU offices in Paris, and the invitation 
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extended last June by the Ecole Polytecknique 
to the .Assistant Secretary-General. to lecture on 
the Organisation, provided further evidence of 
the interest of young people in European 
problems. 
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collaboration internationale, particulierement 
dans [e cadre europeen. 
Enfin, les mtes traditionnelles d'etudiants 
aux organismes de ['U.E.O. a J>aris, ainsi que l'in-
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vitation faite en juin dernier au Seeretaire gene-
raJ adjoint par l'Eoole polyteehnique de faire une 
conference sur !'Organisation, ont temoigne une 
fois de plus de l'interet de la jeunesse pour les 
problem-as europeens. 
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V. PUBLIC ADMINISTRATION AND THE EUROPEAN CIVIL SERVICE 
A. Public Administration Committee 
1. The Public Administration Committee met 
twice in 1967, in Ostend from 9th to 11th May, 
and in The Hague :from 241ili. to 26th October. 
A3 in previous years, the Committee devoted 
most of its attention to two subjects - multi-
laterail. courses for government o:f:fi'Cia:ls and study 
visits to other countries. Exchanges of informa-
tion on administrative subjects of common interest 
were continued. The C<lmmittee also discussed 
the Introductory Courses on International Rela-
tions. Lastly, a start was made on revising 
the brochure on the Committee's activities 
published in 1958. ' 
2. The 17th Annual Course for government 
officials was held in the United Kingdom from 
15th f.? 27th May. The subject approved by the 
Committee was ''Co-operation and co-ordination 
between central and loOOI. authorities as exem-
plified in the administration of State-aided 
schools in Engand and Wales". D~egates con-
sidered in turn the administrative background 
the school building programme, teaching sta:f:f; 
the organisation of schools, the extension of corn~ 
puloory education and the reorganisation of 
secondary education. To avoid any misunderstand-
ing, it is emphasised that, at such courses, all 
subjects are studied from the angle of the 
administrative problems involved (decisions 
authorisation, control, finance, etc.). The theme: 
selected as being of speciaiJ. interest in the host 
country, is used as a framework and iNustration 
for the study of aJdministrative procedures. 
Twenty-one officials :from member countries 
attended the 1967 course, which, like its predeces-
sors, comprised lectures :followed by discussion 
visits to appropriate institutions and government 
departments (the County Council, schools the 
new University of Sussex, Crawley New Town 
etc.), work in groups and plenary session ana' 
:finally, drafting and approval of the report. ' 
At their meetings in 1967, the Committee 
a'lso selected a subject :for the 1968 mlli.ltilateral 
course to be held in ItaO.y, and started work on 
the programme. The theme wiill be: ''Traditional 
and novel forms of control in the Italian 
administration". 
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3. Study visits by government officials form 
an important part of the activities of the Public 
Administration Coqunittee. Their success natur-
aNy depends to a great extent on careful prepara-
tion in the host country, principally by the latter's 
representative to the Committee, and by the 
government department concerned; they also call 
for enthusiastic co-operation from the selected 
officiaUs in carrying out the programme drawn 
up :for them. In the great majority o:f cases, these 
conditions are fulfilled. 
During 1967, visits o:f this kind were organ-
ised :for o:fficialls :from most member countries. 
The subjects studied included: industrial accidents 
and diseases, the administration o:f central gov-
ernment premises, the :financing and administra-
tion of State pensions, a comparative study o:f 
the French and Ita:lian social security systems, 
government Sl.Ppport for technical innovation in 
industry, the machinery o:f criminal. justice with 
particular reference to the canton courts, research 
on communications and air traffic, employment 
regulations in public industries, price control 
methods, etc. Here again, attention is concentrated 
on administrative aspects. The reports written 
by returning o:f:ficiaJ.s are often o:f a very sub-
stantial character and are circulated to members 
of the Committee. 
4. As usua:l, the Committee's agenda included 
an ex~ange of views on administrative develop-
ments m all member countries. Discussion was 
directed particularly to such matters as the 
training of cirvil servants, the results o:f certain 
administrative reforms, etc. Through these ex-
changes of information, delegates can assess how 
:far certain administrative trends and develop-
ments are common to all countries. 
5. The Committee also devoted some time to 
discussion of the Introductory Courses on Inter-
national Relations for younger o:fficialls of which 
the first two were held at the College ~f Europe 
at Bruges in September 1965 and September 1966. 
6. Finally, as already mentioned, it was decided 
to publish a revised edition of the brochure on 
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V. ADMINISTRATION PUBLIQUE ET FONCTION PUBLIQUE EUROPEENNE 
A. Comite de l'administration publique 
1. Le Comite de !'administration publique s'est 
reuni deux fois en 1967, a Ostende, du 9 au 
11 mai, et a La Haye, du 24 au 26 ootobre. 
Les activites du Comite durant la periode 
consideree se rangent, comme les annees prece-
dentes, sous deux chapitres principaux: rencon-
tres multilaterales de fonc.tionnaires et visites 
d'etude a l'etranger. Le Comite a poursuivi ses 
echanges d~informations sur des sujets administra-
tifs d'interet commun. Il a aussi discute des cycles 
d'initiation aux relations internationales. Enfin, 
il a entrepris la revision de la Brochure sur ses 
a·ctivites, publiee en 1958. 
2. La dix-sepif:ieme reneontre muJtilaterale de 
fonctionnaires a eu Ueu au Royaume-Uni du 15 
au 27 mai. Le sujet d'etude retenu par le Comite 
etait le suivant: «Cooperation et coordination 
entre les autorites centrales et locales dans Pad-
ministration des ecoles subventionnees par 1 'Etat 
en Angleterre et au pays de Galles». Ont ete suc-
cessivement etudies: le cadre administratif, le pro-
gramme de eonstructions scolaires, •le corps ensei-
gnant, 1 'organisation des ecoles, ·la prolongation 
de la scolarite obliga.toire et la reorganisation de 
l'enseignement secondaire. Il oonvient de preciser 
a ce propos, afin de prevenir toute confusion, que 
les sujets examines lors d'une telle rencontre sont 
etudies sous !'angle des problemes d'ordre admi-
nistratif qu'ils sou1event (decisions, awtorisations, 
controles, financement, etc.). Le theme, choisi 
pour I !interet particulier qu'il presente dans le 
pays hOte, sert a concretiser et a illustrer J.'etude 
de mecanismes administratifs. Vingt et un fonc-
tionnaires des pays membres ont participe aux 
travaux de la rencontre de 1967, qui ont eonsiste, 
suivant la formule mise au point lors des ren-
contres precedentes, en exposes suivis de discus-
sions, visites aupres des organismes et services 
competentts (Conseil de comte, etablissements sco-
laires, nouvelle universite du Sussex, Crawley 
New Town, etc.), travai'l en groupe et en seance 
pleniere, rooaction et approbation d'un rapport. 
Au oours de ses reunions, le Comite a egale-
ment choisi le sujet et commence d'elaborer le 
programme de la reneontre multilaterale de 1968, 
qui se deroulera en Italie. Le theme retenu est 
le suivant: «Les con.troles traditionnels et Ies nou-
vclles formes de controle dans a'administration ita-
lienne». 
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3. Les visites d'etude de fonctionnaires repre-
sentant un aspect important des activites du eo-
mite de !'administration publique. Leur succes 
depend nature1lement beaucoup d'une prepara-
tion soigneuse dans le pays hOte, notamment de 
la part du representant national au Comite et du 
service responsable, ainsi que du zele et de !'es-
prit de cooperation des fonctionnaires interesses 
dans 1 'execution des programmes prepares a leur 
intention. Ces conditions sont remplies dans la 
tres grande majorite des cas. 
Durant I'annee 1967, de telles visites ont ete 
organisees entre fonctionnaires de l.a plupart des 
pays membres. A titre d'exem.ple, on citera les 
sujets suivants qui ont ete etudies: accidents du 
travail et maJadies professionnelles, !'administra-
tion des batiments du gouvernement central, finan-
cement et administration des retraites de l'Etat, 
etude comparative des systemes de securite sociale 
en vigueur en France et en Italie, l'appui gou-
vernemental aux innovations techniques dans l'in-
dustrie, les tribunaux repressifs, et notamment 
les tribunaux de canton, Qa recherche dans le 
domaine des communications et du trafic 'aerien, 
le statut du personnel dans les industries du sec-
teur public, methodes de controle des prix, etc. 
Ici encore, il convient de noter que ce sont les 
aspects administratifs des sujets qui sonrt pris en 
consideration. Les rapports, souvent tres substan-
tiels, etablis par les fonctionnaires beneficiaires a 
la suite de leur voyage sont communiques aux 
membres du C<Jmite. 
4. A l'ordre du jour des reunions du Comite a 
figure, comme de coutume, un echange de vues 
concernant !'evolution de la vie administrative 
dans chaeun des pays membres. Ainsi ont ete evo-
quees notamment des questions touchant la for-
mation des fonctionnaires, le resu[tat de certaines 
reformes administratives, etc. De tels echanges 
d'informations permettent notammenrt aux dele-
gues d'observer dans quelle mesure certains phe-
nomenes ou certains developpements nouveaux 
se manifestent dans chaque pays sur le plan ad-
ministratif. 
5. Le Comite a egalement consacre une partie 
de ses debats aux cycles d'initiation aux relations 
internationaJes pour jeunes fonctionnaires, dont 
[es deux premiers avaient ete organises au Col-
lege d'Europe a Bruges en sepif:embre 1965 et 
septembre 1966. 
6. Enfin, comme indique ci-dessus, le Comite 
a convenu de publier une edition revisee de la 
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the Committee's activities orgi.oolly issued in 
1958. 
At that time, it was agreed to publish a 
short survey of the fiTSt two years' work, with 
some ideas on future prospects, for government 
departments and officials who might be interested 
in using the Committee's services. The aim was 
to show that, even if the Committee had not 
actually helped to promote a measure of common 
thought and action among the seven administra-
tions, it had at least enabled officials from the 
member countries to get to know each other 
better. Since then, steady encouragement has been 
given to the growing tendency among civil 
servants to Study and try to understand the 
traditions, principles and methods of administra-
tilon of other countries. The new versi'On of the 
brochure, due to appem- in 1968, ten years after 
the first, wi~ demonstrate the continuity and 
extension of the Committee's activities, which the 
.Assembly has been able to follow from year to 
year in the annuaJ. report. It will be forwarded 
to the Offilce of the Olerk as soon as it is 
published. 
B. Gouemmental Conference on the European 
Ciuil Seruice 
Western European Union continues to be 
represented at all sessions of the Governmental 
Conference on the European Civil Service. 
At the fifteenth session of the Conference, 
on 6th Jcly 1967, the Final Act was signed by 
delegates from the Governments of Austria, 
Bclgium, Denmark, France, the Federal Republic 
of Germany, lre'land, Italy, Luxembourg, the 
Netherlands, Norway, Spain, Sweden, Switzer-
land, Turkey and the United Kingdom. 
The Governmental Conference on the Euro-
pean Civil Service was set up by the Committee 
of Ministers of the Council of Europe at its 122nd 
meeting, in July 1963. 
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Its terms of reference were to draw up a 
set of model staff regulations for the European 
Civil Service on the basis of preparatory work 
which had been done at the Counci.I of Europe 
between 1955 and 1962. It was specified that 
the Conference woUJld be independent of the 
Council of Europe and wou:ld act by way of 
recommendations to governments and organisa-
1lions. 
'rhe model staff reguil.ations adopted by the 
Conference contain ninety-three artieles and are 
accompanied by a commentary explaining, where 
necessary, the Conference's intentions regarding 
the purpose and scope of certain articles. 
Articles 8 and 9 of the Final Act read as 
fdllows: 
'' 8. The Conference recommends that mem-
ber States a:nd, w'here appropriate, Institu-
tions adopt the provisions of the Model Staff 
Regulations, with any necessary adjustments 
and in accordance with the proper pro-
cedures: 
(a) when the staff regulations of any new 
institutions come to be draW'Il up; 
(b) when exis1ling institutions are modified 
or regrouped. 
It a.Jso recommends that, in accordance with 
the proper procedures, it be considered to 
what extent the staff regulations of existing 
institutions may be brought into line with 
the Model Staff Regulations, al1owing for 
the special circumstances of each institution. 
In making these recommendations, the 
Conference is aware that the Model Staff 
ReguJations will not of themse1ves bring a 
European Civil Service into being, but 
considers that they provide a solid basis on 
which one could be established. 
9. Convinced of the need to ensure the har-
monious application of the Model Staff 
Regulations and to advise institutions on this 
question where necessary, the Conference 
suggests the setting up of a small advisory 
committee of high-level experts chosen for 
their competence in this field." 
Brochure sur ses ll!Ctivites, dont la premiere ver-
sion avait paru en 1958. 
Le Comi.te s'etait ail.ors prapose, apres deux 
annees d'eX'istence, d 'etablir un bref bilan de son 
travail et de degager quelques-unes de ses pers-
pectives d'avenir, a !'intention notamment des 
aurt:omtes gouvernementales et des fonetionnaires 
des pays membres qui seraJient appeles a utiliser 
ses services. n esperait ainsi montrer qu'i:l avait, 
sinon contribue a la creation d'une certaine com-
munaute de pensee et d'action entre les adminis-
trat.ions des sept pays, du moins permis l'etablis-
sement d'une meilleure oonnruissance reciproque 
entre ~es functionnaires de ces pays. Depuis lors, 
le Comite n'a pas cesse d'encourager i1.a tendance 
qui porte de plus en p<lrus Jes agents de l'Etat a 
etudier et a essayer de COmprendTe les trailitions, 
les principes et les methodes suivant 'lesquels s'ad-
mlinistrent les pays etrangers. La nouve11e version 
de [a Brochure sur ses activites, qui paraitra dans 
le courant de l'annee 1968, dix ans apres la pre-
miere, temoignera de la continudte et de ['appro-
fondissement des travaux du Comite, dont ~'Assem­
blee a pu suivre le deroulement, annee apres an-
nee, dans le rapport annuel. Ce texte ne manquera 
pas d'etre communique aux services de l'Assemblee 
lors de sa paru~on. 
B. Conference gouvemementale 
pour la Fonction publique europeenne 
L'Union de I 'Europe Occidentale a continue 
d'etre representee aux d!ifferentes sessions de la 
Conference gouvernementale pour la Fonction 
pu:b1ique europeenne. 
Au cours de sa qurinzieme session, le 6 juillet 
1967, ~'acte :flinal de ladirte conference ·a ete signe 
par les delegues dies gouvernements de la Repu-
bliqUJe Fooera!le d'Aliemagne, de l'Autriche, de la 
Belgique, du Danemark, de 1 'Espagne, de la 
France, de l'Irlande, de l'ItaHe, du Luxembourg, 
de la Norvege, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, 
de la Suede, de la Suisse et de [a Turquie. 
La Conference gouvernementale pour la Fonc-
tion pub1ique europeenne avait ete creee par le 
Comite des ministres du Conseil de !'Europe Iors 
de sa 122° reumon, tenue en juin 1963. 
39 
DOCUMENT 437 
Le mandat de la conference etait de mettre 
au point un statlllt modele de la Fonction publi-
que europeenne sur la base des travaux prepa-
ratoires effectues de 1955 a 1962 au sein du Con-
seil de !'Europe. Ce mandat precisait que ia con-
ference, independante du Conseil de f'Europe, agi-
radt par voie de recommandations aux gouverne-
meDJts et aux organ1isations. 
Le statut-type adopte par [a conference com-
prend quatre-vingt-treize articles; i[ est accom-
pagne d'un commentaJire prOOisant, le cas ecMant, 
le sens et la portee que la conference a entendu 
donner a certains articles. 
Les articles 6 et 9 de l'acte fina~ de la confe-
rence dlisposent: 
«8. La Conference recommande aux Etats 
membres et, le cas ecMant, aux Inst.itutions, 
d'adopter, sous reserve des adaptations neces-
saires et conformement aux procedures appli-
cables, 'les dispositions du statut-type de la 
Fonction publique europeenne: 
(a) lors de l'~laboration du statut du person-
nel des nouvelles Institutions qui vien-
draienrt a etre creees; 
(b) a I 'occasion de ·la transformation ou du 
regroupement d'Institutions existantes. 
E~le re,commande, en outre, d'examiner, selon 
les procedures applieables, dans queUe me-
sure ~e statut du personnel des Institutions 
existantes peut etre adapte au statut-type, 
compte tenu de la situation particuHere de 
chacune de ces Institutions. 
Ce faisanrt, la Conference est 'OOnsciente que 
le statut-type ne creera pas, par lui-meme, 
une fonction publique europeenne, mais eUe 
considere qu'il constitue une base solide sur 
laquelle une telle fonction publique pourrailf; 
etre etablie. 
9. Enfin, la Conference, convamcue de la 
necessite d'harmoniser !'application du sta-
tut-type et, le cas echeant, de conseiller en 
ce domaine les Institutions, croit devoir sug-
gerer la creation d'un Com:ite consultatif 
restreint compose d 'experts d'un ni!Veau 
eleve choisis en raison de leur competence 
en la matiere.» 
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VI. BUDGETARY AND ADMINISTRATIVE QUESTIONS 
1. Budget 
Summaries of the main and supp~ementary 
budget estimates for 1967 and the main budget 
estimates for 1968 are contained in the appendix 
to the report. The latter will require certain 
amendments as a result of devairuation of the 
£ sterling. 
The 1967 supplementary budget was intro-
duced primarily to provide for the implementation 
of the recommendations of the Co-ordinating Com-
mittee of Government Budget Experts for the 
award of a cost-of-living adjustment to graded 
staff serving in Paris and London. 
2. Co-ordination of administrative and 
budgetary policies among European 
organisations 
In accordance with its customary proeedure1 
WEU has continued to take a full and active part 
in the work of the various bodies set up to further 
co-ordination at administrative levells between 
itself, the Council of Europe, OECD, NATO 
(including SHAPE), ELDO and 'EHRO. 
A tangible benefit, resulting from joint 
agreement for dealing with administrative and 
personnel problems facing the organisations, has 
been demonstrated by the thorough review WEU 
has conducted in order to bring its staff mes 
up to date and in closer alignment with those 
prevailing in other co-ordinated organisations. 
(i) Participation in the Standing Committee of 
Secretaries-General 
The Standing Committee of Secretaries-
Genera[ of the six co-ordinated organisations has 
met at intervals throughout the year to d~uss 
appropriate measures to be taken jointly in the 
administrative and budgetary fields. As a result, 
they have put forward a number of proposals 
to the Co-ordinating Committee of Government 
Budget Experts aimed at improving efficiency 
a:nd staff conditions in the respective organisa-
tions. Four of these have been made the subject 
of recommendations by the Co-ord[nating Com-
mittee to the resp€'Ctive Councils (see (ii) ·below). 
Some idea of the problems facing the 
Secretaries-General of the co-ordinated organisa-
tions can be gathered from the fact that thev are 
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responsible for some 6,000 officials stationed 
in 13 different countries and that 24 countries 
are now members of at Jeast one of the co-
ordinated organisations. Furthermore, the head-
quarters of the organisations now e:x:tend to 
3 countries (France, Belgium and the United 
Kingdom). It is relevant that WEU member 
countries are represented in all six of the co-
ordinated organisations, except that Luxembourg 
is not a member of ELDO or ESRO. The task 
of drawing up salary scales for 13 countries 
whereby, by applying appropriate cost-of-'l~ving 
differentials, staff serving in each of these 
countries receive broadly equitable treatment, is 
one which requires much research and statistical 
endeavour. It is also part of the duties of the 
Comm~ttee of Secretaries-General to find a basis 
for the application of broadly oommon staff rules 
in order to ensure that the staff of each co-
ordinated organisation, wherever based, are gov-
erned by similar regulations. 
It is evident that these efforts have not yet 
fully achieved their objectives. This is due partly 
to the fact that eacll organisation operated its 
own staff rules before co-ordination procedures 
were introduced in 1958, and partly because the 
conditions of service in each country where inter-
national staff are serving differ substantially. 
For WEU, for instance, this last point is of 
significance in connection with the change in 
parity of the pound sterling in November 1967. 
Serving the Standing Committee of Secre-
taries-General is the Committee of Heads of 
Administration which prepares reports and pro-
posals for the approval of the Secretaries-General. 
In view of the manifold problems of co-ordination 
which the Secretaries-Genera:! are called upon to 
solve, the Heads of Administration and their 
working parties are required lf;o meet at frequent 
in:tervais in order to work out and agree detaiJed 
formulas and texts. Staffing problems and the 
transfer of NATO and SHAPE to Belgium have 
induced the Heads of Administration to examine 
the need for a thorough overhauil. of existing 
salary scales in aU countries where co-ordinated 
staff are stationed, the introduction of structural 
reforms and reforms in conditions of service. 
Among the latter, consideration is being given 
to the institution of an education allowance, 
improved benefits for loss of office through 
redundancy, a more equitable system for the 
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VI. QUESTIONS BUD~TAIRES ET ADMINISTRATIVES 
1. Budget 
Le present rapport contient en annexe les 
tableaux recapitulatifs des budgets principal et 
supplementaire de l'U.E.O. pour 1967 ainsi que 
du budget principal pour 1968. A la suite de la 
devaluation de la livre sterll:ing, ee demier devra 
recevoir ceJ.'Itains amendements. 
Le budget supplementaJire de 1967 a ete prin-
cipalement motive par !'octroi d'une indemnite de 
cherte de vie au personnel grade de Londres et 
de Paris, sur la recommandation du Comite de 
coordinatdon des experts budgetaires des gouver-
nements. 
2. Coordination de la politique administrative 
et budgetaire des organisations europeennes 
Suivant la procedure en usage, l'U.E.O. a 
continue de participer aetivement aux travanx 
des divers organismes crees pour developper la 
coordination administrative avec le ConseH de 
!'Europe, l'O.C.D.E., i'O.T.A.N. (y compris le 
SHAPE), le C.E.C.L.E.S. et [e C.E.R.S. 
La revision complete par l'U.E.O. de son 
Reglement du personnel a:tlin de le mettre a jour 
et de !'harmoniser davantage avec ceux des au-
tres organisations coordonnees a constitue l'un des 
benefices tangibles de l'acoord de cooperation entre 
organffsations en matiere d'administration et de 
personnel. 
(i) Participation au Oomite permanent des 
secretaires generaux 
Le Comite permanent des secreta.ires gene-
raux des six organisations coordonnees s'est reuni 
periodiquement durant ['annee afin d'examiner les 
mesures a prendre en commun da.ns les domaines 
administratif et budgetaire. C'est ainsi qu'il a 
soumis au Comite de coordination des experts 
budgetaires des gouvernements une serie de pro-
positions visant a ameliorer le rende:ment et les 
conditions de service au sein des organisations 
interessees. Quatre d'entre elles, retenues par le 
Comite de coordination, ont failt l'objet de recom-
mandat1ions devant les Oonseils respootifs (voir 
(ii) ei-dessous). 
On peut se faire une idee des problemes qui 
se posent aux secretaires generaux des orga-
nisations coordonnees si l'on se rappelle qu 'ils ont 
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la charge de 6.000 fonction.na:ires en service dans 
treize pays differents, et que 24 pays sont mem-
bres d'au moons une des organisations coordon-
nees. En outre, les sieges des organisations se 
trouvent maintenant dans trois pays differents 
(France, Belgique et Royaume-Uni). n faut noter 
que les pays membres de l'U.E.O. sont represen-
res dans les six organdsations coordonnees, a I 'ex-
ception du Luxembourg qui n'est pas membre du 
C.E.C.L.E.S. ni du C.E.R.S. L'etablissement de 
baremes de salaires pour trroze pays differents, 
de teJlle sorte que, par application d'un taux diffe-
rentiel, !'ensemble du personnel soit traite a peu 
pres equitablement, quel que soit le pays ou ils 
servent, est une tache quli exige beaucoup de 
recherches et de travaux statistiques. n incombe 
egaU.ement au Comite des secretaires generaux 
d'unifol'llliser autant que possible leurs regle-
ments du personnel afin que, dans !'ensemble, les 
fonctionnaires des organisations coordonnees, quel 
que soit leur iieu die travail, soient regis par des 
dispositions analogues. 
Il est cert.aJin que ces efforts n'ont pas encore 
pleinement abouti. La raison en est, d'une part, 
que les diverses organisations appliquaient leurs 
propres reglements du personneJl avant que soient 
introduites en 1958 .~es procedures de coordination, 
et, d'autre part, que les conditions de travada. des 
fonctionnaires internationaux presentent de gran-
des divergences d'un pays a l'autre. Ainsi, pour 
l 'U.E.O. par exemple, la modification de la parite 
de la livre sterling intervenue en novembre 1967 
revet une importance particuliere. 
Le Comire des chefs d'administration assiste 
le Comite permanent des secretaires generaux en 
preparant des rapports et des propositions qu'ils 
soumettent a lenr approbation. Etant donne les 
nombreux problemes de coordination que les se-
cretaires generaux sont appelles a resoudre, les 
chefs d'administration et [eurs groupes de travail 
se reunissent frequemment afin d 'elaborer les 
textes et dispositions dans le detail. Les problemes 
de recrutement et le transfert de l'O.T.A.N. et 
du SHAPE en Belgique ont oondu<i•t les chefs 
d'administration a envisager une revision complete 
des baremes de traitements dans tous les pays ou 
les organisations ooordonnees ont des agents, ainsi 
que des reformes de structure et une revision des 
conditions d'emploi. Dans ce dernlier domaine, ii 
faut citer notamment le principe d'une indemnite 
d'education, ['amelioration de ~'indemnite de perte 
d'emploi pour cause de reduction des effectifs, un 
regime pilus equtitable pour ·le Fonds de prevoyance 
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Provident Fund and, since the clumge in parity 
of currency in the United Kingdom, Denmark 
and Mal·ta, the establishment of an exchange 
guarantee system for non-resident staff. Some of 
the reforms under consideration by Heads of 
.Administration are inspired by the staff condi-
tions enjoyed by the European Communities in 
Brussels. However, all. these questions are a mat-
ter fur the Co-ovdinating Committee where they 
wi'H have to be discussed further. 
In order to IIJlign as close'ly as possible the 
administrative po.Ucy of the four different organs 
of WEU: Secretariat-General, Armaments Control 
Agency, the lnternatioool Secretariat of the 
Standing Armaments Committee and the Office 
of the Clerk of the Assembly, meetings between 
the Heads of Administration of these organs are 
held at regular intervals. 
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(ii) Oo-ordirvating Committee of Government 
Budget Experts 
The Co-ordinating Committee of Government 
Budget Experts has met on several occasions 
during the year to consider proposals placed 
before it by the Committee of Secretaries-General. 
Four reports have been submitted to the Councils 
of tihe six organisations mainly concerned wi'th 
aUowances to auxiliary staff and with subsistence 
a.1lowance payable to permanent staff travelling 
on duty. The most important, however, dealt with 
certain exceptional and provisional recommenda-
tions for a revised scale of emoluments for inter-
national staff of the co-ordinated organisations 
serving in Belgium, following the re-location in 
that country of NATO and SHAPE. 
et, depuis le changement de parite des monnaies 
au Royaume-Uni, au Danem.ark et a Malte, l'ootroi 
d'une garantie de change au personnel non resi-
dent. Certaines des reformes envisagees par les 
chefs ld'administration s'inspirent des regle..'l en 
vigueur au sron des Communautes europeennes a 
Bruxelles. Toutefois, !'ensemble de ces questions 
est de la competence du Comite de coordination, 
ou eUes devront etre evoquees a nouveau. 
Min d'harmoniser au mieux la politique ad-
ministrat!ive des quatres organes de ['U.E.O.: 
Recretariat genW, Agence pour le Controle des 
Armements, Secretariat 1nternationail du Comite 
Permanmt des Armements et Greffe de l'Assem-




(ii) Comite de coordination des experts budge-
taires des gouvernements 
Le Comite de coordination des experts bud-
getaires des gouvernements s'est reun1 a plu-
sieurs reprises au cours de l'annee afin d'examiner 
les propositions doot ils avaient ere saisis par le 
Comi:te des secretaires generaux. 11 a soumis qua-
tre rapports aux Conseils des six orgamsations, 
visant notamment l'indemnite journaliere du per-
sonnel auxiliaire et cel1e des fonctionnaires per-
manents en mission. Le plus important toutefois 
contenait des recommandations exceptionne1n.es et 
provisoires en vue d'une revision des baremes de 
traitements du personnel international des organi-
sations coo:rdonnees en service en Belgique, a la 
suite du transfert dans ce pays de l'O.T.A.N. 
et du SHAPE. 
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APPENDIX 
WEU Budget Estimates for 1967 




1. Salaries and allowances ........... 148,587 112,496 
2. Travel ........................... 10,180 2,040 
3. Communications ••••••••• 0 ••••••• 1,850 1,744 
4. Other operating costs •••••• 0 ••••• 33,160 5,818 
5. Purchase of furniture, etc •• 0 ••••• 885 401 
6. Buildings ••••••••••••••••• 0 •••••• 
- -
TOTAL EXPENDITURE ........ 0. 194,662 122,499 
7. WEU tax ••••••••••• 0 •••••••••• 34,802 28,881 
8. Other receipts .................... 2,710 282 
TOTAL INCOME ................. 37,512 29,163 
NET TOTAL .................... 157,150 93,336 
National contributions 
600ths 
Belgium •••••••• 0 •• 0 •••••• 0 0 ••• 0 ••• 0. 59 
France ••••••••••••• 0 0 ••• 0 0. 0 0. 0 •••• 0 120 
Germany • 0 •••••••••• 0 ••••••••••••••• 120 
Italy ................................. 120 
Luxembourg •••••• 0 ••• 0. 0 •• 0 ••• 0 •••• 0 2 
Netherlands •••••• 0 •• 0 ••••••••••••••• 59 









TOTAL ••••••••••••• 0. 0 0 •• 0 •••• 600 465,700 
* A Secretariat-General. 
B International Secretariat of the Standing Armaments Committee. 




























Budget de l'U.E.O. pour 1961 
Prevfsiou de depeues et de recettes 
A* B* 
£ £ 
I. Traitements et indemnites ......... 148.587 112.496 
2. F.rais de voyage .................. 10.180 2.040 
3. Transmissions ..................... 1.850 1.744 
4. Autres depenses de fonctionnement 33.160 5.818 
5. Achat de mobilier, etc. ........... 885 401 
6. Immeubles ........... , ........... - -
ToTAL DES DEPENSES ........... 194.662 122.499 
7. Imp8t de l'U.E.O ................. 34.802 28.881 
8. Autres recettes .................. 2.710 282 
TOTAL DES RECETTES ........... 37.512 29.163 
TOTAL NET ................... 157.150 93.336 
Contributiou des pays membres 
600emes 
Belgique ............................ 59 
France .............................. 120 
Italie ................................ 120 
Luxembourg ......................... 2 
Pays-Bas ............................ 59 
Republique Federale d' Allemagne ...... 120 









TOTAL ........................ 600 465.700 
* A Secretariat general. 
B Secretariat international du Comite Pennanent des Annements. 


























WEU Supplementary Budget for 1961 





I. Salaries and allowances ........... + 4,131 + 4,552 + IO,ll7 
2. Travel ........................... - - 72 
3. Communications ................. - -
4. Other operating costs ............ + 410 + 414 
5. Purchase of furniture, etc ........ - + 72 
6. Buildings ........................ - -
TOTAL EXPENDITURE .......... + 4,541 + 4,966 
7. WEU tax ...................... + 1,141 + 1,673 
8. Other receipts .................... + 200 + 49 
TOTAL INCOME ................. + 1,341 + 1,722 
NET ToTAL .................... + 3,200 + 3,244 
National contributions 
600ths 
Belgium ............................. 59 
France .............................. 120 
Germany ............................ 120 
Italy ................................. 120 
Luxembourg ......................... 2 
Nether lands ......................... 59 
United Kingdom ..................... 120 
TOTAL ........................ 600 
• A Secretariat-General. 
B International Secretariat of the Standing Armaments Committee. 














































Budget supplementaire de l'U.E.O. pour 1961 





I. Tra.itements et indemnites ......... + 4.131 + 4.552 + 10.117 
2. Frais de voyage .................. 
- - 72 
3. Transmissions ..................... - -
4. Autres depenses de fonctionnement + 410 + 414 
5. Achat de mobilier, etc. ........... - + 72 
6. Immeubles ....................... - -
TOTAL DES DEPENSES ........... + 4.541 + 4.966 
7. Impot de l'U.E.O ................. + 1.141 + 1.673 
8. Autres recettes .................. + 200 + 49 
TOTAL DES RECETTES ........... + 1.341 + 1.722 
TOTAL NET ................... + 3.200 + 3.244 
Contributions des pays membres 
600emes 
Belgique ............................ 59 
France .............................. 120 
ltalie ............•................... 120 
Luxembourg ......................... 2 
Pays-Bas ............................ 59 
Republique Federale d' Allemagne ...... 120 
Royaume-Uni ........................ 120 
TOTAL ........................ 600 
* A Secretariat general. 
B Secretariat international du Comite Permanent des Armaments. 













































WEU Budget Estimates for 1968 
Propoaed expenditure and income 
A* B* 
£ £ 
1. Salaries and allowances ........... 156,444 140,641 
2. Travel ........................... 12,000 2,338 
3. Communications ................. 1,850 2,143 
4. Other operating costs ••••• 0 •••••• 31,994 8,523 
5. Purchase of furniture, etc. ........ 1,445 661 
6. Buildings ........................ - 84 
TOTAL EXPENDITURE .......... 203,733 154,390 
7. WEU tax •••••••••••••••• 0 0 •••• 36,873 36,759 
8. Other receipts .................... 2,860 481 
ToTAL INCOME ................. 39,733 37,240 
NET ToTAL .................... 164,000 117,150 
National contributions 
600ths 
Belgium ............................. 59 
France •••• 0 ••••• 0 •••••••••••••••• 0 •• 120 
Germany ••• 0 •••••••••••••••••••••••• 120 
Italy ................................. 120 
Luxembourg ••••••••••••••• 0 ••••••••• 2 
Netherlands •••••••••• 0. 0 •••••• 0 ••••• 59 
United Kingdom ..................... 120 
ToTAL ••••• 0 •••••••••••••••••• 600 
• A Secretariat.General. 
B International Secretariat of the Standing Armaments Committee. 
















£ s. d. 
53,733 5 4 
109,288 0 0 
109,288 0 0 
109,288 0 0 
1,821 9 4 
53,733 5 4 
109,288 0 0 
546,440 0 0 
ANNEXE 
Projet de budget de l'U.E.O. pour 1968 
Preuialo1111 de depe1111es et de recettes 
A* B* 
£ £ 
I. Traitements et indemnifies ......... 156.444 140.641 
2. Frais de voyage .................. 12.000 2.338 
3. Transmissions ..................... 1.850 2.143 
4. Autres depenses de fonctionnement 31.994 8.523 
5. Achat de mobilier, etc. ........... 1.445 661 
6. lmmeubles ....................... 
-
84 
ToTAL DES DEPENSES ........... 203.733 154.390 
7. lmp6t de l'U.E.O ................. 36.873 36.759 
8. Autres recettes .................. 2.860 481 
TOTAL DES RECETTES ...... , .... 39.733 37.240 
ToTAL NET ................... 164.000 117.150 
Contributio1111 des pays membra 
6006mes 
Belgique ............................ 59 
France .............................. 120 
Ita.lie ................................ 120 
Luxembourg ......................... 2 
Pays-Bas ............................ 59 
Republique Federale d' Allemagne ...... 120 
Royaume-Uni ........................ 120 
TOTAL ........................ 600 
• A Secretariat general. 
B Secretariat international du Comite Pennanent des Annements. 



































Twenty-first report on action taken in national parliaments 
in implementation of recommendations of the Assembly 
REPORT 1 
submitted on behalf of the 
Working Party for Liaison with National Parliaments 2 
by Mr. Abens, Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE WORKING PARTY 
submitted by Mr. Abens, Rapporteur 
APPENDIX 
2nd April 1968 
Action taken in national parliaments on the motion to disagree with the content 
of the Twelfth Annual Report of the WEU Council 
1. Adopted unanimously by the Working Party. 
2. Members of the Working Party: Mr. Schulz 
(Chairman); Mr. Meyers (Substitute: Delforge) (Vice· 
Chairman) ; MM. Abens, Cottone, Geelkerken, Hansen, 
45 
Pinton, Radius, Sibille, Silkin (Substitute: Rhodes) 
Van Hoeylandt, Dame Joan Vickers, MM. Vogt, Vos 
N. B. The names of Representatives who took part in 
the vote are printed in italics. 
Document 438 
Vingt et unieme rapport sur l'acfion entreprise dans les 
parlements nationaux pour assurer la mise en muvre des 
recommandations de l'AssembUe 
RAPPORT 1 
presente au nom du Groupe de travail charge de la liaison 
avec les parlements nationaux 11 
par M. Abens, rapporteur 
TABLE DES MATIERES 
RAPPORT SUR LES ACTIVITES DU GROUPE 
presente par M. Abens, rapporteur 
ANNEXE 
2 avrill%8 
Suite donnee ala motion de desapprobation de !'ensemble du Douzieme rapport 
annuel du Conseil de l'U. E. 0. dans les parlements nationaux 
1. Adopte par le groupe de travail a l'unanimite. 
2. Membru du groups de tratlaiZ: M. l:Jchulz (president) ; 
M. Meyers (supplt~ant: Delforge) (vice-president); MM. 
.Abens, Cottone, GeeZkerken, Hansen, Pinton, Radius, 
45 
Sibille, Silkin (suppieant: Rhodes), Van Hoeylandt, Dame 
Joan Vickers, MM. Vogt, Vos. 
N. B. Le8 noms dll8 Representants ayant priB part au 
oote BOnt imprimis en italique. 
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Report on the activities of the Working Party 
(eubmitted by Mr. Aliens, Rapporteur) 
1. This report by the Working Party for Liai-
son with National Parliaments covers the period 
since the December 1967 Session and is submitted 
to the Assembly in application of Orders 3 and 
27. 
2. Response in the parliaments of the member 
States can be considered satisfactory and thus 
demonstrates the serious interest shown in the 
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3. In the last report which he submitted to the 
Assembly (Document 430), your Rapporteur was 
already able to note an increase in the number 
of parliamentary interventions on recommenda-
tions adopted by the Assembly. 
4. The interventions (debates, questions and 
replies, etc.) concerning recommendations adopt-
ed since November 1965 are shown in the follow-
ing table. Although most of the interventions 
were still in the form of written questions, your 
~ :>, 
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Rapport sur les actiiJites du groupe 
(praente par M. Abens, rapporteur) 
1. Le present rapport du groupe de travail 
pour la liaison avec les parlements nationaux 
concernant la periode ecoulee depuis la session 
de decembre 1967 est soumis a l'Assemblee en ap-
plication des Directives no 3 et no 27. 
2. Les echos obtenus dans les parlements des 
Etats membres peuvent etre consideres comme 
satisfaisants, demontrant ainsi le serieux interet 
qui est porte aux activites de l'Assemblee de 
l'Union de l'Europe Occidentale. 
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3. Dans le dernier rapport soumis a l'.Assem-
blee (Document 430), votre rapporteur avait deja 
pu faire etat de !'augmentation du nombre des 
interventions parlementaires sur les recomman-
dations adoptees par l'Assemblee. 
4. Les interventions (debats, questions et re-
ponses, etc.) relatives aux recommandations adop-
tees depuis novembre 1965 figurent au tableau 
suivant. Bien que la plupart des interventions 
aient encore pris la forme de questions ecrites, 
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Rapporteur has noticed that there is an increas-
ing number of oral questions with debate and 
interventions during a major national debate in 
addition to, or even instead of, written questions, 
which are in fact somewhat removed from par-
liamentary life. Your Rapporteur trusts that the 
members of the Assembly will make increasing 
efforts to integrate Assembly texts into the 
debates in their respective parliaments, and into 
the motions and bills which they table. 
5. The tenth volume of collected texts, pub-
lished in May 1968, illustrates how the texts 
adopted by the Assembly held the attention of 
the national parliaments. This publication con-
tains the interventions notified to the Secretariat 
of the Working Party between November 1967 
and 15th April 1968. 
6. Further to the Monthly Information Bulle-
tin on European parliamentary activity in the 
seven member States of WEU, No. 46 of which 
will be issued shortly after the session of the 
Assembly, the Secretariat has prepared a second 
index of European questions raised in national 
parliaments (August 1966 to December 1967). 
7. At its meeting at the close of the last session, 
the Working Party considered the recommenda-
tions adopted during the session and selected 
Recommendations 160 and 164 as being the texts 
most likely to be of interest to the national par-
liaments. In two months, sixteen questions were 
put and replies obtained in five parliaments of 
the member States on one of the texts and on the 
other there were six questions and replies in four 
parliaments. 
8. At its meeting in Berlin in November 1967, 
the Working Party unanimously adopted a pro-
posal to organise a ceremony for the promotion 
of European integration on the fiftieth anni-
versary of the First World War Armistice. A 
letter was sent to the President of the Assembly 
47 
of WEU, asking him to raise this question at a 
meeting of the Presidential Committee. 
9. In April 1968 the Working Party also vis-
ited the Luxembourg Parliament. It attended a 
sitting of the Luxembourg Chamber of Deputies 
and heard several addresses on this country's par-
liamentary procedure and on relations between 
parliament and electors. Finally, it took the 
opportunity of contacting the European Par-
liament. 
10. The Working Party has decided to propose 
that the parliaments of the member States con-
sider the possibility of appointing one or several 
permanent rapporteurs on the activities of the 
European assemblies, either in their foreign 
affairs committees or, where appropriate, in their 
European affairs committees, to make oral 
reports after the sessions of the assemblies and to 
raise specific questions which, with the agreement 
of the committee chairmen, might be included 
in the agenda of the parliaments concerned. 
11. The Working Party has considered the pos-
sibility of organising a joint meeting with the 
presidents or clerks of the national parliaments 
with a view to harmonising methods and pro-
cedure in the parliaments of the member coun-
tries and considering how the texts adopted by 
the WEU Assembly could be taken up by the 
parliaments. 
12. At appendix will be found a collection of 
interventions in the various national parliaments 
resulting from the adoption of the motion to 
disagree with the annual report of the Council. 
votre rapporteur a pu constater que des questions 
orales avec debat, des interventions au cours d'un 
grand debat national s'ajoutent, de plus en plus, 
voire remplacent cette premiere forme qui reste, 
en realite, un peu eloignee de la vie parlemen-
taire. Votre rapporteur exprime le vreu que les 
membres de l'Assemblee s'efforcent de plus en 
plus d'integrer les textes de l'Assemblee dans les 
debats de leurs parlements respectifs, dans leurs 
motions, leurs propositions de loi. 
5. En mai 1968, est paru le Recueil n° 10 des 
documents qui relatent de quelle maniere les 
textes adoptes par l'Assemblee ont retenu !'atten-
tion des parlements nationaux. C'e recueil ras-
semble les interventions portees a la connaissance 
du secretariat du groupe de travail depuis le 
mois de novembre 1967 jusqu'au 15 avril 1968. 
6. Outre le Bulletin mensuel d'information sur 
l'activite parlementaire europeenne des sept 
Etats membres de l'U.E.O. dont le numero 46 
paraitra peu apres la session de l'Assemblee, le 
secretariat a prepare un deuxieme index des 
questions europeennes abordees dans les parle-
ments nationaux (aout 1966-decembre 1967). 
7. Le groupe de travail, reuni a l'issue de la 
derniere session afin de proceder a l'examen des 
recommandations adoptees lors de cette session 
et de selectionner celles qui paraissaient les plus 
susceptibles de trouver echo dans les parlements 
nationaux, a choisi les Recommandations no 160 
et no 164. Ces deux textes ont ete, en deux mois 
l'objet l'un de 16 questions et reponses dans 5 
des parlements des Etats membres, l'autre de 6 
questions et reponses dans 4 des pays membres. 
8. Pendant sa reunion qui s'est tenue a Berlin 
en novembre 1967, le groupe de travail a adopte 
a l'unanimite une proposition tendant a organi-
ser, le jour du Cinquantenaire de !'Armistice de 
la premiere guerre mondiale, une manifestation 
visant a promouvoir !'integration de l'Europe. 
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Une lettre a ete envoyee au President de l'As-
semblee de l'U.E.O. lui demandant de soulever 
cette question lors d'une reunion du Comite des 
Presidents. 
9. De plus, le groupe de travail a effectue m~e 
visite au parlement luxembourgeois au mo1s 
d'avril1968. Il a assiste a une seance de la Cham-
bre des deputes luxembourgeoise et entendu plu-
sieurs exposes sur les methodes parlementaires 
de ce pays, ainsi que sur les relations entre le 
parlement et les electeurs. Enfin, il a saisi cette 
occasion pour prendre contact avec le Parlement 
europeen. 
10. Le groupe de travail a decide de proposer 
aux parlements des Etats membres d'etudier la 
possibilite de nommer, soit au sein de leurs com-
missions des affaires etrangeres, soit, le cas eche-
ant, au sein de leur commission des affaires euro-
peennes, un ou plusieurs rapporteurs permanents 
sur les activites des assemblees europeennes. 
Ceux-ci feraient des rapports oraux apres les 
sessions de ces assemblees et prendraient des ini-
tiatives en posant des questions particulieres 
qu'ils pourraient, avec l'accord des presidents de 
commissions, faire figurer a l'ordre du jour de 
leur assemblee. 
11. Le groupe de travail a examine la possibilite 
d'organiser une reunion commune avec les presi-
dents ou les greffiers des parlements nationaux 
en vue d 'harmoniser les methodes et les proce-
dures des parlements des pays membres et d'etu-
dier de quelle maniere les textes adoptes par 
l'Assemblee de l'U.E.O. peuvent etre pris en con-
sideration dans les parlements. 
12. En annexe a ce rapport, le groupe de travail 
a etabli un recueil des interventions dont la mo-
tion de desapprobation du rapport annuel du 
Conseil a ete !'occasion dans les differents parle-
ments nationaux. 
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Action taken in national parliaments 
on the motion to disagree with the content of 
the Twelfth Annual Report of the WEU Council 
As soon as the motion to disagree with the 
content of the Twelfth Annual Report of the 
WEU Council was adopted, the Working 
Party endeavoured to obtain information from 
the member governments concerning their posi-
tion on this matter. 
Questions were put in Belgium (by Mr. de 
la Vallee Poussin) on 8th August 1967, France 
(by Mr. Radius) on 30th June 1967, Italy (by 
Mr. Montini) on 26th July 1967, Luxembourg 
(by Mr. Hansen) on 14th October 1967, and the 
Federal Republic of Germany (by Mr. Blach-
stein) on 27th July 1967. 
No question was necessary in the Nether-
lands, since the Minister for Foreign Affairs 
raised this matter in the explanatory memoran-
dum to the budget of his Ministry. 
The British Government's position is not 
known and no questions have been put by the 
British Delegation. 
Government replies have been received from 
Belgium (by Mr. Harmel, Minister for Foreign 
Affairs) on 8th August 1967, France (by Mr. 
Couve de Murville, Minister for Foreign Affairs) 
on 5th August 1967, Italy (by Mr. Lupis, Under-
Secretary of State for Foreign Affairs) on 23rd 
December 1967, Luxembourg (by Mr. Gregoire, 
Minister for Foreign Affairs) on 14th Novem-
ber 1967, and the Federal Republic of Germany 
(by Mr. Lahr, Secretary of State for Foreign 
Affairs) on 11th August 1967. 
Mr. Radius also raised the matter again dur-
ing the debate on the budget of the Ministcy for 
Foreign Affairs in the National Assembly on 
7th November 1967. Finally the half-yearly 
report of the Federal German Government on 
the activities of Western European Union sub-
mitted on 26th September 1967 by Mr. Schiitz, 
then Secretary of State for Foreign Affairs, 
contained a full statement on the question of the 




8th August 1961 
Question put by Mr. de la Vallee Poussin on the 
motion to disagree 
The Assembly of Western European Union 
has adopted various recommendations to the 
Council of Ministers of WEU of which you are 
a member. 
As the seven ministers concerned did not 
take the desired action on Recommendations 136 
and 145, on 14th June 1967 the Assembly of 
WEU adopted a motion to disagree with the 
content of the annual report of the Council 
(Document 413). 
I would therefore ask you to give me a 
detailed reply to the following questions : 
1. Why has no report been submitted to the 
WEU Assembly on the development of the nego-
tiations in the framework of NATO when specific 
results were obtained in these negotiations some 
time ago? 
2. What are the conclusions of the detailed 
study to determine how far France's withdrawal 
from the integrated NATO command was likely 
to affect implementation of the modified Brus-
sels Treaty Y 
3. In what form do you consider the Council 
could present an annual report to the Assembly 
dealing with its own activities rather than those 
of the Assembly, as it undertook to do in Arti-
cle IX of the modified Brussels Treaty ? 
4. What action do you consider the WEU 
Council should take on the motion to disagree ? 
Reply by Mr. Harmel, Minister for Foreign 
Affairs 
1. In its reply to Question 18 of the Committee 
on Defence Questions regarding the reorganisa-
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Suite donnee d la motion de desapprobation de l'ensemble 
du Douzieme rapport annuel du Conseil de l'U.E.O. dans 
les parlements nationaux 
Des !'adoption de la motion de desapproba-
tion de !'ensemble du Douzieme rapport annuel 
du Conseil de l'U.E.O., le groupe de travail s'est 
efforce d'obtenir des gouvernements des pays 
membres des indications sur leur position a ce 
sujet. 
Des questions ont ete posees en Belgique 
(M. de la Vallee Poussin), le 8 aoilt 1967, en 
France (M. Radius), le 30 juin 1967, en Italie 
(M. Montini), le 26 juillet 1967, au Luxembourg 
(M. Hansen), le 14 octobre 1967, et en Republi-
que Federale d'Allemagne (M. Blachstein), le 
27 juillet 1967. 
En ce qui concerne les Pays-Bas, le ministre 
des affaires etrangeres ayant evoque ce probleme 
dans son expose des motifs du budget de son mi-
nistere, une question devenait superflue. 
Le gouvernement du Royaume-Uni n'a pas 
fait connaitre sa position a ce sujet. Aucun mem-
bre de la delegation britannique n'a pose de 
question. 
Des reponses gouvernementales ont ete re-
~ues de Belgique (M. Harmel, Ministre des af-
faires etrangeres), le 8 aoilt 1967, de France 
(M. Couve de Murville, Ministre des affaires 
etrangeres), le 5 aoilt 1967, d'Italie (M. Lupis, 
Sous-secretaire d'Etat aux affaires etrangeres), 
le 23 decembre 1967, du Luxembourg (M. Gre-
goire, Ministre des affaires etrangeres), le 14 no-
vembre 1967, et de Republique Federale d'Al-
lemagne (M. Lahr, Secretaire d'Etat aux affaires 
etrangeres), le 11 aoilt 1967. 
En outre, M. Radius est intervenu une nou-
velle .fois lors du debat sur le budget du minis-
tere des affaires etrangeres a l'Assemblee natio-
nale, le 7 novembre 1967. Enfin, le rapport 
semestriel du gouvernement allemand sur les acti-
vites de !'Union de !'Europe Occidentale du 
26 septembre 1967, presente par M. Schiitz -
alors Secretaire d'Etat aux affaires etrangeres-
presente un expose complet de la question de la 




8 aotit 1961 
Question posee par M. de la ValUe Poussin sur 
la motion de disapprobation 
L'Assemblee de l'Union de !'Europe Occi-
dentale a vote diverses recommandations adres-
sees au Conseil des Ministres de l'U.E.O., Conseil 
dont vous etes membre. 
Les Recommandations no• 136 et 145, n'ayant 
pas rec;u la suite voulue de la part des sept minis-
tres interesses, l'Assemblee de l'U.E.O. a vote, le 
14 juin 1967, une motion de desapprobation sur 
!'ensemble du rapport annuel du Conseil (Docu-
ment 413). 
Par consequent, je vous prie de me fournir 
une reponse precise aux questions suivantes : 
1. Pour quels motifs aucun rapport sur !'evo-
lution des negociations engagees dans le cadre de 
l'O.T.A.N., n'a ete fourni a l'Assemblee de 
l'U.E.O., alors que, depuis longtemps, des nego-
ciations ont abouti a certains resultats precis ? 
2. QueUes sont les conclusions de !'etude appro-
fondie entreprise pour determiner dans queUe 
mesure le retrait de la France de !'organisation 
militaire integree de l'O.T.A.N. etait de nature 
a avoir des incidences sur !'application des textes 
du Traite de Bruxelles revise ? 
3. De queUe maniere il envisage que le Conseil 
pourrait presenter a l'Assemblee de l'U.E.O. un 
rapport annuel qui porte sur ses propres activites 
et non sur celles de l'Assemblee, ainsi que l'y 
engage !'article IX du Traite de Bruxelles 
revise' 
4. QueUes suites il estime que le Conseil de 
l'U.E.O. devrait donner a la motion de desappro-
bation? 
Reponse de M. Harmel, Ministre des affaires 
etranoeres 
1. Dans sa reponse a la question no 18 de la 
Commission des Questions de Defense relative a 
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tion of the Atlantic Alliance, the Council stressed 
that the process of reorganisation was still under 
way. 
The discussions in the framework of NATO 
are still taking place. 
It has not yet been possible to reach a deci-
sion on all the points raised. According to proce-
dure, there must be unanimity on all points 
before a report is made to the Assembly. 
The Council was however able to supply 
certain information in reply to Questions 6, 7, 
8, 9 and 10 of the Committee on Defence 
Questions and Armaments (joint meeting in 
Luxembourg on 17th May 1967). 
2. The study in question is not yet complete. 
It is being carried out by the Permanent Council 
and the working group set up for this purpose. 
3 and 4. These two questions are closely linked 
from the point of view of existing relations 
between the Assembly of WEU and the Council 
of Ministers. 
The annual report of the Council and the 
motion to disagree adopted by the Assembly at 
the first part of the Thirteenth Session were 
discussed in detail by the WEU Ministers at 
their meeting in The Hague on 4th and 5th July 
1967. 
Appropriate measures will be taken. 
The Ministers approved the text of a letter 
which the Chairman of the Council will send to 
the President of the Assembly in the near future. 
It was also decided that the Chairman-in-
Office of the Council would discuss with the 
President of the Assembly measures which might 
be taken to improve relations between the Coun-
cil and the Assembly. 
Personally, I am very much in favour of 
the dialogue which the members of the Assembly 
rightfully wish to have with the Ministers, 
subject to the limits imposed by the unanimity 
rule, but relaxed as much as possible. 
In this respect, I have endeavoured to obtain 
support for my conviction that it is the Council's 
duty to give the widest possible consideration to 
the matters raised by the members of parliaments 
of the WEU member countries in their work, 
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within the field of competence of the organisa-
tion. 
I stated my position on this matter at length 
in my speech to the WEU Assembly on 
15th June 1966. 
FRANCE 
National Assembly 
30th June 1967 
Question put by Mr. Radius on the motion to 
disagree 
Mr. Radius draws the attention of the Min-
ister for Foreign Affairs to the fact that no 
report on the development of negotiations in the 
framework of NATO has been submitted to the 
Assembly of WEU although certain specific 
results were obtained in these negotiations some 
time ago. He asks to be informed : 
(1) of the conclusions of the detailed study 
undertaken to determine to what extent the 
withdrawal of France from the integrated 
military organisation of NATO might have 
repercussions on the application of the 
modified Brussels Treaty ; 
(2) of the conditions in which the Minister 
considers the Council of Ministers should 
submit to the Assembly of WEU an annual 
report on the Council's activities and not on 
those of the Assembly, in accordance with 
Article IX of the modified Brussels Treaty ; 
(3) of the action the Minister considers the 
Council of WEU should take on the motion 
to disagree adopted by the Assembly of 
WEU at its last session. 
6th August 1967 
Reply by Mr. Oouve de Murville, Minister for 
Foreign Affairs 
At the last meeting of the WEU Council of 
Ministers, held in The Hague on 4th and 5th 
July 1967, the Secretary-General reported on 
progress made on the report concerning relations 
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la reorganisation de !'Alliance atlantique, le 
Conseil avait souligne que le processus de reorga-
nisation est toujours en cours. 
Les discussions dans le cadre de l'O.T.A.N. 
se poursuivent. 
Une decision sur tous les points souleves n'a 
pu encore etre obtenue. Or la procedure implique 
qu'avant de faire rapport a l'Assemblee, l'unani-
mite se soit faite sur tous les points. 
Le Conseil a toutefois ete en mesure de four-
nir certaines informations en reponse aux ques-
tions·n08 6, 7, 8, 9 et 10 de la Commission des 
Questions de Defense et des Armements (reunion 
commune du 17 mai 1967, a Luxembourg). 
2. L'etude dont il s'agit n'est pas terminee ; 
elle se poursuit au sein du Conseil des represen-
tants permanents et du Groupe de travail cons-
titue a cet effet. 
3 et 4. Ces deux questions sont etroitement liees 
du point de vue des relations existant entre l'As-
semblee de l'U.E.O. et le Conseil des Ministres. 
Le rapport annuel du Conseil et la motion 
de desapprobation votee par l'Assemblee au cours 
de la premiere partie de la Treizieme session ont 
fait l'objet d'un echange de vues approfondi en-
tre les ministres de l'U.E.O. reunis a La Haye, 
les 4 et 5 juillet 1967. 
Des mesures appropriees seront prises. 
Les ministres ont approuve notamment le 
texte d'une lettre qui sera adressee prochaine-
ment par le President du Conseil en exercice au 
President de 1 'Assemblee. 
Il a ete decide egalement que le President du 
Conseil en exercice aura avec ce dernier un entre-
tien relatif aux mesures qui pourraient etre en-
visagees pour ameliorer les relations entre le 
Conseil et l'Assemblee. 
J e suis personneUement tres favorable au 
dialogue que les membres de 1' Assemblee souhai-
tent Iegitimement etablir avec les ministres, sous 
reserve des limitations qu'y apporte la regle de 
l'unanimite, assouplie dans toute la mesure du 
possible. 
A cet egard, je me suis efforce de faire par-
tager ma conviction que le Conseil se doit de 
reserver le plus large echo aux preoccupations 
dont temoignent les travaux des parlementaires 
des pays de l'U.E.O., dans les limites de la corn-
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petence de cette organisation. 
J'ai eu 1 'honneur d'exposer longuement ma 
position a l'egard de cette question dans mon dis-




30 juin 1961 
Question posee par M. Radius sur 'la motion de 
disapprobation 
M. Radius attire l'attention de M. le Ministre 
des affaires etrangeres sur le fait qu'aucun rap-
port sur l'evolution des negociations engageesdans 
le cadre de l'O.T.A.N. n'a ete fourni a l'Assem-
blee de l'U.E.O., alors que depuis longtemps des 
negociations ont abouti a certains resultats precis. 
Illui demande en outre : 
(1) de lui faire connaitre lesconclusionsde l'etude 
approfondie entreprise pour determiner dans 
queUe mesure le retrait de la France de !'or-
ganisation militaire integree de l'O.T.A.N. 
etait de nature a avoir des incidences sur 
!'application des textes du Traite de Bru-
xeUes revise ; 
(2) de lui preciser les conditions dans lesquelles 
il envisage la presentation a l' Assemblee de 
l'U.E.O., par le Conseil des Ministres, d'un 
rapport annuel portant sur ses propres acti-
vites et non sur ceUes de l'Assemblee, con-
formement a !'article IX du Traite de Bru-
xelles revise i 
(3) queUe suite il estime que le Conseil de 
l'U.E.O. devrait donner a la motion de des-
approbation adoptee par l'Assemblee de 
l'U.E.O. au cours de sa derniere session. 
S aoiit 1961 
Reponse de M. Oouve de Murville, Ministre des 
affaires etrangeres 
Lors de la derniere reunion du Conseil mi-
nisteriel de l'U.E.O. a La Haye, les 4 et 5 juillet 
1967, le Secretaire general a rendu compte de 
l'etat d'avancement du rapport relatif aux rela-
DOCUMENT 438 
between NATO and WEU. He said that since 
some of our partners wished to go more thor-
oughly into certain aspects of the question, the 
final document was not yet quite ready. The 
Council of Ministers decided that the final report 
should be submitted to it not later than the next 
ministerial meeting, to be held in London in 
October. At the meeting in The Hague, the Coun-
cil of Ministers made a very detailed overall 
study of its relations with the Assembly, parti-
cularly the problems raised by the present form 
of the annual report and the Assembly's most 
recent action. The Ministers agreed that the 
annual report should be improved insofar as 
compatible with the principles governing the 
work of the Council. They decided on the word-
ing of a letter which the Chairman-in-Office of 
the Council was asked to transmit to the Presi-
dent of the Assembly. 
7th November 1961 
Speech by Mr. Radius in the debate on the bud-
get of the Ministry for Foreign Affairs 
With a very small staff, the Assembly of 
Western European Union nevertheless still deals 
with two questions at the centre of western co-
operation, i. e. the Atlantic Alliance and relations 
between the United Kingdom and six-power 
Europe. 
In the military field, the withdrawal of 
France from the NATO integrated military 
structure has led it to consider the true task of 
WEU. In fact, as all the members of WEU, in 
principle a military organisation, were members 
of NATO, WEU had handed over most of its 
prerogatives to the Atlantic organisation, with 
the oft-repeated request that a truly European 
point of view be expressed in NATO. 
The withdrawal of France from the inte-
grated bodies and the transfer of the seat of 
NATO to Brussels force it to wonder to what 
extent there is a basis for truly European co-
operation in the defence field, outside Atlantic 
co-operation. 
At its December 1966 session, the WEU 
Assembly asked the WEU Council to submit a 
report on this subject. The Council's silence was 
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one of the reasons which led the WEU Assembly, 
in June this year, to adopt a motion to disagree, 
intended, in my opinion at any rate, to remind 
the Council that the problem of European secu-
rity is not limited to American participation in 
that defence. 
To my knowledge, the conflict between the 
Council and the WEU Assembly has not yet 
died down, nor will it so long as the Council has 
not agreed to consider the vocation of Europe 
in the military field today. 
In the truly political field, the state of rela-
tions between Britain and the European Com-
munity has been kept under continuous review 
by the WEU Assembly for many years. Its view 
has always been that British accession, respect-
ing the full provisions of the Rome Treaty, would 
solve the problem of economic co-operation 
between its members provided for in the modi-
fied Brussels Treaty. 
In December 1966, Lord Gladwyn showed 
the importance of the problems still to be solved 
for Britain itself. In June 1967, Mr. Maurice 
Edelman stressed that the difficulty of these 
problems would be the greater in that all the 
countries of the European Free Trade Associa-
tion would be affected by a possible British 
application for membership. 
Thus, generally well documented reports 
have introduced debates whose conclusions, 
admittedly, have revealed many differences 
between European members of parliament. 
Next December, our colleague, Mr. Michel 
de Grailly, will submit a report on the main 
work of the WEU Council and the possible ele-
ments of a joint European policy outside Europe. 
Our appreciation of the possibilities of co-opera-
tion between the United Kingdom and the Six 
will depend to a large extent on the way in 
which our partners receive this report. 
Finally, since its creation, the Committee on 
Scientific, Technological and Aerospace Ques-
tions has continuously advocated closer co-opera-
tion between Europeans to meet the dual chal-
lenge to the survival of our old civilisation from 
America and the Soviet Union. 
Present trends will doubtless enhance the 
importance of the work of this Committee. 
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tions entre l'O.T.A.N. et l'U.E.O. Il a precise 
que, en raison du desir de certains de nos parte-
naires d'approfondir quelques aspects de la ques-
tion, le document definitif n'etait pas encore tout 
a fait au point. Le Conseil des Ministres a decide 
que le rapport definitif lui serait soumis au plus 
tard a la prochaine session ministerielle qui doit 
se tenir a Londres au mois d'octobre. Au cours 
de cette meme reunion a La Haye, le Conseil des 
Ministres a procede a un examen tres approfondi 
de !'ensemble de ses relations avec l'Assemblee, 
en particulier des problemes poses par l'actuelle 
presentation du rapport annuel et par la der-
niere initiative de l'Assemblee. Les ministres sont 
convenus que le rapport annuel devrait etre ame-
liore dans toute la mesure compatible avec les 
principes qui regissent les travaux du Conseil. 
Ils ont arrete les termes d'une lettre que le Pre-
sident en exercice du Conseil a ete prie de bien 
vouloir remettre au President de l'Assemblee. 
1 novembre 1.961 
Intervention de Jf. Radius au cours du debat sur 
le budget du ministere des affaires etrangeres 
Dotee de tres faibles moyens en personnel, 
l'Assemblee de l'Union de l'Europe Occidentale, 
pour sa part, n'en continue pas moins de se pre-
occuper de deux questions qui touchent au centre 
de la cooperation occidentale, celle de !'Alliance 
atlantique et celle des relations entre le Royaume-
Uni et l'Europe des Six. 
Dans le domaine militaire, le retrait de la 
France des structures militaires integrees de 
l'O.T.A.N. l'a amenee a s'interroger sur la mis-
sion propre de l'U.E.O. En effet, comme tous les 
membres de cette organisation a caractere en 
principe militaire faisaient partie de l'O.T.A.N., 
elle avait abandonne la plupart de ses preroga-
tives au profit de !'organisation atlantique et 
s'etait contentee de demander, a bien des reprises, 
qu'un point de vue proprement europeen soit 
exprime dans l'O.T.A.N. 
Le retrait de la France des organisations in-
tegrees et le transfert a Bruxelles du siege de 
l'O.T.A.N. l'obligent a se demander dans quelle 
mesure existent, hors de la cooperation atlantique, 
les bases d'une cooperation proprement euro-
peenne dans le domaine de la defense. 
L'Assemblee de l'U.E.O. a demande, lors de 
sa session de decembre 1966, au Conseil de 
l'U.E.O. de lui fournir un rapport sur ce point. 
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Le silence du Conseil a ete l'un des motifs qui 
ont amene l'Assemblee de l'U.E.O. a voter, en 
juin de cette annee, une motion de desapproba-
tion destinee, a mes yeux, en tout cas, a rappeler 
au Conseil que le probleme de la securite de 
!'Europe ne se limitait pas a celui de la participa-
tion americaine a cette defense. 
A ma connaissance, le conflit entre le Conseil 
et l'Assemblee de l'U.E.O. n'est pas encore apaise 
et il le sera difficilement tant que le Conseil 
n'aura pas accepte d'envisager la vocation de 
!'Europe dans le domaine militaire aujourd'hui. 
Dans le domaine proprement politique, l'As-
semblee de l'U.E.O. a suivi, depuis bien des an-
nees, l'etat des relations entre la Grande-Bretagne 
et la Communaute europeenne. Elle l'a toujours 
fait en considerant que !'adhesion britannique, 
dans le respect integral du Traite de Rome, re-
soudrait le probleme de la cooperation econo-
mique entre ses membres, prevue par le Traite de 
Bruxelles modifie. 
En decembre 1966, Lord Gladwyn avait 
montre !'importance des problemes qui restaient 
a resoudre pour la Grande-Bretagne elle-meme. 
En juin 1967, M. Maurice Edelman a souligne 
que ces problemes seraient d'autant plus ardus 
que !'ensemble des pays de !'Association Euro-
peenne de Libre-Echange seraient concernes par 
une eventuelle candidature britannique. 
Ainsi des rapports generalement fort bien 
documentes ont nourri des debats dont, certes, les 
conclusions ont revele bien des divergences entre 
les parlementaires europeens. 
En decembre prochain, notre collegue, 
M. Michel de Grailly presentera un rapport qui 
portera sur l'essentiel des travaux du Conseil de 
l'U.E.O. et l'etude de ce que pourraient etre les 
elements d'une politique commune des Europeens 
hors d'Europe. C'est dans une large mesure de 
l'accueil reserve par nos partenaires ace rapport 
que dependra notre appreciation des possibilites 
de cooperation entre le Royaume-Uni et les Six. 
Enfin, la Commission Scientifique, Tech-
nique et Aerospatiale n'a cesse depuis sa creation 
de preconiser une cooperation plus etroite entre 
les Europeens, pour repondre au double defi 
porte a la survie de notre vieille civilisation par 
l'Amerique et par l'Union Sovietique. 
Il n'est pas douteux que l'actualite va don-
ner un eclat nouveau aux travaux de cette com-
mission. 
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FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 
Bundestag 
21th July 1961 
Question put by Mr. Blachstein and several of his 
colleagues (Document V /2051) 
Subject: Annual report of the Council of Min-
isters of WEU. 
We put the following question to the Federal 
Government : 
1. What is the position of the Federal Govern-
ment with regard to the decision of the Assembly 
of Western European Union of 15th June 1967 
to reject the Twelfth Annual Report of the Coun-
cil of WEU and call for a new report ? 
2. Will the Federal Government do all it can 
in the Council of WEU to ensure that in future 
the Council's reports to the Assembly contain 
fuller and more detailed information 7 
Reply by Mr. Lahr, Secretary of State for 
Foreign Affairs (Document V /2066, 11th August 
1967) 
I reply to the written question as follows : 
1. The Federal Government is aware of the 
importance of the decision of the Assembly of 
WEU to reject the Annual Report of the Coun-
cil of Ministers. It will support all efforts likely 
to improve relations between the Council and the 
Assembly. It would welcome talks with respon-
sible representatives of the Assembly. Although 
for reasons of principle it is not possible to 
present a new annual report since the Brussels 
Treaty contains no provision for this, the Federal 
Government nevertheless expects much to be 
obtained from a frank discussion. 
At its last meeting in The Hague on 4th and 
5th July 1967, the Council approved a draft 
letter to the President of the Assembly of WEU 
in which the Council adopts a position with 
regard to relations with the Assembly. As Chair-
man-in-Office of the Council, Mr. Luns, Minister 
for Foreign Affairs, will transmit this letter to 
Mr. Badini Confalonieri, President of the 




2. The Federal Government has noted the 
Assembly's reproach concerning the lack of 
substance in the Council's report with regard to 
the political and economic-political consultations 
at ministerial meetings. It shares the opinion that 
the annual reports of the Council should contain 
fuller and more detailed information and will do 
all it can to see that the political section contains 
more substance. However, the unanimity rule 
raises certain difficulties in this context for it 
has often in the past prevented a clearer picture 
being given of the positions adopted. In future, 
the Federal Government will endeavour to see 
that the wishes of the WEU Assembly are taken 
into account in the Council. 
26th September 1961 
Extract from the half-yearly report by the 
Federal Government on the activities of Western 
European Union 
Ill. Relations between the organs 
At their meeting in Bonn on 19th and 20th 
December 1966, the Ministers considered the 
work of the Assembly and its recommendations. 
At its meeting in The Hague on 4th and 5th 
July, it considered in detail the causes of the 
deterioration in relations between the Council 
and the Assembly which resulted in the twelfth 
annual report being referred back to the Council. 
The decision of the Council of Ministers that the 
Chairman of the Council should write to the 
President of the Assembly stating the Council's 
attitude and that oral explanations should be 
given, shows its strong desire to smooth out the 
differences in a spirit of mutual confidence and 
understanding. The proposed annual meeting 
between the Chairman of the Council and the 
President of the Assembly will also be of help. 
The Federal Government has given very 
careful consideration to the Assembly's criticism 
of the unanimity principle which the Council has 
to observe in all its decisions, but concluded that 
this could not be altered without seriously jeo-
pardising the operation of WEU as an inter-
national organisation. It shares the opinion of the 
Luxembourg Minister who, as Chairman-in-Office 
of the Council, stated in the Assembly on 15th 
June 1967 that the unanimity principle was 
intended to ensure the agreement of the member 
countries on all the important problems and 
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REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE 
Bundestag 
21 jafllet 1961 
Question posee par M. Blachstein et plusieurs de 
ses collegues (Document V /2051) 
Objet : Rapport annuel du Conseil des Ministres 
de l'U.E.O. 
Nous posons au gouvernement federal les 
questions suivantes : 
1. Quelle est la position du gouvernement fede-
ral au sujet de la decision de l'Assemblee de 
l'Union de l'Europe Occidentale du 15 juin 1967, 
de rejeter le Douzieme rapport annuel du Conseil 
de l'U.E.O. et de solliciter un nouveau rapport 1 
2. Le gouvernement federal s'emploiera-t-il au 
Conseil de 1 'U.E.O. pour qu'a l'avenir les rapports 
de celui-ci a l'Assemblee contiennent des infor-
mations plus amples et plus detaillees Y 
Reponse de M. Lahr, Secretaire d'Etat aux affai-
res etrangeres (Document V /2066, 11 aout 1967) 
Je reponds comme suit a la question ecrite: 
1. Le gouvernement federal est conscient de 
!'importance que revet la decision de l'Assemblee 
de l'U.E.O. de rejeter le rapport annuel du Con-
seil des Ministres. Il appuiera tous les efforts 
susceptibles d'ameliorer de nouveau les relations 
entre le Conseil et l'Assemblee. Il accueillerait 
favorablement des entretiens avec des represen-
tants responsables de l'Assemblee. Bien qu'une 
nouvelle presentation du rapport annuel ne soit 
pas possible pour des raisons de principe - le 
Traite de Bruxelles ne contient aucune disposi-
tions dans ce sens - le gouvernement federal 
attend neanmoins beaucoup d'une discussion 
franche. 
Le Conseil des Ministres a approuve, lors de 
sa derniere session, les 4 et 5 juillet 1967 a La 
Haye, le projet d'une lettre au President de l'As-
semblee de l'U.E.O. dans laquelle le Conseil prend 
position au sujet des relations avec l'Assemblee. 
En sa qualite de President en exercice du Con-
seil, M. Luns, Ministre des affaires etrangeres, 
transmettra cette lettre le 4 septembre 1967 a 
Rome au President de l'Assemblee de l'U.E.O., 
M. Badini Confalonieri. 
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2. Le gouvernement federal a pris connaissance 
du reproche de l'Assemblee concernant le manque 
de substance du rapport du Conseil sur les consul-
tations politiques et economico-politiques des 
reunions ministerielles. Il partage l'opinion que 
les rapports annuels du Conseil devraient contenir 
des informations plus amples et plus detaillees et 
s'emploiera en faveur d'une presentation plus 
substantielle de la partie politique. Cependant, la 
regie de l'unanimite souleve dans ce contexte cer-
taines difficultes car elle a souvent, dans le passe, 
empeche un expose plus clair des positions prises. 
A l'avenir, le gouvernement federal s'emploiera 
au Conseil a ce qu'il soit tenu compte des vooux 
de l'Assemblee de l'U.E.O. 
26 septembre 1961 
Extrait du rapport semestriel du gouvernement 
{ideral sur les activites de l'Union de l'Europe 
Occidentale 
Ill. L'inter-relation des organes 
A leur reunion des 19 et 20 decembre 1966 
a Bonn, les ministres se sont penches sur les tra-
vaux de 1' Assemblee et ses recommandations. 
Pendant la reunion des 4 et 5 juillet 1967 a La 
Haye, ont ete examinees a fond les causes de 
la deterioration des relations entre le Conseil et 
l'Assemblee qui a trouve son expression dans le 
renvoi du douzieme rapport annuel du Conseil. 
La decision du Conseil des Ministres de presen-
ter, par une lettre du President du Conseil au 
President de l'Assemblee, l'attitude du Conseil et 
de dormer des eclaircissements oralement, 
montre son vif desir d'apaiser les differends dans 
un esprit de confiance et de comprehension reci-
proques. C'est a quoi contribuera egalement la 
proposition de manager une fois par an une ren-
contre entre le President du Conseil et le Presi-
dent de l'Assemblee. 
Le gouvernement federal a examine tres soi-
gneusement les critiques emises a l'Assemblee sur 
le principe de l'unanimite que le Conseil doit 
observer pour toutes ses decisions. Il a conclu 
qu'on ne saurait y toucher sans mettre grave-
ment en question le fonctionnement de l'U.E.O. 
comme organe international. Il partage l'opinion 
du ministre du Luxembourg declarant, le 15 juin 
1967, devant l'Assemblee, en qualite de President 
du Conseil en exercice, que le principe de l'una-
nimite vise a obtenir l'accord des pays membres 
sur tous les problemes importants et, de ce fait, 
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could not therefore be abandoned without pre-
judice to the cohesion of the Alliance. 
In the dialogue between the Council and the 
Assembly, the joint meetings without fixed 
agenda between the Council and the General 
Affairs Committee or the Committee on Defence 
Questions and Armaments have shown their 
worth. Current European problems are con-
sidered at these meetings by the members of par-
liament and the Chairman-in-Office of the Coun-
cil of Ministers. At the meeting of the Council 
and the General Affairs Committee in Bonn on 
4th November 1966, there was a discussion on 
the importance of economic policy questions in 
the work of WEU, the consequences for WEU 
of the withdrawal of French forces from the 
NATO integrated military command and seven-
power co-operation in the framework of NATO. 
Also on the agenda were the German problem, 
relations with Eastern Europe, the problems 
that would be raised by British accession to the 
EEC and the cohesion of WEU members in the 
United Nations bodies. 
ITALY 
Senate 
26th July 1961 
Question put by Mr. Montini on the motion to 
disagree 
On 14th June 1967, the Assembly of WEU 
adopted a motion (Document 413) to disagree 
with the content of the annual report of the 
Council to the Assembly. 
This motion was based on the fact that : 
"the reply to Recommendation 145 on the 
future of WEU constitutes a refusal to carry 
out a close examination of the adaptation of 
the WEU framework to meet present reali-
ties" 
and also on the fact that : 
"the chapters of this report dealing with 
defence questions provide no information on 
the decisions reached in 1966 on the re-
organisation of the Alliance ; 
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... no action has been taken on Recommenda-
tion 136 in spite of the promise made by 
the Council on 14th October 1966". 
In Recommendation 145, the Assembly asked 
the Council to study : 
"(a) the immediate problems arising for 
WEU from the French decision to withdraw 
from the NATO integrated commands; 
(b) the institutional structure for WEU; 
and [make] a general review of long-term 
defence problems and the role which WEU 
might play in solving them". 
In Recommendation 136, mentioned above, it 
asked the Council : 
"To consult the Assembly, as necessary, 
through the competent committees, before 
any final decisions which would have reper-
cussions on the application of the Brussels 
Treaty are taken by the North Atlantic 
Council, and to keep the Assembly informed 
by means of a supplementary report to the 
annual report which would be presented to 
the Assembly during the second part-session 
on the development of the negotiations 
within NATO." 
In its reply to Recommendation 145, the 
Council stated that : 
"As far as the short-term problems are 
concerned, following the ministerial meeting 
in Bonn in December 1966, the Council 
began a detailed study to determine how 
far France's withdrawal from the integratea 
NATO command arrangements was likely to 
affect implementation of the modified 
Brussels Treaty. Thanks to the broad measure 
of understanding shown during this work, 
it is hoped that satisfactory solutions will be 
reached on the few points which are 
pending." 
In the reply to Recommendation 136, the 
Council stated that: 
"Bearing in mind the views of the Assembly, 
the Council are willing to report as soon as 
possible and in appropriate form to it on the 
development of the negotiations proceeding 
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ne pourrait etre abandonne sans prejudice pour 
la cohesion de !'Alliance. 
Dans le dialogue entre le Conseil et l'Assem-
blee, les reunions communes sans calendrier fixe 
auxquelles participent le C'onseil et la Commis-
sion des Affaires Generales ou la Commission 
des Questions de Defense et des Armements, ont 
fait leurs preuves. Les problemes europeens d'ac-
tualite y sont examines par les parlementaires et 
le President en exercice du Conseil des Ministres. 
A la reunion du Conseil et de la Commission des 
Affaires Generales, le 4 novembre 1006 a Bonn, 
ont ete evoquees !'importance des questions de 
politique economique dansles travaux de l'U.E.O., 
les consequences pour l'U.E.O. du retrait des 
forces franc;aises du commandement militaire in-
tegra de l'O.T.A.N. et la cooperation des Sept 
dans le cadre de l'O.T.A.N. Figuraient, en outre, 
a l'ordre du jour le probleme allemand, les rela-
tions avec !'Europe de l'est, les problemes poses 
par l'adMsion britannique a la C.E.E. et la cohe-
sion des partenaires de l'U.E.O. dans les organcs 
des Nations Unies. 
ITALIE 
Senat 
26 juillet 1961 
Question posee par M. Montini sur la motion 
de disapprobation 
L'Assemblee de l'U.E.O. a vote, le 14 juin 
1967, une motion de desapprobation (Docu-
ment 413) portant sur !'ensemble du rapport 
annuel presente par le Conseil a l'Assemblee. 
Cette motion se fondait notamment sur le 
fait que 
« la reponse jointe a sa Recommandation 
no 145 concernant l'avenir de I 'U.E.O. cons-
titue un refus de proceder a un examen 
serieux de !'adaptation des structures de 
l'U.E.O. aux realites actuelles » 
et, d'autre part, sur le fait que 
4 
« les chapitres de ce rapport relatifs a la 
defense ne fournissent aucune information 
concernant les decisions de 1966 sur la 
reorganisation de !'Alliance·; 
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... qu'aucune suite n'a ete donnee a sa 
Recommandation no 136 en depit de la pro-
messe faite par le Conseil le 14 octobre 
1966 ». 
Dans sa Recommandation no 145, l'Assem-
blee avait demande au Conseil d'etudier: 
«(a) les problemes urgents poses a l'U.E.O. 
du fait de la decision prise par la France 
de se retirer des commandements integres 
de l'O.T.A.N.; 
(b) la structure institutionnelle a donner a 
l'U.E.O.; 
et de proceder a un examen de !'ensemble 
des problemes de defense europeenne a long 
terme et du role que l'U.E.O. peut jouer en 
vue de leur solution :. . 
Dans sa Recommandation no 136, deja men-
tionnee, elle avait demande au Conseil : 
«De consulter l'Assemblee, au besoin par le 
biais des commissions competentes, avant que 
le Conseil de l'Atlantique nord ne prenne 
des decisions definitives qui pourraient avoir 
des repercussions sur !'application du Traite 
de Bruxelles, et de la tenir informee par le 
moyen d'un rapport supplementaire au rap-
port annuel, presente lors de la deuxieme 
partie de la session, sur !'evolution des nego-
ciations engagees dans le cadre de 
l'O.T.A.N. » 
La reponse du Conseil a la Recommandation 
n° 145 indiquait notamment: 
« En ce qui concerne les problemes a court 
terme, le Conseil a entrepris, a la suite de 
la reunion ministerielle de Bonn en decem-
bre 1966, une etude approfondie pour deter-
miner dans quelle mesure le retrait de la 
France de !'organisation militaire integree 
de l'O.T.A.N. etait de nature a avoir des 
incidences sur !'application des textes du 
Traite de Bruxelles revise. Etant donne !'es-
prit de large comprehension qui s'est mani-
feste au cours des travaux, l'on peut esperer 
que des solutions satisfaisantes seront trou-
vees au..-c quelques points en suspens. » 
La reponse a la Recommandation no 136 
precisait que : 
« Prenant en consideration les suggestions 
de l'Assemblee, le Conseil est dispose a lui 
presenter, sous la forme appropriee et aussi-
tot que possible, un rapport sur !'evolution 
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within the Atlantic Alliance." 
Considering that the Council has still not 
presented to the Assembly the supplementary 
report which the Assembly requested and which 
the Council agreed to provide, I wish to know : 
1. Why no report has been submitted to the 
WEU Assembly on the development of the 
negotiations in the framework of NATO 
when specific results were obtained in these 
negotiations some time ago. 
2. What are the conclusions of the detailed 
study to determine how far France's with-
drawal from the integrated NATO com-
mand was likely to affect implementation of 
the modified Brussels Treaty. 
3. Whether the Minister considers that the 
Council should present an annual report to 
the WEU Assembly dealing with its own 
activities ~ather than those of the Assembly, 
as it undertook to do in Article IX of the 
modified Brussels Treaty. 
4. What action they consider the WEU Council 
should take on the motion to disagree. 
2Brd December 1961 
Reply by Mr. liupis, Under-Secretary of State 
for Foreign Affairs 
Aware of the reasons behind the motion 
adopted by the Assembly of Western European 
Union to disagree with the annual report of the 
Council, the Italian Government fully shares the 
concern expressed in that motion regarding the 
need to maintain and if possible develop fuller 
contacts between the two organs of WEU. 
The Minister for Foreign Affairs spoke in 
this sense at the meeting of the WEU Council 
of Ministers held in The Hague on 4th and 5th 
July, when the reply of the Chairman-in-Office 
of the Council to this motion was approved. In 
its reply, the Council confirmed its intention of 
giving more substance to its annual report to the 
Assembly and proposed holding an informal 
annual meeting between the Chairman-in-Office 
of the Permanent Council and the President of 
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the Assembly. A new opening for contacts 
between the Council and the Assembly was thus 
provided - in keeping with the wishes of the 
Italian Government - whereby the parliamen-
tary organs will be able to maintain an adequate 
and constructive dialogue with the executive. 
In his letter of reply, the President of the 
Assembly agreed on the usefulness of the annual 
meeting proposed and expressed the hope that 
the Council would supply the Assembly with 
more information on its activities. 
Recently, the Chairman-in-Office of the 
Council replied in turn to the letter from the 
President of the Assembly, and stressed that the 
Council - as indicated at the recent joint meet-
ing with the General Affairs Committee on 13th 
November - would, within the limits imposed 
by the collegiate nature of the decisions it has 
to take, provide the Assembly with fuller infor-
mation on its activities whenever possible. 
With regard to the supplementary report on 
the present reorganisation of the Alliance, the 
Council recalled - in the abovementioned letter 
from the Chairman-in-Office to the President of 
the Assembly - that in its reply to Recom-
mendation 136 it undertook to keep the Assembly 
informed as soon as possible and in appropriate 
form. 
The information requested by the Assembly 
was given at the joint meeting with the Com-
mittee on Defence Questions and Armaments, 
held in Luxembourg in May 1967, and the Coun-
cil did not feel able to give more information in 
a supplementary report than it had given at the 
joint meeting. 
With regard to the study of the repercus-
sions on the Brussels Treaty of France's with-
drawal from the integrated military structure 
of NATO, this is at present being considered by 
the Council of Ministers which has instructed 
the Secretary-General to prepare a document 
which is to be approved shortly. In the above-
mentioned letter from the Chairman-in-Office of 
the Council to the President of the Assembly 
assurances were given - in accordance with the 
wishes of Italy - that the Council would inform 
the Assembly in an appropriate manner of the 
conclusions contained in this document. 
ANNEXE 
des negociations engagees dans le cadre de 
l'.A.lliance atlantique. » 
Considerant que le Conseil n'a toujours pas 
presente a l'.A.ssemblee le rapport supplementaire 
qui lui avait ete demande par l'Assemblee et qu'il 
s'etait engage a lui fournir, je voudrais savoir: 
1. Pour quels motifs aucun rapport sur !'evo-
lution des negociations engagees dans le 
cadre de l'O.T.A.N. n'a ete fourni a l'.A.ssem-
blee de l'U.E.O. alors que, depuis longtemps, 
des negociations ont abouti a certains resul-
tats precis ! 
2. Quelles sont les conclusions de !'etude appro-
fondie entreprise pour determiner dans 
quelle mesure le retrait de la France de 
!'organisation militaire integree de 
l'O.T . .A..N. etait de nature a avoir des inci-
dences sur !'application des textes du Traite 
de Bruxelles revise ? 
3. Si le ministre n'est pas d'avis que le Conseil 
devrait presenter a l'.A.ssemblee de l'U.E.O. 
un rapport annuel qui porte sur ses propres 
activites et non sur celles de 1' .A.ssemblee, 
ainsi que l'y engage !'article IX du Traite 
de Bruxelles revise ? 
4. Quelles suites il estime que le Conseil de 
l'U.E.O. devrait donner a la motion de des-
approbation ? 
23 decembre 1961 
Reponse de M. Lupis, Sous-secretaire d'Etat aux 
affaires etrangeres 
Le gouvernement italien, conscient des mo-
tifs qui ont inspire la motion de l'.A.ssemblee de 
l'U.E.O. sur le rapport annuel du Conseil, par-
tage pleinement les preoccupations exprimees 
dans ce document concernant la necessite de 
maintenir, et si possible de developper, des con-
tacts etendus entre les deux organes de l'U.E.O. 
M. le Ministre des affaires etrangeres s'est 
exprime dans ce sens les 4 et 5 juillet, a La Haye, 
lors de la reunion du Conseil des Ministres de 
l'U.E.O., au cours de laquelle a ete approuve le 
texte de la reponse que le President en exercice 
du Conseil a donnee a la motion qui fait l'objet 
de cette question. Dans cette reponse, le Conseil 
a confirme son intention de donner plus de subs-
tance a son rapport annuel a l'.A.ssemblee, et pro-
pose de tenir une reunion annuelle officieuse 
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entre le President en exercice du Conseil perma-
nent et le President de l'.A.ssemblee. Cette deci-
sion a done ouvert de nouvelles possibilites de 
contact avec l'Assemblee et permettra- comme 
le souhaitait le gouvernement italien - a l'or-
gane parlementaire de maintenir un dialogue 
adequat et constructif avec l'organe executif. 
Le President de l'Assemblee a repondu a 
cette communication du Conseil par une lettre 
dans laquelle il convenait de l'utilite de la ren-
contre annuelle proposee a l'.A.ssemblee et sou-
haitait que le Conseil fournisse a celle-ci de meil-
leurs elements d'information sur ses activites. 
Le President du C'onseil a repondu recem-
ment a cette communication du President de l'.A.s-
semblee et il a souligne que le Conseil s'efforce-
rait pour sa part - comme il avait ete indique 
au cours de la reunion jointe du 13 novembre 
avec la Commission des .A.ffaires Generales -
dans les limites imposees notamment par le carac-
tere collegial des decisions qu'il aurait a prendre, 
de fournir a l'.A.ssemblee, chaque fois que la chose 
serait possible, plus d'informations sur ses ac-
tivites. 
En ce qui concerne la question d'un rapport 
supplementaire sur la reorganisation actuelle de 
l'.A.lliance, le Conseil a rappele, dans la derniere 
communication du President en exercice au Pre-
sident de l'Assemblee, que, dans sa reponse a la 
Recommandation no 136, il s'etait engage a infor-
mer l'.A.ssemblee aussi vite que possible et sous 
la forme appropriee. 
Les informations demandees par 1' Assemblee 
ont ete fournies a !'occasion de la reunion jointe 
avec la Commission des Questions de Defense et 
des .A.rmements, tenue a Luxembourg en mai 
1967, et il n'a pas paru possible de donner, dans 
un rapport supplementaire, de meilleures infor-
mations que celles communiquees a cette occasion. 
En ce qui concerne l'etude relative aux inci-
dences, sur le Traite de Bruxelles, du retrait de 
la France de !'organisation militaire integree de 
l'O.T . .A..N., cette question est actuellement a 
l'etude du Conseil des Ministres qui a charge le 
Secretaire general de preparer un document qui 
doit etre approuve prochainement. Dans sa 
reponse deja citee au President de l'Assemblee, le 
President en exercice du Conseil a donne !'assu-
rance - comme le souhaitait l'Italie - que le 
Conseil informerait l'.A.ssemblee sous la forme 
la plus appropriee, des conclusions contenues 
dans ce document. 
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LUXEMBOURG 
Chamber of Deputies 
14th October 1967 
Question put by Mr. Hansen on the motion to 
disagree 
1. What is the government's position with 
regard to the decision of the Assembly of West-
ern European Union of 15th June 1967 to reject 
the twelfth annual report of the Council of WEU 
and call for a new report Y 
2. Will the government support all efforts 
likely to improve relations between the Council 
and the Assembly ? 
14th November 1967 
Reply by Mr. Gregoire, Minister for Foreign 
Affairs 
1. In the foreign policy statement which I 
made in the Chamber of Deputies on 13th July 
1967, I expressed my appreciation of the work 
of the Assembly. In this respect, I stated that : 
"In recent years, thanks to the high quality of 
its debates, the Assembly has become the true 
driving power of the organisation. The original 
ideas and dynamic action come from the Assem-
bly. The Assembly is naturally concerned- and 
the Council shares this concern - to make its 
relations with the Council as fruitful and effec-
tive as possible. But these relations, which hap-
pily are courteous and friendly, nevertheless 
leave much to be desired at working level. This is 
partly the result of the collegiate principle by 
which all the Council's decisions must be taken 
unanimously. Replies to the Assembly's recom-
mendations therefore require the agreement of 
the seven governments, which is not always easy. 
The same is true of the annual report which 
the Council submits to the Assembly. That is 
why, in spite of all the Council's good will, the 
texts do not always satisfy the Assembly. In 
addition, at the joint meetings between the 
Assembly's committees and the Council, the 
Chairman-in-Office of the Council must in prin-
ciple speak only on behalf of the Council and 




I personally understand the Assembly's atti-
tude and think that my statements in Paris, which 
I repeated at the recent Council meeting in The 
Hague, can leave no doubt about this." 
With regard to the motion to disagree, the 
Chairman-in-Office of the Council, Mr. Luns, has 
just handed a written reply to the President of 
the Assembly, Mr. Badini Confalonieri, in which, 
while expressing the Council's appreciation for 
the Assembly's frank contribution to the dia-
logue, he makes several practical suggestions for 
tightening the links between the two organs of 
WEU. 
2. I should like to refer again to my foreign 
policy statement on 13th July, and in particular 
the following : " ... following my intervention (at 
the Council meeting in The Hague), the Council 
held a long and detailed discussion on its rela-
tions with the Assembly. In its desire to increase 
contacts with the Assembly, the Council has also 
decided that in future the Chairman-in-Office 
will meet the President of the Assembly, the 
members of the Bureau and the committee chair-
men once a year for an informal exchange of 
views. It is therefore to be hoped that we shall 
succeed in finding methods and procedure likely 
to satisfy as far as possible the Assembly's desire 




19th September 1967 
Explanatory memorandum to the 1968 budget of 
the Ministry for Foreign Affairs 
Western European Union 
The meeting of the WEU Council of Min-
isters held in '!'he Hague on 4th and 5th July 
again showed the importance of seven-power 
discussions on economic problems in the presence 
of the European Commission. 
ANNEXE 
LUXEMBOURG 
Chambre des deputes 
14 octobre 1961 
Question posee par M. H ansen sur la motion de 
disapprobation 
1. Quelle est la position de notre gouvernement 
au sujet de la decision de l'Assemblee de !'Union 
de !'Europe Occidentale du 15 juin 1967 de 
rejeter le Douzieme rapport annuel du Conseil 
de l'U.E.O. et de solliciter un nouveau rapport? 
2. Notre gouvernement appuiera-t-il tous les 
efforts susceptibles d'ameliorer de nouveau les 
relations entre le Conseil et l'Assemblee? 
14 nouembre 1961 
Reponse de M. Gregoire, Ministre des affaires 
etrangeres 
1. Dans la declaration de politique etrangere 
que j 'ai faite devant la Chambre des deputes a 
la date du 13 juillet 1967, j'avais deja exprime 
mon appreciation des travaux de l'Assemblee. 
A ce sujet, j'avais notamment declare: « Au 
cours des dernieres annees, l' Assemblee est deve-
nue, grace a la haute tenue de ses debats, le veri-
table moteur de !'organisation. C'est d'elle que 
viennent les idees originales et les initiatives 
dynamiques. L'Assemblee a naturellement le souci 
- et ce souci est partage par le Conseil - de 
rendre ses relations avec celui-ci aussi fruc-
tueuses et aussi efficaces que possible. Or, ces 
rapports qui sont heureusement courtois et ami-
caux, laissent cependant a desirer sur le plan du 
travail. Cela tient en partie au principe de la 
collegialite en vertu duquel toutes les decisions 
du Conseil doivent etre prises a l'unanimite. Par 
consequent, les reponses aux recommandations 
de l'Assemblee doivent recueillir !'accord des sept 
gouvernements, ce qui n'est pas toujours facile. 
11 en va de meme du rapport annuel que le 
Conseil presente a l'Assemblee. Ceci explique 
pourquoi, malgre toute la bonne volonte du 
Conseil, les textes ne donnent pas toujours satis-
faction a l'Assemblee. D'autre part, au cours des 
reunions communes entre les commissions de 
l'Assemblee et le Conseil, le President en exercice 
de celui-ci doit en principe parler seulement au 
nom du Conseil et ne saurait done guere expri-
mer d'opinion personnelle. 
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Pour ma part, j'ai de la comprehension pour 
!'attitude de l'Assemblee, et je pense que mes 
declarations a Paris, que j'ai reiterees a la 
reunion du Conseil qui vient de se tenir a 
La Haye, n'ont laisse subsister aucun doute a 
ce sujet. » 
En ce qui concerne la motion de desappro-
bation, le President en exercice du Conseil, 
M. Luns, vient de remettre une reponse ecrite au 
President de l'Assemblee, M. Badini Confalonieri, 
dans laquelle, tout en exprimant !'appreciation 
du Conseil de la contribution franche de l'Assem-
blee a un dialogue, il fait plusieurs suggestions 
pratiques en vue de resserrer les liens entre les 
deux organes de l'U.E.O. 
2. Je me permets de renvoyer egalement a ma 
declaration de politique etrangere du 13 juillet, 
et notamment aux passages suivants : « ... A la 
suite de mon intervention (lors de la reunion du 
Conseil de La Haye), le Conseil a eu un debat 
prolonge et tres approfondi sur la question de ses 
rapports avec l'Assemblee... D'autre part, dans 
son desir de multiplier les contacts avec l'Assem-
blee le Conseil a decide qu'a l'avenir le President 
de l'Assemblee en exercice rencontrera une fois 
par an le President de l'Assemblee, les membres 
du Bureau et les presidents des commissions aux 
fins d'un echange de vues informel. On peut done 
esperer que nous reussirons a trouver des metho-
des et des procedures susceptibles de donner, 
dans la mesure du possible, satisfaction a 1' Assem-
blee dans son desir de rendre plus consistant le 
dialogue avec le Conseil. :. 
PAYS-BAS 
Deuxieme chambre 
19 aeptembre 1961 
Expose des motifs du budget du ministere des 
affaires etrangeres pour 1968 
Union de l'Europe Occidentale 
La reunion ministerielle du Conseil de 
l'U.E.O. qui s'est tenue les 4 et 5 juillet a 
La Haye, a demontre une fois de plus !'impor-
tance d'une discussion a sept qui, on le sait, se 
deroule en presence de la Commission euro-
peenne [de la C.E.E.], sur les problemes econo-
miques. 
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It is gratifying that the WEU Council has 
opted in favour of improving the still unsatis-
factory relations with the WEU Assembly. The 
Government will do its utmost to ensure that 
these relations are improved, as is the general 
wish. 
There are fewer prospects of finding an 
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acceptable solution in the framework of WEU to 
the problems, mainly of principle, raised by 
France's attitude towards integrated military co-
operation in NATO. The Government will never-
theless try to find some such solution through 
negotiations. 
ANNEXE 
Le fait que le Conseil de l'U.E.O. se soit pro-
nonce pour des initiatives susceptibles de mener 
a une amelioration de ses relations avec l'Assem-
blee de l'U.E.O., qui laissent toujours a desirer, 
est un sujet de satisfaction. Le gouvernement 
fera tout ce qui est en son pouvoir pour qu'inter-
vienne cette amelioration tellement souhaitee. 
La perspective d'une solution acceptable, 
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dans le cadre de l'U.E.O., des problemes, surtout 
de principe, que pose !'attitude de la France a 
l'egard de la cooperation militaire integree au 
sein de l'O.T . .A..N., est moins favorable. Le gou-
vernement s'efforcera neanmoins de trouver une 
solution de ce genre en poursuivant les nego-
ciations sur ce point. 
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Change in the name of the Working Party 
for Liaison with National Parliaments 
MOTION FOR A RESOLUTION 
tabled by Mr. Schulz and others 
The Assembly, 
Considering Order 3, adopted on 9th May 1957, and Order 27, adopted on 5th December 1963, 
with a view to strengthening and facilitating relations with the parliaments of the member States, 
DECIDES 
To change the name of its "Working Party for Liaison with National Parliaments" to "Com· 
mittee for Relations with the Parliaments". 
Signed: Schulz, .A bens, Bauer, Briick, De Grauw, Delforge, Draeger, Fliimig, Geelkerken, Mrs. 
Herklotz, Mrs. Klee, Leynen, MUller, Radius, Rhodes, Rutschke, Van Hoeylandt, Dame Joan Vickers. 
Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Schulz, Chairman and Rapporteur) 
1. In 1957, the Assembly of WEU, "reaffirm-
ing its determination to exercise its consultative 
function in the full significance of the term, 
considering that one of the surest methods of 
achieving this aim is to improve and develop its 
relations with the parliaments of member coun-
tries and considering that the adoption of this 
method implies that those relations shall be of 
an organic and permanent character", formed a 
Working Party for Liaison with National Parlia-
ments. 
2. The tasks of this Working Party were set 
out in Order 3 of 1957, which refers to Resolu-
tion 104 of the Council of Europe, and in Order 
27 of 1963. 
3. The Working Party has worked on this basis 
since 1957. The results of the mandate given to 
it by the Assembly in 1963 can be measured 











1965 80 (of which 11 since July 1967) 
1966 98 (of which 25 since July 1967) 
1967 89 (for the nine months July 1967 -
March 1968) 
4. However, members of parliament of the 
member States who are not members of the 
Assembly (more than 3,000) consider the Work-
ing Party as a sort of ad hoc group and not a 
permanent organ of the Assembly. 
5. In fact, in most European parliaments, a 
working party is formed of a few members of 
Document 439 2 avril 1968 
Modification du nom du Groupe de travail charge 
de la liaison avec res parlements nationaux 
PROPOSITION DE RlSOLUTION 
presentee par M. Schufz et pfusieurs de ses colfegues 
L' Assemblee, 
Considerant sea Directives no 3 adoptee le 9 mai 1957 et no 27 adoptee le 5 decembre 1963, 
qui tendent a renforcer et faciliter ses relations avec les parlements des Etats membres, 
DECIDE 
De changer le nom de son « Groupe de travail charge de la liaison a.vec les parlements na-
tionaux » en celui de «Commission pour lea Relations avec lea Parlements », 
Signe: Schulz, A bens, Bauer, Briiclc, De Grauw, Delforge, Draeger, Flamig, Geellcerlcen, M me 
Herlclotz, Mme Klee, Leynen, MUller, Radius, RhodeB, Rutschlce, Van Hoeylarult, Dame Joan Viclcers. 
Expose des motifs 
(presente par M. Schulz, president et rapporteur) 
1. En 1957, l'Assemblee de l'U.E.O., « affir-
mant sa volonte de donner a sa fonction sa pleine 
signification, considerant qu'une des voies qui 
conduisent le plus surement a ce resultat consiste 
a ameliorer et a intensifier ses relations avec les 
parlements des Etats membres, et considerant 
que pareille orientation implique essentiellement 
que lesdites relations reposent sur une base orga-
nique et permanente »,a cree un Groupe de tra-
vail pour la liaison avec les parlements nationaux. 
2. Les taches de ce groupe ont ete definies dans 
la Directive no 3 de 1957 qui se refere a la Reso-
lution no 104 du Conseil de l'Europe, ainsi que 
dans la Directive no 27 de 1963. 
3. C'est sur cette base que le groupe de travail 
a reuvre depuis 1957. Les resultats du mandat 
dont l'.Assemblee a dote son groupe de travail en 
1963 peuvent etre constates en totalisant les in-











1965 80 (dont 11 depuis juillet 1967) 
1966 98 (dont 25 depuis juillet 1967) 
1967 89 (pour une periode de 9 mois, juil-
let 1967 - mars 1968) 
4. Neanmoins, les parlementaires des Etats 
membres qui ne sont pas membres de l'Assemblee 
(plus de 3.000) voient dans le groupe de travail 
une sorte de groupe ad hoc et n'y reconnaissent 
pas un organe permanent de l'Assemblee. 
5. En fait, dans la presque totalite des parle-
ments europeens, un groupe de travail est forme 
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one or several committees and is usually appoint-
ed to deal with a specific problem. A working 
party is therefore ad hoc as opposed to a com-
mittee which is permanently responsible for a 
given branch of parliamentary work. Its scope 
may be the same as that of a ministerial depart-
ment: foreign affairs, defence, economy, educa-
tion, etc. ; but it may also be very restricted : in 
Germany, for example, there is a committee for 
safeguarding the people's right to be represented; 
in the Netherlands, there is a committee for the 
civil service, etc. 
6. The Working Party therefore considers that 
its action would be better understood in the 
national parliaments if its name were changed 
57 
to ''Committee for Relations with the Parlia-
ments", which is more accurate, easier to remem-
ber and describes more aptly the activities of the 
Working Party. It does not seem necessary to 
specify "National Parliaments", since the trans-
mission of texts adopted by the Assembly to 
other international assemblies, or even to parlia-
ments of non-member States, cannot be excluded, 
as the Assembly recognised when it adopted the 
nineteenth report of the Working Party. 
7. It is obviously essential for the secretaries 
of national delegations to continue to attend 
meetings of this Committee in a consultative 
capacity. 
de quelques membres d'une ou plusieurs commis-
sions et s'emploie, le plus souvent, a trouver une 
solution a un probleme bien defini. Un groupe 
de travail presente done un caractere ad hoc, au 
contraire des «commissions» qui s'occupent de 
fa~on continue d'un secteur determine de l'acti-
vite parlementaire. Ce secteur peut etre le meme 
que celui d'un departement ministerial: affaires 
etrangeres, defense, economie, education, etc., 
mais peut egalement etre tres etroit : en Alle-
magne, par exemple, il existe une commission 
pour la sauvegarde des droits de la representa-
tion du peuple, aux Pays-Bas, une commission 
pour les fonctionnaires, etc. 
6. Aussi le groupe de travail est-il d'avis que 
son action serait mieux comprise dans les parle-
ments nationaux si son nom etait change en celui 
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de « Commission pour les Relations avec les Par-
lements ». Cette appellation est plus proche de la 
realite, plus facile a retenir et decrit avec plus 
d'exactitude les activites du groupe. Il ne parait 
pas necessaire de specifier « Relations avec les 
Parlements nationaux ». En effet, la possibilite 
de la transmission de textes adoptes par l'Assem-
blee a d'autres assemblees internationales ou 
meme a des parlements d'Etats non membres ne 
peut etre exclue, comme l'a reconnu notre assem-
blee en adoptant le dix-neuvieme rapport du 
groupe de travail. 
7. Il est evidemment indispensable que les se-
cretaires des delegations nationales aient, comme 
auparavant, voix consultative dans cette com-
mission. 
Document 440 
State of European Security 
The tactical use of nuclear weapons 
and the defence of Western Europe 
REPORT 1 
submitted on behalf of the 
Committee on Defence Questions and Armaments 2 
by Mr. Dodds-Parker, Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
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DRAFT RECOMMENDATION 
on the state of European security - The tactical use of nuclear weapons 
and the defence of Western Europe 
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submitted by Mr. Dodds-Parker, Rapporteur 
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V. Military and political problems 
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APPENDIX 
Defining the true purpose of NATO: What should be understood- Letter to 
the Editor of The Times, 6th February 1968, from General Sir John Ha.ckett, 
Commander, Northern Army Group 
1. Adopted in Committee by 14 votes to 0 with 1 
abstention. 
2. Members of the Oommittee : Mr. Edwards (Chairman) ; 
MM. Bourgoin, Goedha.rt (Substitute : van der :stoel) 
(Vioe-Chairmen) ; MM. Ama.tuooi, Beauguitte, Berkhan, 
d6 la ValUe Poussin, Delforge, Dodds-Parker, Draeger, 
Fitoh, Fosohini, Housiaux, Jannuzzi, Kershaw, Lemmrich, 
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Lenze, Massimo Lanoellotti, Mommersteeg, Moutet, 
Richard, van Riel (Substitute: Geelkerken), Riviere, 
Schaus, Tinaud, Vedovato, Wienand. 
N. B. The nam68 of Repr68entatitJ68 who took part in 
the oote are printed in italics. 
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on the state of European security -
The tactical use of nuclear weapons and the 
defence of Western Europe 
Considering the adoption by the North Atlantic Council in December 1967 of the strategic 
concept of flexible response ; 
Concerned by the low level of conventional forces available to implement this strategy and 
by the consequently low nuclear threshold ; 
Considering the crucial role that nuclear weapons, used tactically, would play in the event of 
any major attack on Western Europe; 
Considering that nuclear armaments of any kind must be considered as being very dangerous 
to employ in the densely populated Western and Central European area; 
Considering that the Atlantic Alliance and Warsaw Pact should hold talks with a view to 
making mutual reductions in the numbers of "tactical nuclear weapons" stored in Europe, 
RECOMMENDS THE CoUNCIL oF WEU 
To transmit the following proposals to the North Atlantic Council: 
1. That the use of "tactical nuclear weapons" should be considered in a primarily political 
context with a view to their being used, if necessary, as "warning shots" within the framework of 
political discussions with an aggressor ; 
2. That the Nuclear Planning Group should consider whether a veto should be granted to host 
governments on the firing of "tactical nuclear weapons" from their own territory and on the firing 
of these weapons when targeted on their territory (including the Soviet-occupied zone in the case 
of the Federal Republic of Germany) and recommend accordingly to the North Atlantic Council; 
3. That guidelines should be formulated by the Nuclear Planning Group concerning the ways 
in which nuclear weapons, including atomic demolition munitions, could be used in a tactical role 
in the event of aggression ; 
4. That proposals should be formulated by the Nuclear Planning Group concerning the establish-
ment of guidelines by the North Atlantic Council concerning its decision-making powers relative to 
the firing of nuclear weapons by the forces of the Alliance ; 
5. That the most rapid and secure communications should be established between SACEUR, the 
North Atlantic Council, member governments of the Alliance and the President of the United States; 
6. That rapid and secure communications should be established between the Alliance and the 
Soviet Union, possibly including the creation of a new "hot line" between the North Atlantic Council 
and the headquarters of the Warsaw Pact in Moscow. 
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L' Assemblee, 
Projet de recommandation 
sur l'etat de la aecurite europeenne -
L'emploi tactique des armea nucleairea et 
la defenae de l'Europe occidentale 
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Considerant I' adoption en decembre 1967, par le Conseil de 1' Atlantique nord, du concept stra· 
tegique de la riposte graduee ; 
lnquiete de la faiblesse des effectifs des forces classiques disponibles pour appliquer cette 
strategie et de l'abaissement du seuil nucleaire qui en decoule; 
Considerant le role capital des armes nucleaires, utilisees dans un but tactique, dans l'even-
tualite d'une attaque importante contre !'Europe occidentale ; 
Considerant !'importance du danger que representerait l'emploi d'une arme nucleaire quelconque 
dans la zone tres peuplee que constituent !'Europe occidentale et !'Europe centrale ; 
Considerant que lea pays de 1' Alliance atlantique et du Pacte de Varsovie devraient se concer· 
ter afin de reduire mutuellement le nombre des « armes nucleaires tactiques » stockees en Europe, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL DE L'U.E.O. 
De transmettre au Conseil de I' Atlantique nord lea propositions suivantes : 
1. L'utilisation des « armes nucleaires tactiques » devrait etre envisagee dans un contexte essen-
tiellement politique et, le cas ecMant, a titre d'« avertissement » dans le cadre de discussions politiques 
menees avec l'agresseur ; 
2. Le Groupe des plans nucleaires devrait examiner la possibilite d'octroyer aux gouverne· 
menta hotes un droit de veto en ce qui concerne !'utilisation des « armes nucleaires tactiques » a 
partir de leur territoire ou contre des objectifs situes sur leur territoire (y compris la zone d'occupa-
tion sovietique dans le cas de la Republique Federale d'Allemagne), et adresser une recommandation 
dans ce sens au Conseil de I' Atlantique nord ; 
3. Le Groupe des plans nucleaires devrait elaborer des lignes directrices sur la maniere 
dont lea armes nucleaires, et notamment les munitions de demolition atomiques, pourraient etre 
utilisees tactiquement en cas d'agression; 
4. Le Groupe des plans nucleaires devrait elaborer des propositions relatives a l'etablisse-
ment par le Conseil de 1' Atlantique nord de lignes directrices concernant sea pouvoirs de decision en 
matiere d'utilisation d'armes nucleaires par les forces de I' Alliance; 
5. Les communications lea plus rapides et lea plus sures devraient etre etablies entre le SACEUR, 
le Conseil de l'Atlantique nord, lea gouvernements membres de !'Alliance et le President des Etats-
Unis; 
6. Des communications rapides et sures devraient etre etablies entre I' Alliance et l'Union Sovie· 
tique, ce qui pourrait impliquer !'installation d'un nouveau « telephone rouge » entre le Conseil de 




(submitted by Mr. Dodda-Parller, Rapporteur) 
I. Introduction 
1. In his two reports on the state of European 
security Mr. Radoux dealt especially with the 
aims and structure of the Alliance and pointed 
to ways in which these could be modified. In the 
present document, your Rapporteur wishes to 
single out what seems to him to be one of the 
most important problems in the defence of West-
ern Europe, namely the role of tactical nuclear 
weapons. 
2. At the Ministerial Meeting of the North 
Atlantic Council held in December 1967, the 
Alliance adopted the strategic concept of flexible 
response. This strategic concept is not a detailed 
new strategy. A detailed strategy for the Alliance 
is at present being worked out in the light of the 
broad strategic framework agreed in Brussels 
last December. 
3. The strategic concept of flexible response 
is that any aggression directed against the area 
covered by the North Atlantic Treaty will be 
countered by military action at the appropriate 
level. Thus it is the aim of the Alliance's military 
authorities to hold 1 any purely conventional 2 
thrust by means of a purely conventional de-
fence. The tactical use of nuclear weapons by an 
aggressor would be matched by the similar use 
of such weapons by the forces of the Alliance. 
Escalation from conventional defence to the 
tactical use of nuclear weapons by the Alliance 
would only occur (unless the aggressor were in 
any case the first to resort to nuclear weapons) 
if allied forces were unable to hold a conven-
tional attack. Likewise, escalation from "tactical 
nuclear weapons" to strategic nuclear weapons 
would only occur if : 
(a) the enemy resorted to strategic nuclear 
weapons first; or 
(b) if NATO forces were unable to check 
the advance of the aggressor with con-
I. By which is meant to check an attack as long as 
possible whilst political discussions between the allies and 
the aggressor, and between the allies themselves, are in 
progress. 
2. The term "Conventional" is sometimes applied to 
forces equipped with tactical nuclear weapons. In this 
report it is always used in a sense which excludes any 
type of nuclear weapon. 
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ventional and ''tactical nuclear weap-
ons". 
4. In order to work effectively, flexible res-
ponse requires adequate numbers of well-equip-
ped and trained conventional forces which are 
able to move rapidly to those points of the 
defensive area, in effect Western Europe, where 
they are most needed. 
5. Although one important result of the adop-
tion by the Alliance of a new strategic concept 
could well be a series of measures designed to 
increase the mobility of NATO's conventional 
forces, it is doubted in many quarters whether 
the present level of conventional forces assigned 
to SACEUR is sufficient for it to be possible for 
them to contain a major conventional attack 
directed against Western Europe for more than 
a few days at most. Further, it is quite clear 
that Western European governments are not 
prepared to pay for increases in the levels of 
their national forces. If anything, the process 
of unilateral cuts in national force levels which 
is already well under way in Western Europe 
seems likely to continue. It is, indeed, often 
argued that these cuts can now be safely made 
in view of the friendly relations which have been 
developed between the West and the Soviet 
Union. Be this as it may, (and there are other 
views 1 ), the low level of conventional forces at 
the disposal of the Alliance means that the 
nuclear threshold 2 is a low one. If further cuts 
are made it will become even lower. Under these 
circumstances, and unless an all-out strategic 
nuclear exchange takes place at an early stage 
in an East-West conflict, the smaller nuclear 
weapons used tactically are likely to be of key 
importance. 
ll. "Tactical nuclear weapons'' 
6. At this stage it may be useful to attempt to 
define "tactical nuclear weapons". Nuclear 
weapons are often considered to be "tactical" 
when the size of their warheads is smaller than 
those of intercontinental ballistic missiles 
I. See Appendix I, letter from General Sir John Hackett 
to the Editor of The Times. 
2. The point at which conventional armaments must 
be replaced by nuclear ones if the defending force is to 
be able to continue to resist aggression. 
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Expose des motifs 
(presente par M. Dodds-Parker, rapporteur) 
I. Introduction 
1. Dans ses deux rapports sur l'etat de la secu-
rite europeenne, M. Radoux traitait principale-
ment des objectifs et des structures de !'Alliance 
et indiquait les moyens de les modifier. Dans le 
present document, votre rapporteur aborde un 
probleme qui lui parait des plus importants pour 
la defense de 1 'Europe occidentale, a sa voir le 
role des armes nucleaires tactiques. 
2. Lors de la reunion des ministres du Conseil 
de l'Atlantique nord qui s'est tenue en decembre 
1967, l'Alliance a adopte le concept strategique 
de la riposte graduee. 11 ne s'agit pas d'une nou-
velle strategie elaboree dans ses moindres details. 
Une etude de ce genre est actuellement en cours 
dans le cadre du vaste concept strategique adopte 
a Bruxelles en decembre dernier. 
3. En vertu de ce concept, toute attaque lancee 
contre la zone couverte par le Traite de l'Atlan-
tique nord sera repoussee par une action militaire 
au niveau approprie. C'est pourquoi les instances 
militaires de I' Alliance visent a contenir 1 une 
attaque purement classique 2 par des moyens de 
defense purement classiques. Si l'agresseur em-
ploie des armes nucleaires dans un but tactique, 
les forces de !'Alliance riposteront par l'emploi 
des memes armes dans un but similaire. 11 n'y 
aurait escalade de la part de !'Alliance, c'est-
8.-dire passage des moyens de defense classiques 
aux armes nucleaires employees dans un but tac-
tique que si les forces alliees etaient incapables 
de contenir une offensive classique (et pour 
autant que l'agresseur n'ait pas ete lui-meme le 
premier a recourir aux armes nucleaires). De 
meme, i1 n'y aurait escalade des « armes nucle-
aires tactiques » vers les armes nucleaires strate-
giques: 
(a) que si l'ennem1 recourait le premier aux 
armes nucleaires strategiques ; 
(b) ou si les forces de l'O.T.A.N. ne pou-
vaient enrayer l'avance de l'agresseur 
1. C'est-11.-dire it. enrayer une atta.que aussi longtemps 
que possible pendant que se deroulent des pourparlere 
politiques entre lee allies et l'agreBBeur, et entre lee allies 
eux-m&nee. 
2. Le terme « claBBique » est quelquefoie applique aux 
forces dotees d'armee nuclea.iree ta.ctiquee. Dane le present 
rapport, il sera toujoure employe da.ns une acception 
qui exclut tout type d'a.rmee nuclea.iree. 
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au moyen d'armes classiques et 
d'« armes nucleaires tactiques ». 
4. Pour etre efficace, la riposte graduee exige 
des forces classiques suffisantes, bien equipees et 
bien entrainees, et capables de se porter rapide-
ment sur les positionS de la zone de defense, en 
!'occurrence l'Europe occidentale, ou leur pre-
sence est le plus necessaire. 
5. L'adoption par l'Alliance d'une nouvelle 
strategie pourrait, certes, se traduire par une 
serie de mesures susceptibles d'accroitre la mobi-
lite des forces classiques de l'O.T.A.N., mais, on 
doute, dans de nombreux milieux, que les effec-
tifs dont dispose actuellement le SACEUR lui 
permettraient de resister plus de quelques jours 
a une offensive classique d'envergure lancee con-
tre !'Europe occidentale. De plus, i1 est evident 
que les gouvernements d'Europe occidentale ne 
sont pas disposes a financer !'augmentation des 
effectifs de leurs forces nationales, et le proces-
sus de reduction unilaterale des forces nationales, 
deja largement engage en Europe occidentale, 
parait meme devoir se poursuivre. On pretend 
souvent, i1 est vrai, qua ces reductions peuvent 
s'operer desormais en toute securite, etant donne 
les relations amicales qui se sont nouees entre 
l'Occident et l'Union Sovietique. Quoi qu'il en 
soit (et sur ce point les opinions sont partagees 1), 
la faiblesse des effectifs des forces classiques dont 
dispose !'Alliance a pour consequence d'abaisser 
le seuil nueleaire 2 qui baissera encore si d'autres 
reductions interviennent. Dans ces conditions, et 
a moins que les hostilites entre l'Est et l'Ouest 
ne se transforment rapidement en un eonflit 
nucleaire strategique generalise, l'emploi taetique 
des armes nueieaires de faible puissance est ap-
pele a revetir une importance eapitale. 
n. Les « armes nucleaires tactiques )) 
6. 11 peut etre utile, a ce stade, de tenter de 
definir les « armes nueleaires tactiques ». Ces 
armes sont souvent eonsiderees eomme « tae-
tiques » quand leur charge est inferieure a celle 
des fusees intereontinentales (I.C.B.M.) ou des 
I. Voir it. l'a.nnexe I, la lettre du general Sir John 
Hackett it. la redaction du Times. 
2. C'est-11.-dire le moment ou les armes cla.BBiquee dei-
vent faire place aux armee nucleairee si l'on veut que lee 
forces defensives restent it. m~me de oontenir l'attaque. 
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(ICBMs) or those of the larger medium-range 
ballistic missiles (MRBMs), or when their range 
is shorter. Although this definition is a con-
venient one, your Rapporteur considers that it is 
not so much the size and range of the weapon 
which is the determining factor in this context 
but, rather, its use. In effect, any nuclear weapon 
which could be used in a battlefield setting for 
tactical as opposed to strategic purposes, by 
which is meant that its use would be unlikely 
to provoke a strategic nuclear response, could 
be considered a "tactical nuclear weapon". Thus, 
it is technically feasible that an ICBM could be 
used to destroy a tactical battlefield target. In 
contrast, if a short-range air-to-ground nuclear 
missile with a small-yield warhead were used 
against, for instance, the Kremlin, this would 
be a strategic rather than a tactical nuclear 
strike. 
7. A "tactical nuclear weapon" can thus be 
any nuclear weapon used for tactical purposes, 
and your Rapporteur considers that this nomen-
clature is vague and even misleading and would 
therefore prefer to speak of the "tactical use of 
nuclear weapons". At this stage it might be use-
ful to outline the main types of nuclear weapons 
designed to be used primarily in a tactical con-
text. 
Types of nuclear weapons designed for tactical 
use 
8. The first point to be emphasised is the 
extremely wide range of weapons in this cate-
gory. They vary from small nuclear land mines, 
known as atomic demolition munitions with a 
sub-kiloton yield 1, to a missile such as the Persh-
ing with a range of about 400 miles carrying a 
nuclear warhead in the 100 kiloton-yield range. 
At one end of this spectrum, atomic demolition 
munitions would be used in fixed positions in 
a purely defensive role and would explode within 
NATO territory. At the other end of the spec-
trum the larger missiles could be used to fire up 
to 400 miles into enemy territory. That these 
weapons also include nuclear depth charges, to 
be used against hostile submarines, ship-to-ship, 
surface-to-air and ship-to-air missiles shows that 
the term "tactical nuclear weapons" can easily 
be misleading if it is not clearly realised that it 
comprises several clearly distinct types of weapon 
with widely differing uses and capabilities. 
1. A kiloton nuclear yield has an explosive force 
equivalent to that of 1,000 tons of TNT. 
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9. As far as the defence of Western Europe is 
concerned, there are five types of tactical nuclear 
weapons which seem of particular interest. These 
are: 
(a) surface-to-surface missiles; 
(b) artillery capable of firing nuclear 
shells; 
(c) aircraft carrying air-to-surface missiles 
with nuclear heads or nuclear bombs ; 
(d) atomic demolition munitions; and 
(e) surface-to-air missiles. 
Types (d) and (e) are essentially defensive weap-
ons, surface-to-air missiles having an anti-aircraft 
role. 
10. Both American and some European units 
assigned to SACEUR for the defence of the 
NATO central sector are equipped with surface-
to-surface and surface-to-air missiles capable of 
firing nuclear warheads. While the delivery 
vehicles are freely available to European States, 
the nuclear warheads are all under American 
control. 
11. The following types of missile are deployed, 
or are planned to be deployed, in Western 
Europe. They are listed in ascending order of 
destructive capability. 
(a) Davy Crockett. The Davy Crockett is a 
surface-to-surface, solid-propulsion, bazooka-
launched missile. It carries a nuclear warhead 
with a sub-kiloton yield. It can be mounted on 
vehicles or carried and operated by teams of two 
men. This weapon is now being phased out. 
(b) Honest John. This is a surface-to-surface 
single-stage, solid-propulsion missile with a nu-
clear warhead, thought to be in the kiloton range. 
Some types have a range of 12 miles and others 
of 20 miles. This missile will probably be replaced 
by the Lance. 
(c) Lance. This is a highly mobile, general 
purpose missile, with a pre-packaged storable 
liquid propellant. It can carry a nuclear warhead 
thought to be in the kiloton range and can be 
used up to a distance of 42 miles. This missile, 
which is still at the development stage, is ex-
pected to replace Honest John. 
(d) Sergeant. This missile, which has re-
placed the Corporal, is a surface-to-surface, solid-
gros missiles a moyenne portee (M.R.B.M.) ou 
encore lorsqu'elles sont d'une portee inferieure. 
Bien que cette definition soit pratique, votre rap-
porteur estime que ce n'est pas tant leur taille 
ou leur portee qui constituent le facteur deter-
minant dans ce contexte, que leur utilisation. En 
effet, toute arme nucleaire peut etre consideree 
comme « tactique » lorsqu'on peut !'utiliser sur 
le champ de bataille a des fins tactiques et non 
pas strategiques, c'est-a-dire lorsque son utili-
sation n'est pas susceptible de provoquer une 
riposte nucleaire strategique. Ainsi, il est tech-
niquement possible d'employer un I.C.B.M. pour 
detruire un objectif operationnel tactique. En 
revanche, si l'on utilisait, contre le Kremlin, par 
exemple, un missile nucleaire air-sol de moyenne 
portee, dote d'une ogive de faible puissance, il 
s'agirait d'une attaque nucleaire strategique piu-
tot que tactique. 
7. Une arme nucleaire peut done etre consi-
deree comme « tactique » des lors qu'elle est uti-
lisee a des fins tactiques, mais votre rapporteur 
estime que cette definition est vague et meme 
trompeuse, et prefererait parler de « l'emploi 
tactique des armes nucleaires ». ll conviendrait 
peut-etre, a ce stade, de distinguer les princi-
paux types d'armes nucleaires destines a etre 
utilises essentiellement dans un contexte tac-
tique. 
Les types d'armes nucliaires destines a un emploi 
tactique 
8. La premiere remarque est que cette categorie 
d'armes constitue une gamme extremement eten-
due allant des petites mines nucleaires terrestres, 
dites munitions de demolition atomiques, d'une 
puissance inferieure au kilotonne \ aux missiles 
du type Pershing qui ont une portee de 640 km 
(400 miles) environ et comportent une ogive 
nucleaire d'une centaine de kilotonnes. Les muni-
tions de demolition atomiques seraient utilisees 
en des points fixes, a des fins purement defen-
sives, et exploseraient sur le territoire meme de 
l'O.T.A.N., alors que les gros missiles pourraient 
etre lances a plus de 600 km en territoire ennemi. 
Ces armes comprenant egalement des grenades 
nucleaires sous-marines utilisables contre les sub-
mersibles ennemis, des missiles mer-mer sol-air 
et mer-air, on voit que le terme « arme~ nucle-
aires tactiques » peut aisement preter a confusion 
si l'on ne comprend pas tres bien qu'il couvre 
plusieurs types d'armes distincts dont les utili-
1. C'est·S.-dire d'une foroe explosive equivalente it, celle 
de 1.000 tonnes de T.N.T. 
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sations et les possibilites sont extremement diffe-
rentes. 
9. En ce qui concerne la defense de l'Europe 
occidentale, cinq types d'armes nucleaires tac-
tiques semblent revetir un interet particulier. Ce 
sont: 
(a) les missiles sol-sol ; 
(b) les canons capables de tirer des obus 
atomiques; 
(c) les avions emportant des missiles air-sol 
a ogives nucleaires ou des bombes nu-
cleaires; 
(d) les munitions de demolition atomiques ; 
et 
(e) les missiles sol-air. 
Les armes du type (d) et (e) sont essentielle-
ment defensives, les missiles sol-air etant utilises 
pour la defense antiaerienne. 
10. Les unites americaines et quelques-unes des 
unites europeennes affectees au SACEUR pour 
la defense du secteur central de l'O.T.A.N. sont 
dotees de missiles sol-sol et sol-air qui peuvent 
recevoir des ogives nucleaires, mais tandis que 
les vecteurs sont a la libre disposition des pays 
europeens, les ogives sont toutes sous controle 
americain. 
11. Sont ou vont etre deployes en Europe occi-
dentale les types suivants de missiles, classes en 
fonction de leur puissance de destruction : 
(a) Le Davy Crockett. Le Davy Crockett est 
un engin sol-sol a poudre, lance par bazooka. n 
est dote d'une ogive nucleaire d'une puissance 
inferieure au kilotonne. n peut se monter sur 
vehicule ou etre transporte et servi par des 
equipes de deux hommes. Cette arme est pro-
gressivement retiree. 
(b) L'Honest John. Il s'agit d'un missile sol-
sol a poudre, a etage unique, muni d'une ogive 
nucleaire qui serait de l'ordre du kilotonne. Sa 
portee est de 20 km (12 miles) ou de 30 km 
(20 miles) suivant les versions. Ce missile sera 
probablement remplace par le Lance. 
(c) Le Lance. C'est un missile polyvalent 
extremement mobile, a propergol stockable pre-
conditionne. Il peut recevoir une charge nucle-
aire qui serait de l'ordre du kilotonne. Sa portee 
maximum est de 64 km ( 42 miles). Ce missile, 
qui reste a mettre au point, devrait remplacer 
l'Honest John. 
(d) Le Sergeant. Cet engin sol-sol a poudre 
a remplace le Corporal. Il est dote d'une ogive 
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propulsion missile, carrying a nuclear warhead 
thought to be in the kiloton range. It can be 
fired over a range of some 75 miles. 
(e) Pershing. This is a surface-to-surface, 
two-stage, solid-propulsion missile, carrying a 
nuclear warhead which reportedly has a yield in 
the 100 kiloton range. Its range is about 400 
miles and it is transported on tracked or wheeled 
vehicles. 
(/) Nike-Hercules. This is a surface-to-air, 
solid-propulsion missile, carrying a nuclear or 
high explosive head. It has a range of 75 miles 
and its ceiling is over 150,000 feet. (In this case, 
the power of the warhead is not known.) 
12. All these missiles are American designed 
and produced. In Western Europe they are all 
deployed either under American command or, 
in the cases where they have been supplied to 
European units, their nuclear warheads are con-
trolled under the double-key system 1• 
13. Little is known about Soviet tactical nuclear 
weapons, including those which are provided to 
Warsaw Pact countries under a fonn of two-key 
control, apart from the knowledge that Soviet 
forces, as well as NATO forces in Western 
Europe, are equipped with "tactical nuclear 
weapons". 
14. In this report your Rapporteur tends to 
concentrate on the tactical I'Ole of nuclear weap-
ons in the defence of the European mainland. 
Thus, although the British Government has 
developed some types of small nuclear weapons 
to be used by aircraft or at sea, their role lies 
outside this analysis. The French Government is 
developing a surface-to-surface nuclear missile, 
the Pluton, but this will not be operational until 
the early 1970s. 
15. It is known that the 7,000 "tactical nuclear 
weapons" deployed in Western Europe include 
atomic demolition munitions, which are all under 
American control. Few details have been pub-
lished concerning these weapons. It is clear, how-
ever, that their purpose can only be defensive. It 
is presumed that these weapons could be used in 
two ways. First, they could be placed in narrow 
valleys, mountain passes or at road and railway 
junctions, bridges, etc., to halt enemy advances. 
Second, though this use is regarded as being less 
probable, they could be set out and exploded to 
destroy attacking forces. Although it is known 
I. For a description of this system see page 66. 
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that some nuclear land mines are in the sub-
kiloton range, it is not known how powerful they 
are at the top end of the range. It is generally 
considered that these weapons fall at the lower 
end of the nuclear scale. In peacetime, these 
nuclear land mines are stored in special centres. 
They would only be placed in the positions plan-
ned for them in time of emergency. 
16. Another type of small nuclear weapon that 
is deployed in Europe is nuclear artillery. In 
particular, an outstanding example of this type 
of weapon is the 203mm Howitzer which is 
American-designed and produced. This weapon, 
which has a range of between 10 and 15 kilo-
metres, can fire high explosive or nuclear shells, 
the latter having a sub-kiloton yield. 
17. There are also certain types of military 
aircraft stationed in Western Europe which are 
capable of delivering nuclear missiles and bombs. 
These include the British Victor and Vulcan 
bombers which are equipped with the Blue Steel 
missile, though these planes are primarily 
intended for strategic strikes, and the French 
Mirage IV which has a dual tactical and strategic 
nuclear role. The F-104G version of the Ameri-
can-produced Starfighter, which is in service 
with the Belgian, Dutch, Gennan, Italian, Greek 
and Turkish air forces, is also capable of deliver-
ing nuclear weapons, as are the F-86 and 
Phantom. 
18. As stated above, your Rapporteur considers 
that other types of small nuclear weapons -
ship-to-ship missiles, ship-to-air and nuclear 
depth charges - are marginal to the main theme 
of the defence of the land-mass of Western 
Europe. Further, there is clearly very much less 
danger of an exchange of tactical nuclear missiles 
at sea leading to escalation to the use of strategic 
nuclear weapons than would be the case on land. 
Similarly, the use of ship-to-air missiles to 
destroy attacking aircraft is less likely to lead to 
escalation. 
m. Effects of "tactical nuclear weapons,, 
19. Any explosion is caused by the very rapid 
release of energy within a limited space. The 
freeing of energy increases temperature and 
pressure, thus converting all materials present 
into hot, compressed gases. These gases expand 
rapidly and cause pressure or shock waves in the 
nucleaire qui serait de l'ordre du kilotonne. Sa 
portee est de 120 km (75 miles) environ. 
(e) Le Pershing. C'est un missile sol-sol bi-
etage a poudre, dote d'une ogive nucleaire dont 
la puissance pourrait atteindre 100 kilotonnes. 
Sa portee est de 640 km ( 400 miles) environ et il 
peut etre installe sur un vehicule a roues ou a 
chenilles. 
(f) Le Nike-Hercules. C'est un missile sol-air 
a poudre dote d'une ogive nucleaire ou classique. 
Sa portee est de 120 km (75 miles) et son plafond 
depasse 45.000 metres. (La puissance de la charge 
qu'il emporte n'est pas connue). 
12. Tous ces missiles sont de conception et de 
fabrication americaines. En Europe occidentale 
ils sont deployes sous commandement americafu 
et, lorsqu'ils ont ete fournis a des unites euro-
peennes, les ogives nucleaires dont ils sont dotes 
sont soumises au systeme de controle de la double 
cle 1• 
13. On sait peu de choses des armes nucleaires 
tactiques sovietiques, notamment de celles qui 
sont fournies aux pays du Pacte de Varsovie 
suivant la formule de la double cle, si ce n'est 
que les forces sovietiques, comme celles de 
l'O.T.A.N. en Europe occidentale, sont dotees 
d'« armes nucleaires tactiques :.. 
14. Dans le present rapport, votre rapporteur 
traite uniquement du role tactique des armes 
nucleaires dans la defense du continent euro-
peen. Ainsi, bien que le Royaume-Uni ait mis au 
point certains types d'armes nucleaires tactiques 
de faible puissance destinees a !'aviation ou a la 
marine, leur role depasse le cadre de cette ana-
lyse. De son oote, la France met actuellement au 
point un missile nucleaire sol-sol, le Pluton, mais 
celui-ci ne sera operationnel qu'apres 1970. 
15. On sait que les 7.000 « armes nucleaires tac-
tiques » deployees en Europe occidentale com-
prennent des « munitions de demolition ato-
miques » qui sont toutes placees sous controle 
americain et sur lesquelles on ne possede guere 
de details. Il est evident, cependant, que leur 
role ne saurait etre que defensi£. Elles pourraient 
vraisemblablement etre utilisees de deux ma-
nieres. Premierement, elles pourraient servir a 
miner les vallees etroites, les cols, les namds 
routiers ou ferroviaires, les ponts, etc... pour 
enr~yer l'avance ennemie. Deuxiemement, mais 
ceci est considere comme moins probable, elles 
1. Voir la description de oe systeme a la page 66. 
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pourraient etre mises a feu pour aneantir l'assail-
lant. On sait que certaines mines atomiques ter-
restres ne depassent pas le kilotonne, mais on 
ignore la puissance maximum de ce type d'armes. 
On estime generalement qu'elles se situent au 
bas de l'echelle nucleaire. En temps de paix, les 
mines atomiques terrestres sont stockees dans des 
centres speciaux et ce n'est qu'en cas d'urgence 
qu'elles seraient disposees aux endroits prevus. 
16. L'artillerie atomique est un autre type 
d'arme nucleaire de faible puissance egalement 
deploye en Europe et represente notamment par 
l'obusier de 203 mm, con<;u et fabrique aux Etats-
Unis. Sa portee est de 10 a 15 km et il peut tirer 
des obus brisants ou bien des obus atomiques 
dont la puissance est inferieure au kilotonne. 
17. Certains types d'avions militaires stationnes 
en Europe occidentale peuvent egalement lancer 
des missiles et des bombes nucleaires. Ce sont 
notamment les bombardiers britanniques Victor 
et Vulcan, equipes du missile Blue Steel, bien 
qu'ils soient essentiellement destines aux missions 
strategiques, et le Mirage IV fran<;ais dont le 
role nucleaire est a la fois tactique et strategique. 
La version F-104G du Starfighter americain en 
service dans !'aviation beige, neerlandaise, ~le­
mande, italienne, grecque et turque, peut egale-
ment emporter des bombes nucleaires, de meme 
que le F-86 et le Phantom. 
18. Comme ill'a dit plus haut, votre rapporteur 
estime que les autres types d'armes nucleaires de 
faible puissance - missiles mer-mer, mer-air et 
grenades nucleaires sous-marines - ne presen-
tent qu'un interet relatif dans le contexte de la 
defense du continent ouest-europeen. En outre, 
il est evidemment bien moins a craindre, en mer 
que sur terre, qu'un echange de missiles nucle-
aires tactiques n'entraine, par le jeu de !'escalade, 
l'emploi d'armes nucleaires strategiques. De 
meme, 1 utilisation de missiles mer-air contre des 
appareils ennemis est moins susceptible de con-
duire a !'escalade. 
m. Les effets des « armes nucleaires tactiques» 
19. Une explosion est provoquee par une libera-
tion tres rapide d'energie dans un espace limite. 
Cette liberation d'energie augmente la tempera-
ture et la pression, convertissant ainsi toutes les 
matieres en presence en gaz chauds et comprimes. 
Ces gaz se dilatent rapidement et provoquent 
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air, water or earth which surround the explosion. 
Although nuclear explosions resemble conven-
tionally caused explosions to the extent that their 
destructive action is due mainly to blast or shock, 
there are basic differences between high explosive 
and nuclear weapons. First, nuclear explosions 
can be many thousand times more powerful than 
the largest conventional explosion. Second, a 
large proportion of the energy in the nuclear 
explosion is given out in the form of light and 
heat, generally known as thermal radiation. This 
radiation can cause skin burns and start fires at 
considerable distances. Third, a nuclear explosion 
is accompanied by highly penetrating and 
harmful rays, called initial nuclear radiation. 
Finally, substances remaining after a nuclear 
explosion are radioactive and give out similar 
radiations over an extended period of time. This 
is known as residual nuclear radiation or residual 
radioactivity 1 • 
20. All nuclear weapons can cause explosions 
with effects of the kind described above. 
Although it is obvious that the scale of damage 
caused by the explosion of a nuclear weapon 
in the megaton (equivalent to one million tons 
of TNT) range, such as a Minuteman, is much 
greater than that of a small nuclear land mine 
with a sub-kiloton yield, it should be remembered 
that a high proportion of the smaller nuclear 
weapons deployed in Western Europe would, if 
used singly, each create devastation on an even 
larger scale than that caused at Hiroshima or 
Nagasaki. 
21. A senior American officer, General Betts, 
has stated that the Pershing missile will be the 
principal arm of the American land-based 
nuclear retaliatory forces in Western Europe. 
Although in general terms the numbers, the 
exact position and nuclear yield of the "tactical 
nuclear weapons" deployed in Western Europe 
are shrouded by security, it is reliably reported 
that the Pershing missile carries a warhead with 
a yield of the 100 kiloton range. The Pershing 
missile is thus five times more powerful than the 
20 kiloton bombs which were dropped on Hiro-
shima and Nagasaki. 
1. See "The effects of nuclear weapons", edited by 
Samuel Glasstone, prepared by the United States Depart. 
ment of Defence and published by the United States 
Atomic Energy Commission, April 1962. Revised edition: 
February 1964. 
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22. Drawing on the report prepared by a group 
of distinguished experts 1 for the Secretary-
General of the United Nations, "Effects of the 
possible use of nuclear weapons", which was 
published in October 1967, it may be useful to 
recall some of the effects of the two Japanese 
explosions. The first bomb was detonated at 
about 500 metres above Hiroshima on 6th August 
1945 ; the second one was detonated at about the 
same height over Nagasaki on 9th August 1945. 
In both cases, within a matter of seconds, a 
rapidly growing fireball developed into a mush-
room-like cloud hanging over a column of black 
smoke, and the heat radiated from the fire-ball 
caused thousands of fires. In the case of both 
towns "the heat of the explosion was so intense 
that, up to a distance of about a half kilometre 
from the centre of the disaster, the surface of 
domestic ceramic roof tiles melted and firing of 
domestic wooden houses by direct radiation was 
observed up to one and a half kilometres". It is 
estimated that 78,000 were killed and 84,000 
injured in Hiroshima and that 27,000 were killed 
and 41,000 injured in Nagasaki. In Hiroshima, 
. 60,000 houses were completely or partially 
destroyed, wooden houses within two and a half 
kilometres of the explosion were carried away 
and brick buildings were turned into heaps of 
rubble. There was severe damage to houses as 
far out as eight kilometres. The Hiroshima 
explosion caused a firestorm which lasted about 
six hours and which burned out an area of 12 
square kilometres at the time. Within the hospital 
at Hiroshima "53% of the patients who received 
burns within one kilometre died in the first 
week and 75 % within two weeks ... Another peak 
in deaths occurred in the third and fourth week 
when complications, especially those associated 
with radiation injury set in". The study of the 
United Nations experts also draws attention to 
what it considers to be the long-term radiation 
effects on the survivors, many of whom have been 
affected by malignant cancers and leukaemia. 
Although the United Nations experts said that: 
"Insufficient time has passed since these two 
nuclear disasters to determine what genetic chan-
ges, if any, were induced in the survivors", they 
comment that : "Radiation from nuclear explo-
sions can cause genetic mutations and chromo-
some anomalies which may lead to serious phys-
I. Wilhelm Billig, Alfonso Leon de Garay, Vassily 
S. Emelyanov, Martin Fehrm, Bertrand Goldschmidt, 
W. Bennett Lewis, Ta.ka.shi Mukaibo, H. M. A. Onitiri, 
John G. Palfrey, Gunnar Randers, Vikra.m A. Sarabhai, 
Sir Solly Zuckerman. 
des ondes de choc dans !'atmosphere, l'eau ou la 
terre environnant !'explosion. Bien que les explo-
sions nucleaires ressemblent aux explosions clas-
siques dans la mesure ou leur action destructrice 
est due principalement au souffle et a l'onde de 
choc, il existe des differences fondamentales en-
tre les explosifs classiques et les armes nucleaires. 
Premierement, les explosions nucleaires peuvent 
etre des milliers de fois plus puissantes que la 
plus forte explosion classique. Deuxiemement, 
dans une explosion nucleaire, une grande partie 
de l'energie est liberee sous forme de lumiere et 
de chaleur : c'est ce qu'on appelle generalement 
le rayonnement thermique. Ce rayonnement peut 
provoquer des brU.lures de la peau et des incen-
dies a des distances considerables. Troisiemement, 
une explosion nucleaire s'accompagne de rayons 
extremement penetrants et dangereux: c'est ce 
qu'on appelle le rayonnement nucleaire initial. 
Enfin, les residus d'une explosion nucleaire sont 
radioactifs et provoquent des rayonnements simi-
laires de longue duree. C'est ce qu'on appelle le 
rayonnement nucleaire residuel ou la radioacti-
vite residuelle 1, 
20. Toutes les armes nucleaires peuvent pro-
voquer des explosions ayant des effets semblables. 
Si les dommages causes par !'explosion d'un engin 
nucleaire de l'ordre de la megatonne (soit un 
million de tonnes de T.N.T.), le Minuteman par 
exemple, sont de toute evidence bien superieurs 
a ceux d'une petite mine terrestre d'une puis-
sance inferieure au kilotonne, il ne faut pas 
oublier que chacune des armes nucleaires de 
faible puissance deployees en Europe occidentale 
pourrait causer, dans la majorite des cas, des 
dommages encore plus graves que les bombes 
d'Hiroshima ou de Nagasaki. 
21. Un officier superieur americain, le general 
Betts, a declare que le missile Pershing serait 
l'arme principale des forces de represailles nu-
cleaires americaines basees en Europe occiden-
tale. Bien qu'en general, le nombre, la position 
exacte et la puissance des « armes nucleaires 
tactiques » deployees en Europe occidentale 
soient gardes secrets pour des raisons de securite, 
on sait de source silre que le missile Pershing 
comporte une ogive d'une centaine de kilotonnes, 
c'est-a-dire d'une puissance cinq fois plus grande 
que celle des bombes de 20 kilotonnes lancees 
sur Hiroshima ou Nagasaki. 
1. Voir • Les effets des armes nuolea.ires », de Samuel 
Glasstone, edite par le Departement de la defense des 
Etats-Unis et publie par la Commission amerioaine de 




22. En se fondant sur le rapport prepare par un 
groupe d'experts qualifies 1 a !'attention du Se-
cretaire general des Nations Unies, « Les effets 
de !'utilisation eventuelle des armes nucleaires », 
publie en octobre 1967, il convient peut-etre de 
rappeler certains des effets de ces deux bombes. 
La premiere a eclate au-dessus d'Hiroshima a 
une altitude d'environ 500 metres, le 6 aout 1945. 
La seconde a explose au-dessus de Nagasaki a 
peu pres a la meme altitude le 9 aout. Dans les 
deux cas, et en quelques secondes, une boule de 
feu qui grossissait rapidement s'est transformee 
en un nuage en forme de champignon, supporte 
par une colonne de fumee noire, et la chaleur 
irradiee par la boule de feu a allume des milliers 
d'incendies. Dans les deux cas, « la chaleur de 
!'explosion a ete si intense que, jusqu'a une dis-
tance d'environ un demi-kilometre du centre du 
desastre, la surface des tuiles de terre cuite recou-
vrant les habitations a fondu et l'incendie d 'habi-
tations en bois, sous l'effet de la radiation directe, 
a ete observe jusqu'a un kilometre et demi ». On 
estime qu'il y a eu 78.000 morts et 84.000 blesses 
a Hiroshima et 27.000 morts et 41.000 blesses a 
Nagasaki. A Hiroshima, 60.000 constructions ont 
ete detruites entierement ou en partie. Dans un 
rayon de deux kilometres et demi, les maisons de 
bois ont ete emportees, tandis que les batiments 
en briques s'effondraient completement. Dans un 
rayon de huit kilometres, toutes les maisons 
avaient subi des degats importants. L'explosion 
d'Hiroshima a provoque une tempete de feu qui 
a dure pres de six heures et devaste une zone 
de douze kilometres carres. A l'hopital d'Hiro-
shima, « 55 % des personnes qui souffraient de 
brU.lures re~ues dans un rayon d'un kilometre 
sont decooees au cours de la premiere semaine et 
75 % au cours des deux premieres semaines ... Le 
nombre de deces a de nouveau atteint un chiffre 
eleve au cours de la troisieme et de la quatrieme 
semaines lorsque sont apparues des complications, 
en particulier celles qui sont liees a I 'irradia-
tion ». L'etude des experts des Nations Unies 
attire egalement !'attention sur ce qu'elle consi-
dere comme les effets a long terme des rayonne-
ments sur les survivants, dont certains ont ete 
atteints d'affections cancereuses malignes et de 
leucemie. Bien que les memes experts declarent 
qu'« il s'est ecoule encore trop peu de temps 
depuis ces deux catastrophes nucleaires pour que 
1. Wilhelm Billig, Alfonso Leon de Garay, Vassily 
S. Emelyanov, Martin Fehrm, Bertrand Goldsohmidt, 
W. Bennett Lewis, Ta.kashi Mukaibo, H. M. A. Onitiri, 
John G. Palfrey, Gunnar Randers, Vikram A. Sarabhai, 
Sir Solly Zuokerman. 
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ical and mental disabilities in future genera-
tions." 
23. It is hoped that this brief account of the 
effects of the use of 20 kiloton nuclear weapons 
at Hiroshima and Nagasaki will make it clear 
that to believe that "tactical nuclear weapons" 
are merely a more modern and effective form 
of second world war artillery, is not only erro-
neous but dangerous. Although the use of nuclear 
weapons at Hiroshima and Nagasaki was 
"strategic", in that nuclear bombs were exploded 
over civilian centres, it is not difficult to imagine 
the situation that the use of "tactical nuclear 
weapons" in the defence of Western Europe 
could cause. In Western Europe, with its high 
population density and with short distances 
between towns and villages, there would be 
considerable damage and destruction to towns 
and civilian installations even if weapons of the 
Pershing type were aimed primarily at military 
units in the field. 
24. The United Nations experts specifically 
studied the possible effects of the use of nuclear 
weapons in field warfare in Western Europe. To 
conclude this section of the report it may be 
useful to quote the views of the United Nations 
experts on this subject: 
"An offensive ... over a land battle area with 
a front of, say, 250 km and 50 km deep, 
would render hundreds of thousands even 
millions, homeless. Such a level of d~struc­
tion could be achieved with only 100 small 
nuclear weapons in a European battle area 
chosen be~ause it did not contain any large 
towns. With 400 weapons, which is not an 
unreasonably large number if both sides 
used nuclear weapons in a battle zone the 
physical damage caused would correspo~d to 
something like six times that caused by all 
the bombing of the second world war - and 
all sustained in a few days rather than a 
few years. If one sets aside the profound 
even if unquantifiable psychological effec~ 
of such an exchange, the resulting chaos 
would still be beyond imagination. 
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The estimates show that with 100 weapons 
having an average yield of 30 kilotons (range 
5 to 50 kilotons) about one-tenth of the 
assumed typical European battle area would 
be completely devastated, and about one-
quarter severely damaged. With 200 weap-
ons about one-fifth would be devastated and 
half of it severely damaged ; and with 400 
weapons about one-third of the area would 
be devastated and all severely damaged. 
Even for only 100 strikes, this represents 
destruction on an unimaginable scale over 
an area of about 12,500 sq. km. In another 
European 'war-game' study, a battle was 
envisaged in which the two opposing sides 
together used weapons whose total yield was 
~etween twenty and twenty-five megatons, 
m not fewer than 500 and in not more than 
1,000 strikes. The nuclear weapons were sup-
posed to have been used against military 
targets onl!, in an area of about 25,000 sq. 
km. In this engagement about 3.5 million 
people would have had their homes destroyed 
if the weapons had been air-burst and 
1.5 million if the weapons had been ~ound­
burst. In the former case, at least half of 
the people concerned would have been 
fatally or seriously injured. In the case of 
ground-burst weapons, 1.5 million would 
have been exposed to lethal doses of radia-
tion and a further 5 million to the hazard 
of considerable although non-lethal doses of 
radiation. 
A question which immediately poses itself 
is whether military operations would be 
compatible with destruction of the scale 
indicated by estimates such as these. A vast 
civilian population would be involved unless 
the battle took place in desert conditions. 
The number of casualties civilian and mili~ary, cannot be easily ;elated, in any 
precise way, to the population actually in 
the area at the time of the battle. Because 
the ne~d to redu~e the level of military 
casualties would dictate tactics of dispersal, 
the number of nuclear strikes necessary to 
produce assumed military results would go 
up very rapidly. Fear and terror both in 
the civil and military populatioh might 
overwhelm the situation. ' 
Military planners have no past experience 
on which to call for any guide as to how 
military operations could proceed in cir-
l'on puisse determiner queUes mutations geneti-
ques ont ete introduites chez les survivants » ils 
notent que « les radiations provoquees par 'des 
explosions nucleaires peuvent provoquer des mu-
tations genetiques et des aberrations chromoso-
miques, lesquelles peuvent se traduire par des 
deficiences physiques et mentales graves dans les 
generations futures. » 
23. Ce bref tableau des effets de !'utilisation des 
bombes atomiques de 20 kilotonnes a Hiroshima 
et a Nagasaki, demontre clairement que la theorie 
selon laquelle les « armes nucleaires tactiques » 
ne sont qu'une forme plus moderne et plus effi-
cace de l'artillerie de la seconde guerre mondiale, 
est non seulement erronee mais dangereuse. Bien 
que le~ ?ombes d'Hiroshima et de Nagasaki aient 
ete utilisees dans un but « strategique » etant 
donne qu'elles ont ete lancees sur des centres 
ci~ils, on im~gine a!sement la situation que pour-
rait creer 1 emplm d'« armes nucleaires tacti-
ques » pour la defense de !'Europe occidentale. 
Dans une zone a densite de population aussi 
elevee, ou les villes et les villages ne sont separes 
que par de courtes distances, les endroits habites 
et les installations civiles subiraient des degats 
considerables meme si des armes comme le 
Pershing etaient utilisees essentiellement contre 
des unites militaires en campagne. 
24. Les experts des Nations Unies ont speciale-
ment etudie les effets eventuels de !'utilisation 
d'a~es nucleaires en temps de guerre en Europe 
occ1dentale. En conclusion de cette partie du 
rapport, il peut etre utile de citer leur opinion a 
ce sujet: 
« Une offensive, lancee dans une zone de 
combats terrestres sur un front de 250 kilo-
metres et une profondeur de 50 kilometres 
par exemple, laisserait des centaines de mil~ 
liers, des millions meme de personnes sans 
a?ri. L'utilisation de 100 petits engins nucle-
aires seulement pourrait suffire a provoquer 
ces destructions dans une zone de combats 
situee en Europe et choisie parce qu'elle ne 
comprend aucune grande ville. A vec 400 
engins, chiffre qui n'est pas excessif si les 
deux adversaires utilisent l'arme nucleaire 
dans une zone de combats, les degats mate-
riels seraient environ six fois plus graves que 
ceux provoques par les bombardements de la 
deuxieme guerre mondiale, et ils seraient 
causes en quelques jours, non en plusieurs 
annees: Meme si l'on ~eglige les effets psy-
cholog~ques profonds, lmpossibles a evaluer 
quantitativement, d'un tel echange, le chaos 
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qui en resulterait depasserait encore tout ce 
qu'on peut imaginer. 
Il ressort de ces estimations qu'une centaine 
d'engins ayant une puissance moyenne de 
30 kilotonnes (allant de 5 a 50 kilotonnes) 
devasterait entierement a peu pres un di-
xieme de la zone theorique de combats situee 
en Europe et occasionnerait des ·degats se-
rieux dans environ un quart de cette zone. 
Avec 200 engins, les pourcentages s'eleve-
raient a un cinquieme et a un demi, et avec 
400 engins, a un tiers et 100 % respective-
ment. Une centaine d'attaques seulement en-
traineraient des destructions inimaginables 
sur une superficie d'environ 12.500 km2• 
Dans un autre « exercice tactique » concer-
nant l'Europe, on supposait que les deux bel-
ligerants employaient dans la bataille, en 500 
attaques au moins et 1.000 au plus contre 
des objectifs militaires exclusivement, des 
engins liberant au total une puissance de 20 
a 25 megatonnes dans une zone d'environ 
25.000 km2 • Dans cette operation, 3,5 mil-
lions de personnes auraient leurs maisons 
detruites si les engins explosaient en altitude 
et 5 millions s'ils explosaient au sol. Dans l~ 
premier cas, la moitie au moins des habitants 
de la region seraient mortellement ou grie-
vement blesses. Dans le second, un million et 
demi de personnes auraient r~u des doses 
mortelles de radiations et cinq autres mil-
lions des doses considerables sinon mortelles. 
La question qui se pose immediatement est 
de savoir si des operations militaires seraient 
compatibles avec les destructions ainsi pre-
vues. A moins que la bataille se deroule 
dans un desert, de tres nombreux civils y 
seraient meles. Il eSt difficile d'indiquer 
precisement quel serait le nombre de victi-
mes- civiles et militaires- par rapport a 
la population de la region pendant la ha-
taille. La necessite de reduire les pertes mili-
taires obligeant a une tactique de dispersion, 
le nombre d'attaques nucleaires necessaires 
pour atteindre les objectifs voulus augmen-
terait tres rapidement. La crainte et la ter-
reur, tant chez les civils que dans l'armee 
risqueraient de bouleverser la situation. ' 
Les strateges n'ont rien qui puisse leur don-
ner des indications sur la maniere dont des 
operations militaires pourraient se pour-
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cumstances such as these. When such levels 
of physical destruction are reached, one 
might well ask what would determine the 
course of a nuclear battle ? Would it be the 
number of enemy casualties ? Would it be 
the violent psychological reaction, fear and 
terror, to the horror of widespread instan-
taneous destruction ? Would the chaos 
immediately bring all military operations to 
a halt ? Whatever the answer to these ques-
tions, it is clear enough that the destruction 
and disruption which would result from so-
called tactical nuclear war would hardly 
differ from the effects of strategic war in 
the area concerned. The concept of escalation 
from tactical to strategic nuclear war could 
have no possible meaning in an area within 
which field warfare was being waged with 
nuclear weapons. 
This picture is not altered if one postulates 
so-called 'clean' nuclear weapons, in place of 
those which formed the basis of the forego-
ing studies. Claims have been made about 
the possibilities of providing for battlefield 
use low-yield weapons (say 1 to 10 kilotons) 
which would release an abnormally high 
proportion of their energy in blast and 
nuclear radiation, while producing virtually 
no radioactive fallout. 'Clean' in this context 
is a matter of degree. These suggested weap-
ons would basically rely on a fission reaction 
so that radioactive fallout could never be 
completely avoided." 1 
25. The pessimistic conclusions of the United 
Nations experts relate only to the tactical use 
of nuclear weapons in a purely battlefield 
context. Apart from this it should be remem-
bered that these weapons could well be used, 
tactically, not only against military units, but 
against railway installations, road junctions, etc., 
as part of a general "interdiction" programme of 
destruction. If these weapons were used in such 
a way, this would tend to make even more 
theoretical any clear distinction between the 
use of "tactical nuclear weapons" and a general 
strategic exchange. 
1. Report of the Secretary-General on the effects of 
the possible use of nuclear weapons and on the security 
and economic implications for States of the acquisition 
and further development of these weapons, United Nations 
General Assembly, lOth October 1967. 
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IV. Control of nuclear weapons 
26. Apart from the President of the French 
Republic and the British Prime Minister, who 
respectively control the use of the French and 
British national nuclear forces, the ultimate 
responsibility for the use of the nuclear forces 
of the Alliance rests with the President of the 
United States. 
27. In the event of a request by one of his 
regional commanders to bring nuclear weapo~s 
into use against an enemy, SACEUR would, 1f 
in agreement with such a request, ask the 
permission of the North Atlantic Council to use 
such weapons. The permanent representatives of 
the member countries to the North Atlantic 
Council would then seek instructions from their 
home governments. If the North Atlantic Council 
were agreed that the situation warranted the 
tactical use of nuclear weapons, the President of 
the United States would grant SACEUR permis-
sion to go ahead. 
28. Surprisingly, although decisions of the 
North Atlantic Council are theoretically unani-
mous, it is far from clear whether unanimity 
would be required to authorise the firing of 
nuclear weapons by the military forces of the 
Alliance. Your Rapporteur considers that the 
confusion which could arise from this situation 
could have the most dangerous consequences and 
he suggests that the Nuclear Planning Group 
should study this question as a matter of urgency 
with a view to proposing clear and definitive 
guidelines which could be agreed to by the North 
Atlantic Council. 
29. It is clear that this system of consultation 
and decision-making is inherently a long and 
complex one. In view of the numerical weakness 
of the conventional forces assigned to NATO in 
the Central European area, in the event of a 
major attack the time available for such consulta-
tions to be completed would be severely limited 
since NATO forces, either at their present or 
at projected future levels, would be unable to 
contain an enemy attack indefinitely by purely 
conventional means. One conclusion which 
emerges at this stage is therefore that the com-
munications system linking SACEUR with the 
North Atlantic Council, the North Atlantic 
Council with national governments and 
SACEUR with the President of the United 
States, must be rapid and as secure as possible 
from destruction or interference. It was for this 
very reason that communications was one of the 
suivre dans de telles circonstances. Lors-
qu'un tel niveau de destruction est atteint, 
on est amene a se demander de quoi depen-
drait l'issue d'une bataille nucleaire. Serait-
ce des pertes ennemies ? De la violente reac-
tion psychologique, de la crainte et de la 
terreur qui se manifesteraient devant 1 'hor-
reur d'une destruction generale instantanee? 
Du chaos, qui ferait cesser immediatement 
toutes les operations militaires ? Quelle que 
soit la reponse, il est bien evident que la 
devastation et la desorganisation occasion-
nees par la guerre nucleaire dite 'tactique' 
auraient des effets a peine differents de ceux 
de la guerre nucleaire strategique dans la 
zone en question. La theorie de la progression 
de la guerre nucleaire tactique a la guerre nu-
cleaire strategique ne pourrait avoir la moin-
dre signification dans une zone ou la bataille 
serait livree au moyen d'armes nucleaires. 
Rien ne serait change a ce tableau si des 
armes nucleaires dites 'prop res' etaient em-
ployees au lieu de celles qui font l'objet 
des etudes precitees. On a pretendu qu'il 
etait possible de fabriquer, pour etre utilises 
sur le champ de bataille, des engins de faible 
puissance (de 1 a 10 kilotonnes) qui libere-
raient une part anormalement elevee de leur 
energie en souffle et en rayonnement nu-
cleaire et ne provoqueraient presque pas de 
retombees radio-actives. Le terme 'propre' 
a ici un sens tres relatif. Ces armes auraient 
essentiellement pour principe de fonctionne-
ment une reaction de fission, en sorte qu'il 
ne serait jamais possible d'eviter entierement 
une retombee radio-active. » 1 
25. Les conclusions pessimistes des experts des 
Nations Unies n'ont trait qu'a !'utilisation tacti-
que des armes nucleaires dans le cadre meme du 
champ de bataille. Or, il ne faut pas oublier que 
ces armes pourraient etre utilisees tactiquement 
non seulement contre les unites militaires, mais 
aussi contre les installations ferroviaires, les 
nceuds routiers, etc., dans la realisation d'un pro-
gramme general de destruction dit « d'interdic-
tion ». Cette utilisation ne ferait que rendre 
encore plus theorique toute distinction nette 
entre l'emploi « d'armes nucleaires tactiques » et 
un echange strategique generalise. 
1. Rapport du Secretaire general sur les effete de l'uti-
liss.tion eventuelle des annes nucleaires et sur les incidences 
que pourraient avoir pour les Etats, tant sur le plan 
economique que sur celui de leur securite, l'acquisition et 
le perfectionnement de ces annes, Assemblee generale des 
Nations Unies, 10 octobre 1967. 
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IV. Le contr6le des armes nucleaires 
26. Exception faite du President de la Repu-
blique Fran<;aise et du Premier ministre britan-
nique, qui controlent respectivement l'utilisatio~ 
des forces nucleaires nationales fran<;aises et bri-
tanniques, c'est au President des Etats-"'£!1!-i~ 
qu'incombe en dernier ressort la responsabil1te 
d'utiliser les forces nucleaires de !'Alliance. 
27. Si l'un de ses commandants regionaux lui 
demandait d'utiliser des armes nucleaires contre 
un ennemi donne, le SACEUR, s'il etait d'accord, 
en demanderait l'autorisation au Conseil de 
l'Atlantique nord. Les representants perman~nts 
des pays membres solliciteraient alors .des ~­
tructions de leurs gouvernements respectifs. S1 le 
Conseil de l'Atlantique nord convenait que la 
situation justifie l'emploi tactiqu~ d'armes . nu-
cleaires, le President des Etats-Ums donnerrot le 
feu vert au SACEUR. 
28. Chose assez surprenante, bien que les deci-
sions du Conseil de l'Atlantique nord exigent 
theoriquement l'unanimite, il n'apparait pas clai-
rement si cette unanimite est necessaire pour 
autoriser la mise a feu d'armes nucleaires par les 
forces armees de 1' Alliance. Votre rapporteur 
estime que la confusion eventuellement creee par 
cette situation pourrait avoir des consequences 
extremement dangereuses et il propose que. le 
Groupe des plans nucleaires etudie cette question 
de toute urgence en vue de !'adoption de !ignes 
directrices precises par le Conseil de l'Atlantique 
nord. 
29. Il est evident que ce systeme de consultation 
et de prise de decision est en soi long et com-
plexe. Etant donne la faiblesse numerique des 
forces classiques affectees a l'O.T.A.N. dans la 
zone du Centre-Europe, le temps disponible pour 
mener a bien ces consultations serait extreme-
ment limite en cas d'attaque majeure puisque 
les forces de l'O.T.A.N., avec les effectifs dont 
elles disposent a 1 'heure actuelle ou disposeraient 
eventuellement seraient incapables de contenir 
indefiniment ~e attaque ennemie par des 
moyens purement classiques. On peut done en 
conclure a ce stade, que le systeme de commu-nicatio~ reliant le SACEUR au Conseil de l' At-
lantique nord, le Conseil de l'Atlantique nord 
aux gouvernements nationaux et le SACEUR 
au President des Etats-Unis, doit etre rapide et, 
dans toute la mesure du possible, a l'abri des 
destructions ou des interferences. C'est precise-
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first subjects studied by the original Special 
Committee set up following initiatives taken by 
Mr. McNamara and which has now become 
transformed into two bodies, the Nuclear Defence 
Affairs Committee and the Nuclear Planning 
Group. The recommendations made by the 
Special Committee concerning communications 
and also concerning the kind of information 
which is to be transmitted to Heads of State or 
Government and the way in which it is presented, 
are in the process of being implemented. 
30. But even if the Alliance perfects its tech-
niques of crisis management there must still be 
doubts as to : 
(a) whether the necessary decision to resort 
to nuclear weapons can be taken in 
time; and 
(b) whether agreement to use nuclear weap-
ons tactically could be reached within 
the North Atlantic Council. 
31. At this point it is not irrelevant to recall that 
SACEUR, who until now has always been an 
American general, is also the Commander-in-
Chief of all American forces in Europe and, as 
such, is directly responsible to the President of 
the United States without passing through the 
North Atlantic Council. It is not inconceivable 
therefore that in circumstances in which the 
safety of American forces under his command 
is threatened, SACEUR might ask the President 
of the United States for permission to bring into 
action the purely American-controlled nuclear 
weapons under his command. 
32. A significant proportion of "tactical nuclear 
weapons" deployed in Western Europe and 
assigned to NATO are not under purely Ameri-
can control but are controlled under the double-
key system. In this category are classed those 
weapons whose delivery system belong to and are 
operated by European allies, while their war-
heads are kept under American custody. An 
important political point which arises is that 
under this system the permission of the host 
government on whose soil these weapons are 
deployed is not in all cases required. For instance 
nuclear weapons supplied to British and Dutch 
forces are known to be stationed in the Federal 
Republic of Germany. Under the double-key 
system the agreement of the American and 
British or Dutch Governments is theoretically 
required to fire these weapons, but, apart from 
the general NATO procedures, there is no 
specific requirement that the German Govern-
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ment, on whose territory many of these, or 
purely American-controlled, weapons would most 
probably explode, need give its assent. At the 
risk of adding yet a further complication to the 
present system of control over "tactical nuclear 
weapons", your Rapporteur considers that, for 
essentially political reasons, in all cases the host 
government should be consulted and should give 
its assent before nuclear weapons are fired from 
its territory or before nuclear weapons are fired 
which would explode on its territory 1• Here, 
your Rapporteur wishes to point out that there 
is a school of thought which considers that any 
move of this kind might lessen the credibility of 
the western deterrent to the extent that an 
aggressor might be tempted to make a pre-
emptive thrust into the Federal Republic of 
Germany, for instance, under the belief that the 
German Government would not be prepared to 
agree to the firing of nuclear weapons. 
33. No nuclear weapons can be fired by military 
commanders of NATO forces without a specific 
prior decision by the political authorities con-
cerned. Thus, although there are certain guide-
lines, often known as the "Athens guidelines" 2, 
which set out certain generally agreed broad 
assumptions regarding consultation concerning 
the use of nuclear weapons by the Alliance, the 
North Atlantic Council has always rejected the 
idea of any kind of prior decision being taken 
under which military commanders would be able 
to fire such weapons under specified circum-
stances. Your Rapporteur will return to this 
point in the next section of the report. 
34. Military planning for the use of all "tactical 
nuclear weapons" assigned or earmarked to 
Allied Command, NATO, is the responsibility of 
SACEUR. Thus, although no prior decisions 
have been made about the circumstances in which 
SACEUR is able to bring "tactical nuclear weap-
ons" into play, it is presumed that detailed plans 
concerning targeting have already been estab-
lished, though the Nuclear Planning Group is 
doubtless examining these plans to see if they 
conform to the new essentially political concep-
tion of their use. 
I. Including the Soviet-occupied zone in the case of 
the Federal Republic of Germany. 
2. Agreed by the North Atlantic Council in Athens in 
1962. 
ment pour cette raison que le probleme des com-
munications a ete l'une des premieres preoccu-
pations du Comite special cree sur !'initiative de 
M. McNamara et transforme depuis en deux 
organismes, le Comite des questions de defense 
nucleaire et le Groupe des plans nucleaires. Les 
recommandations du Comite special sur les com-
munications, sur la nature des informations qui 
doivent etre transmises aux chefs d'Etat ou 
de gouvernement et sur leur presentation, sont 
actuellement en cours d'application. 
30. Cependant, meme si l' Alliance ameliore ses 
techniques de controle des crises, il faut encore 
se demander : 
(,a) si la decision de recourir aux armes 
nucleaires pourrait etre prise a temps, 
et 
(b) si l'accord sur l'emploi tactique des 
armes nucleaires pourrait se faire au 
sein du Conseil de l'Atlantique nord. 
31. A ce propos, il n'est pas inutile de rappeler 
que le SACEUR qui, jusqu'a present, a toujours 
ete un general americain, est egalement le com-
mandant en chef de toutes les forces americaines 
en Europe et, qu'en cette qualite, il releve direc-
tement du President des Etats-Unis sans passer 
par l'intermediaire du Conseil de l'Atlantique 
nord. On peut done imaginer qu'en des circons-
tances ou la securite des forces americaines pla-
cees sous son commandement se trouverait en jeu, 
le SACEUR pourrait demander au President des 
Etats-Unis l'autorisation de faire entrer en action 
les armes nucleaires dont il dispose et qui sont 
sous contrOle purement americain. 
32. Une partie appreciable des « armes nucleai-
res tactiques » deployees en Europe occidentale 
et affectees a l'O.T.A.N. ne sont pas sous con-
trole purement americain, mais sont soumises au 
systeme de la double cle. Dans cette categorie 
se rangent les armes dont les vecteurs appar-
tiennent aux allies europeens et sont servis par 
leurs forces, tandis que les ogives restent sous 
la garde des Americains. Mais le systeme pose 
un probleme politique important dans la mesure 
ou l'autorisation du gouvernement hote, sur le 
territoire duquel ces armes sont deployees, n'est 
pas requise dans tous les cas. On sait, par exem-
ple, que les armes nucleaires fournies aux forces 
britanniques et neerlandaises sont stationnees en 
Republique Federale d'Allemagne. Avec le sys-
teme de la double cle, leur mise a feu necessite 
theoriquement !'accord des gouvernements ame-
ricain et britannique ou neerlandais, mais, inde-
pendamment des procedures generales de 
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l'O.T.A.N., l'assentiment du gouvernement allc-
mand sur le territoire duquel la plupart de ces 
armes, placees ou non sous controle purement 
americain, exploseraient tres probablement, n'est 
pas indispensable. Au risque de compliquer en-
core le systeme actuel de controle des « armes 
nucleaires tactiques », votre rapporteur estime 
que, dans tous les cas, pour des raisons essen-
tiellement politiques, le gouvernement hOte de-
vrait etre consulte et devrait dormer son accord 
avant toute utilisation d'armes nucleaires qui se-
raient lancees a partir de son territoire ou qui 
exploseraient sur son territoire 1• Votre rappor-
teur voudrait souligner ici que toute initiative 
dans ce sens pourrait, selon certains, affecter la 
plausibilite de la force de dissuasion occidentale, 
de telle sorte qu'un agresseur eventuel pourrait 
etre tente de lancer une attaque preventive con-
tre la Republique Federale d'Allemagne, par 
exemple, persuade que le gouvernement allemand 
ne serait pas dispose a accepter l'emploi des 
armes nucleaires. 
33. Aucune arme nucleaire ne peut etre mise a 
feu par les commandants militaires des forces de 
l'O.T.A.N. sans une decision prealable des ins-
tances politiques interessees. Ainsi, bien qu'il 
existe certaines directives souvent connues sous 
le nom de «!ignes directrices d'Athenes » 2, qui 
envisagent certaines hypotheses generales concer-
nant les consultations relatives a l'emploi des 
armes nucleaires par !'Alliance, le Conseil de 
l'Atlantique nord a toujours rejete le principe de 
toute decision prealable permettant aux comman-
dants militaires d'utiliser ces armes dans des cir-
constances donnees. Votre rapporteur reviendra 
sur cette question dans le chapitre suivant. 
34. Le SACEUR est responsable de !'elaboration 
des plans d'utilisation de toutes les « armes nu-
cleaires tactiques » affectees ou reservees pour 
affectation au commandement allie de l'O.T.A.N., 
et bien qu'aucune decision prealable n'ait ete 
prise quant aux circonstances dans lesquelles il 
pourrait les utiliser, on peut done supposer qu'il 
existe deja des plans detailles concernant la de-
termination des objectifs, bien que le Groupe des 
plans nucleaires etudie certainement ces plans 
pour s'assurer qu'ils sont conformes a la nouvelle 
conception, essentiellement politique, de leur 
application. 
1. Y compris la zone d'occupation sovietique dans le 
cas de la Republique Federale d'Allemagne. 
2. Adoptees par le Conseil de l'Atlantique nord a 
Atbenes en 1962. 
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V. MiUtary and poUtical problems 
35. It has been generally recognised for some 
years that neither the Soviet Union nor the 
West could win an all-out nuclear war. Both 
sides have a sufficient second strike capability 
to destroy each other, after absorbing an initial 
strategic strike 1 • The position concerning a war 
waged with "tactical nuclear weapons" is some-
what different to the extent that these weapons 
would be used, as far as the defence of Western 
Europe is concerned, within a few hundred miles 
either side of the "Iron Curtain" line. Neither 
the United States nor the Soviet Union itself 
would probably suffer directly from nuclear 
destructions, which would be concentrated in 
Central and Western Europe. Further, if an 
East-West conflict were to be brought to an end 
by the explosion of a handful of small-yield 
tactical nuclear weapons used as "warning shots", 
it is possible that one or other of the combatants 
could make some territorial gains and thus be 
considered the "winner". If, however, there was 
a major exchange of "tactical nuclear weapons" 
involving the explosion of a number of Pershings 
or similar missiles, with a yield in the 100 kiloton 
range, there could be no "winner". 
36. From the military studies that have been 
carried out it is clear that military operations 
on a large scale could not continue under condi-
tions which would result from the explosion of 
more than a minimal number of the larger "tacti-
cal nuclear weapons". The disruption of com-
munications, logistic supplies, etc., would very 
rapidly become so complete that no controlled 
and effective movements at divisional, or perhaps 
even at brigade, level would be feasible in the 
devastated area. 
37. It is also very likely that under any 
circumstances in which numbers of the larger 
"tactical nuclear weapons" would be fired, there 
would be great pressures on the side which was 
suffering more heavily from such an exchange to 
escalate to the firing of strategic nuclear weap-
ons. 
38. There are other dangers of escalation inher-
ent in tactical nuclear warfare. For instance, if 
1. A situation which is not likely to be ohanged, 
aooording to Mr. MoNamara, by the development of 
anti-ballistio missile systems with their present or foreseen 
oapabilities. 
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NATO long-range strike aircraft were dispatched 
eastward on a tactical mission towards, let us 
say, a target in the region of the Oder-Neisse line 
or even in Poland or Czechoslovakia their mis-
. ' s10n would be observed on Eastern European 
radar scanners and reported back to Moscow. In 
this situation it would be expecting an improb-
able degree of restraint from the Soviet author-
ities to believe that these aircraft were not 
engaged in a strategic mission directed at major 
civilian or military targets in the heartland of 
the Soviet Union itself, since it is known that 
these aircraft have the range and nuclear 
capability for such strategic attacks. The mis-
interpretation of a tactical strike of this kind 
could easily lead immediately to strategic retalia-
tion. Such uncertainty concerning an enemy's 
response could also have a major side effect, 
namely, to inhibit the use of any kind of strike 
aircraft in a conventional war. 
39. Another example of the kind of miscalcula-
tion which could lead to escalation could be the 
explosion of one of the larger "tactical" missiles, 
such as the Pershing, on a major Eastern Euro-
pean military formation or a railway or road 
junction, being considered as the explosion of a 
strategic missile. At a time of considerable 
psychological tension, such as would probably 
prevail during any exchange of nuclear weapons, 
it would not always be easy to distinguish 
whether the explosion of a 100 kiloton weapon 
was a "tactical" or a "strategic" one. With the 
possibility of radar detection and the tracking 
of strategic missiles being very imperfect in 
wartime conditions (owing to electronic inter-
ference or other forms of jamming, or with the 
temporary blackout of radar systems caused by 
the explosion of nuclear devices) it might not 
always be clear to an enemy whether he was 
being struck by "tactical" or "strategic" weap-
ons. 
40. Although the detailed application of the new 
NATO strategic concept of flexible response has 
not yet been agreed, there seems to be a 
growing weight of opinion that the role of 
"tactical nuclear weapons" should be essentially 
political rather than military. It is thought that 
these weapons should not so much be employed 
with the aim of achieving some kind of unreal 
military victory, but should be used primarily in 
a political context. Deterrence is not credible if 
it is only the threat of massive retaliation. It is, 
in present conditions, increasingly a question of 
posing the threat of escalation. 
V. Les problemes militaires et politiques 
35. Depuis plusieurs annees, on reconnait gene-
ralement que ni l'Union Sovietique ni l'Occi-
dent ne peuvent gagner une guerre nucleaire 
generalisee. Les deux parties disposent d'un po-
tentiel de riposte suffisant pour se detruire mu-
tuellement apres avoir subi une premiere attaque 
strategique 1• Mais la situation est quelque peu 
differente si l'on envisage !'intervention des 
« armes nucleaires tactiques » dans la mesure ou 
celles-ci seraient utilisees pour la defense de 
!'Europe occidentale, a quelque centaines de ki-
lometres de part et d'autre du « Rideau de fer ». 
Il est probable que ni les Etats-Unis ni l'Union 
Sovietique ne souffriraient directement des des-
tructions nucleaires, qui porteraient principale-
ment sur !'Europe centrale et occidentale. En 
outre, si !'utilisation, a titre d'avertissement, de 
quelques armes nucleaires tactiques de faible 
puissance mettait fin a un conflit Est-Ouest, l'un 
ou l'autre des belligerants pourrait en retirer 
quelques gains territoriaux et etre ainsi considere 
comme le « vainqueur ». En revanche, s'il se 
produisait un echange important d'« armes nu-
cleaires tactiques » entrainant !'utilisation d'un 
certain nombre de Pershing ou de missiles simi-
laires, d'une puissance d'une centaine de kilo-
tonnes, il n'y aurait pas de « vainqueur ». 
36. Des etudes techniques qui ont ete faites, il 
ressort nettement que des operations militaires 
de grande envergure ne sauraient se poursuivre 
dans les conditions creees par !'utilisation d'« ar-
mes nucleaires tactiques » puissantes, au-dela 
d'un nombre minimum. Le demantelement des 
communications, des services logistiques, etc., 
serait si rapide qu'il serait impossible de proceder 
a aucun mouvement reel et controle a !'echelon 
de la division, voire de la brigade, dans la zone 
devastee. 
37. Il est aussi fort probable que, dans le cas ou 
des « armes nucleaires tactiques » puissantes se-
raient utilisees en grand nombre, de fortes pres-
sions s'exerceraient sur le belligerant le plus 
atteint par le conflit pour qu'il fasse intervenir 
les armes nucleaires strategiques. 
38. La guerre nucleaire tactique recele d'autres 
dangers d'escalade. Si, par exemple, les bombar-
1. Situation qui, salon M. :McNamara, a peu de chances 
d'etre modifiee par la mise au point de systemes anti-
missiles dans l'etat actuel ou previsible de leurs possibilites. 
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diers a long rayon d'action de l'O.T.A.N. etaient 
envoyes a l'est en mission tactique sur un objectif 
situe dans la region de la ligne Oder-Neisse, voire 
en Pologne ou en Tchecoslovaquie, par exemple, 
leurs mouvements seraient suivis sur les ecrans 
radars d'Europe orientale et signales a Moscou. 
Dans ces conditions, il est difficile d'admettre 
que les Sovietiques pourraient refuser de croire 
que ces appareils ont ete envoyes en mission stra-
tegique contre un objectif civil ou militaire im-
portant situe au creur meme de leur pays puis-
qu'ils savent que ces bombardiers disposent du 
rayon d'action et du potentiel nucleaire prevus 
pour ce genre de mission. L'erreur d'interpreta-
tion concernant une attaque tactique de ce genre 
pourrait aisement provoquer des represailles stra-
tegiques immediates. Cette incertitude concer-
nant la riposte ennemie pourrait egalement avoir 
un effet secondaire important, celui de decoura-
ger !'utilisation de tout appareil d'intervention 
en cas de conflit classique. 
39. Une autre erreur d'appreciation pourrait 
conduire a !'escalade, par exemple !'utilisation 
d'un gros missile « tactique » tel que le Pershing, 
contre une formation militaire importante d'Eu-
rope orientale ou contre un nreud routier ou 
ferroviaire, qui serait interpretee comme !'inter-
vention d'un missile strategique. Dans le climat 
de tension psychologique considerable qui regne-
rait probablement pendant tout echange nucleai-
re, il ne serait pas toujours facile d'etablir la 
distinction entre !'utilisation « tactique » et !'uti-
lisation « strategique » d'une arme de 100 kilo-
tonnes. La detection radar et le traquage des 
missiles strategiques pouvant etre tres imparfaits 
en temps de guerre (en raison d'interferences 
electroniques ou d'autres formes de brouillage, 
ou bien encore d'une panne temporaire des sys-
temes de radar due a !'explosion d'engins nucleai-
res), l'adversaire ne se rendrait pas toujours tres 
bien compte s'il est touche par des armes nucleai-
res « tactiques » ou « strategiques ». 
40. Bien que les modalites d'application de la 
nouvelle strategie O.T.A.N. de riposte graduee 
n'aient pas encore ete arretees dans le detail, 
l'avis semble prevaloir que le role des « armes 
nucleaires tactiques » devrait etre essentielle-
ment politique et non pas militaire. On estime 
que ces armes ne devraient pas etre utilisees pour 
remporter une victoire militaire illusoire, mais 
dans un contexte essentiellement politique. La 
dissuasion ne trouve pas d'echo si elle ne corres-
pond qu'a la menace de represailles massives. 
Dans les circonstances actuelles, il s'agit de plus 
en plus de brandir la menace d'escalade. 
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41. If an attack were to be launched on NATO 
territory with nuclear weapons, NATO would 
reply with the use of nuclear weapons immedi-
ately. If, on the other hand, an enemy attack were 
to be made with conventional forces what would 
happen? In theory, the Alliance would resort 
to the tactical use of nuclear weapons if it could 
not hold an attack with its own conventional 
forces. The question that is posed is how would 
these nuclear weapons be brought into use Y 
42. This would probably be done by means of 
an ultimatum stating that nuclear weapons would 
be used by the West in the event of a Soviet 
advance continuing. At this point Soviet forces 
would either stop, thus providing a pause for 
negotiations, or they would continue their ad-
vance. In the latter event, NATO commanders 
would have to fire one or more nuclear weapons. 
The main aim of this step would be to demon-
strate NATO's determination to resist aggression 
by escalating, if necessary, the level of the com-
bat. The Soviet Union would have to be shown 
that it had miscalculated. It is, of course, impos-
sible to know in advance whether Soviet forces 
would call off their attack for fear of escalation 
to strategic nuclear weapons, or whether they 
would respond with the tactical use of nuclear 
weapons. Despite this uncertainty, nuclear weap-
ons used in a primarily political context might 
provide a middle wa,y between (a) the near 
impossible defence of Western Europe by con-
ventional forces against major aggression, and 
(b) the total disaster of an all-out strategic 
nuclear exchange. The political threat of using 
nuclear weapons could thus provide an invalu-
able opportunity for an aggressor to reconsider 
the consequences of continuing his aggression in 
the face of an adversary prepared to employ 
nuclear weapons if forced to do so. 
43. A conclusion that can be drawn at this stage 
of the report is that it is essential for the political 
authorities of the Alliance to maintain good and 
reliable communications with the Soviet Union. 
Any ultimatum must be received and clearly 
understood if it is to be effective, and any sub-
sequent negotiations would depend very largely 
on the adequacy of communications. Your Rap-
porteur therefore proposes the establishment of a 
"hot line" between the North Atlantic Council 
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and the headquarters of the Warsaw Pact in 
Moscow. 
44. If an ultimatum, followed by nuclear "warn-
ing shots", failed to stop an attack, the question 
arises of how soon and on what scale further 
nuclear weapons should be used by the Alliance. 
45. This problem is of particular significance 
for the Germans, since the Federal Republic of 
Germany is likely to be the area most imme-
diately involved. Here, understandably, there is 
no concensus concerning what action should be 
taken. Many Germans consider that their country 
must not be allowed to become a European Korea 
or Vietnam and therefore argue in favour of 
posing the threat of an early and general 
exchange of nuclear weapons, in the hope that 
this would provide the strongest deterrent to 
Soviet aggression. 
46. There is a second school of thought. This 
school argues that if an attack is launched deter-
rence has already failed. Under these circum-
stances, everything should be done to try to 
counter aggression by conventional means so as 
to prevent the devastation of German cities and 
agricultural land and the inevitable slaughter 
of German citizens that would inevitably result 
from the tactical use of nuclear weapons within 
the Federal Republic. Here it is relevant to note 
that Denmark and Norway (which are less likely 
to constitute a major battlefield in the event of 
war) do not permit the storing or deployment of 
nuclear weapons of any kind on their territory 
in time of peace. 
47. There are considerable differences of opinion 
within the Alliance as a whole, not only in 
Germany, concerning this "grey area" between 
conventional and nuclear warfare. The whole 
subject is under study in the Nuclear Planning 
Group where, it is to be hoped, some new guide-
lines may be suggested. Some observers consider 
that it is probably not in the interests of western 
security for open pronouncements to be made by 
the Alliance concerning the exact stage at which 
nuclear weapons would be used tactically by 
NATO forces. They feel that a degree of uncer-
tainty concerning the exact situation in which 
they would be used is an essential part of the 
deterrent, particularly the threat of escalation. 
They believe that for the time being, the Alliance 
should concentrate on trying to ensure that a 
potential aggressor realises that it is certain that 
these weapons will be used against him if he 
41. Si une attaque etait lancee contre la zone 
O.T.A.N. avec des armes nucleaires, !'.Alliance 
riposterait immediatement a !'aide d'armes nu-
cleaires. Si, en revanche, l'ennemi attaquait avec 
des armes classiques, qu'adviendrait-il Y Theori-
quement, !'Alliance ne recourrait a l'emploi tac-
tique des armes nucleaires que si elle ne pouvait 
enrayer cette attaque a l'aide des forces classi-
ques dont elle dispose. La question qui se pose 
est de savoir comment interviendraient ces armes 
nucleaires. 
42. L'Occident lancerait probablement un ulti-
matum declarant qu'il utiliserait les armes nu-
cleaires si les Sovietiques continuaient d'avancer. 
A ce moment-la, les forces sovietiques, ou bien 
s'arreteraient, et cette pause permettrait alors de 
negocier, ou bien poursuivraient leur progres-
sion. Dans ce dernier cas, les commandants de 
l'O.T.A.N. devraient utiliser une ou plusieurs 
armes nucleaires. Cette action viserait surtout 
a prouver la determination de l'O.T.A.N. de re-
sister a l'agression en modifiant, le cas echeant, 
par le biais de !'escalade, la nature des combats. 
Il s'agirait de montrer a l'Union Sovietique 
qu'elle a fait un mauvais calcul. Il est naturelle-
ment impossible de savoir a l'avance si les forces 
sovietiques renonceraient a leur attaque par 
crainte de !'escalade menant a !'utilisation d'ar-
mes nucleaires strategiques, ou si elles riposte-
raient par l'emploi tactique d'armes nucleaires. 
Malgre cette incertitude, l'emploi des armes nu-
cleaires dans un contexte essentiellement politi-
que pourrait constituer une solution interme-
diaire entre (a) la quasi-impossibilite de defendre 
!'Europe occidentale par des moyens classiques 
contre une attaque majeure, et (b) les consequen-
ces catastrophiques d'un conflit nucleaire strate-
gique generalise. La menace politique d'une uti-
lisation eventuelle des armes nucleaires pourrait 
ainsi fournir a l'agresseur une occasion inesperee 
de reconsiderer les consequences de la poursuite 
de son agression, face a un adversaire dispose a 
employer les armes nucleaires s'il y etait con-
traint. 
43. La conclusion que l'on peut tirer a ce stade 
est done la suivante : il est capital que les ins-
tances politiques de !'Alliance maintiennent des 
communications parfaites avec !'Union Sovieti-
que. Pour etre efficace, un ultimatum devrait 
parvenir a son destinataire et etre parfaitement 
compris de lui ; les negociations qui s'ensui-
vraient dependraient, dans une tres large mesure, 
de la qualite des communications. Votre rappor-




rouge» entre le Conseil de l'Atlantique nord et 
le siege du Pacte de Varsovie a Moscou. 
44. Si un ultimatum appuye de « coups de se-
monce » nucleaires ne parvient pas a enrayer 
l'attaque, il s'agit de savoir dans quel delai et a 
quelle echelle !'.Alliance devrait employer a nou-
veau les armes nucleaires. 
45. Ce probleme revet une importance particu-
liere pour les Allemands, etant donne que la 
Republique Federale d'Allemagne risquerait 
d'etre tres rapidement concernee. On comprend 
qu'il n'existe, sur ce point, aucune unanimite sur 
les mesures a prendre. Nombre d'Allemands esti-
ment qu'il ne faut pas que leur pays devienne 
une nouvelle Coree ou un nouveau Vietnam en 
Europe et recommandent, en consequence, de 
laisser planer la menace d'une utilisation imme-
diate et generalisee des armes nucleaires dans 
l'espoir que cette formule produira sur les Sovie-
tiques un effet de dissuasion maximum. 
46. Une seconde ecole estime que, si !'offensive 
etait lancee, c'est que la dissuasion aurait deja 
echoue. Dans ces conditions, tout devrait etre 
mis en reuvre pour tenter de repondre a l'agres-
sion par des moyens classiques, afin de prevenir 
la devastation des villes et des campagnes alle-
mandes et 1 'hecatombe humaine qui resulteraient 
inevitablement de l'emploi tactique d'armes nu-
cleaires sur le territoire de la Republique fede-
rale. Il convient de noter ici que le Danemark 
et la Norvege (qui constitueraient certainement 
un champ de bataille important en cas de guerre) 
interdisent le stockage ou le deploiement d'armes 
nucleaires quelconques sur leur territoire en 
temps de paix. 
47. Les divergences d'opinions sont considera-
bles non seulement en Allemagne mais dans !'en-
semble de !'Alliance en ce qui concerne cette 
« zone grise » qui separe la guerre classique de 
la guerre nucleaire. Le Groupe des plans nu-
cleaires etudie actuellement la question et il 
convient d'esperer qu'il sera en mesure de pro-
poser de nouvelles !ignes directrices. Selon cer-
tains observateurs, la securite occidentale exige 
que !'.Alliance s'abstienne de se prononcer ouver-
tement sur le moment exact ou les forces de 
l'O.T.A.N. utiliseraient tactiquement les armes 
nucieaires. Ils estiment qu'une certaine incerti-
tude sur les conditions exactes de leur emploi est 
un element essentiel de la dissuasion, notamment 
la menace d'escalade. A leur avis, !'.Alliance de-
vrait done s'efforcer, pour le moment, de faire 
en sorte que tout agresseur eventuel acquiere la 
certitude que ces armes seraient utilisees contre 
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persists with an attack in the face of western 
warnings, but that it should be left uncertain as 
to when these weapons would be used : "Oertus an, 
incertum quando". Other commentators would 
consider, however, that the member countries of 
WEU (which are more likely to be involved in 
such a situation than some other members of the 
Alliance) might well have an interest in the 
establishment of more clearly defined criteria. 
48. The considerations discussed in the pre-
ceding paragraphs have been mainly political. 
There are also military considerations which 
approach these problems from a different point 
of view. The main concern of the military author-
ities in NATO is whether the political decisions 
to fire nuclear weapons will be taken sufficiently 
quickly by the politicians to enable them to use 
these weapons to the best effect. 
49. The military authorities argue that these 
weapons would be most effectively employed at 
an early stage of the conflict when attacking 
forces are still massed for their initial assault, 
thus providing good targets for nuclear weapons. 
They also argue that after the initial stages of an 
enemy attack, hostile forces will not only be 
dispersed in smaller units, thus presenting less 
suitable targets, but will also either be inter-
mingled with Alliance forces in close combat, or 
be in possession of friendly cities, towns and 
villages, which would be destroyed or gravely 
damaged by the tactical use of nuclear weapons. 
Further, nuclear artillery and missiles are not 
easily moved and unless brought into use at an 
early stage they are likely to be over-run by an 
enemy. 
50. Another important point which concerns the 
military authorities is that forces and weapons 
systems cannot be deployed ready for action 
without it being known whether they are to fight 
under conventional or nuclear conditions. Their 
whole deployment and equipment depends on 
prior military decisions, and to change these 
(nuclear instead of high explosive shells, for 
instance) would involve the waste of valuable 
time. Thus, allied forces cannot be expected to 
play two very different roles simultaneously. 
51. Further, NATO still holds to the strategic 
doctrine of forward defence. It can be argued 
that if this doctrine is to retain any meaning, 
"tactical nuclear weapons" must be used at an 
early stage to counter an aggressive thrust into 
the Federal Republic of Germany in the event 
of purely conventional defence being inadequate. 
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52. Your Rapporteur considers that in the light 
of such complex considerations, and in the 
absence of a concensus either between the allies 
or even between the different sections of German 
thinking, it would be dogmatic and perhaps even 
dangerous to attempt to lay down hard and fast 
rules of action governing the tactical use of 
nuclear weapons in the defence of Western 
Europe. Nonetheless, it is his opinion that in 
all circumstances the use of these weapons should 
be subject to very stringent political controls. 
The report has already described the terrifying 
consequences which would follow from the use 
of the larger "tactical nuclear weapons" and, 
with a clear realisation of their nature, your Rap-
porteur is sure that all members of the Commit-
tee will agree that for the Alliance to initiate the 
use of these weapons would only be tolerable 
after all political warnings to, and contacts with, 
the enemy had been exhausted. 
53. The one exception that might be necessary 
is for predecisions to be made by the political 
authorities concerning the circumstances in 
which the military authorities would be permit-
ted to place and fire off (in friendly territory) 
low-yield nuclear land mines, whose use might 
halt an enemy advance whilst consultations were 
in progress between the member governments of 
the Alliance concerning the firing of other types 
of "tactical nuclear weapons". This particular 
problem seems a suitable one for the Nuclear 
Planning Group to consider with a view to 
making specific recommendations. 
54. Another subject which could be studied by 
the Nuclear Planning Group is that of the pos-
sible tactical use of nuclear weapons by NATO 
forces in a counter-attack conducted over NATO 
territory. Again, this point is of particular con-
cern to the German Government and, at this 
stage, it should also be remembered that the 
Federal Government considers itself responsible 
for the safety of those Germans who live under 
communist rule in East Germany. 
The American commitment 
55. As Western Europeans our best form of 
defence would be some kind of European 
Defence Community. Such a community is unfor-
tunately not a practical possibility in the near 
future. Under these conditions, the protection of 
Western Europe depends very largely on the 
American nuclear umbrella. As far as the vital 
lui s'il poursuivait son attaque malgre les aver-
tissements de l'Occident, mais qu'il reste dans 
!'incertitude du moment ou elles seraient em-
ployees : « Certus an, incertum quando ». D'au-
tres commentateurs estiment cependant que les 
pays membres de l'U.E.O. (qui, dans ces condi-
tions seraient vraisemblablement plus affectes 
que certains autres membres de !'Alliance) 
pourraient avoir interet a ce que soient etablis 
des criteres nettement definis. 
48. Les considerations qui font l'objet des para-
graphes precedents sont surtout d'ordre politi-
que, mais il existe egalement des considerations 
d'ordre militaire qui abordent ces problemes sous 
un angle different. Ce qui interesse surtout les 
autorites militaires de l'O.T.A.N., c'est de savoir 
si les decisions politiques concernant J'emploi des 
armes nucleaires seraient prises assez rapidement 
pour assurer un effet maximum. 
49. Selon les memes autorites, cet effet maxi-
mum serait garanti dans la premiere phase du 
conflit, alors que les assaillants sont encore mas-
ses pour l'assaut initial et offrent ainsi une cible 
de choix aux armes nucleaires. Passee cette pre-
miere phase, les forces adverses seraient disper-
sees en petites unites qui formeraient des cibles 
moins satisfaisantes, mais seraient egalement me-
lees aux forces alliees en combat rapproche, ou 
en possession de villes et de villages amis qui 
seraient detruits ou gravement atteints par l'em-
ploi tactique des armes nucleaires. En outre, 
l'artillerie et les engins nucleaires ne peuvent 
etre de places facilement et, a moins d 'etre utilises 
dans la premiere phase du conflit, risqueraient 
de tomber aux mains de l'ennemi. 
50. Les autorites militaires soulignent egalement 
qu'on ne peut deployer des forces et des systemes 
d'armes prets au combat sans savoir si celui-ci 
se deroulera dans un contexte classique ou nu-
cleaire. Leur deploiement et leur equipement 
dependent entierement de decisions militaires 
prealables dont la modification (obus atomiques 
au lieu d'obus brisants, par exemple) ferait per-
dre un temps precieux. On ne peut done s'atten-
dre a ce que les forces alliees jouent simultane-
ment deux roles tres differents. 
51. Enfin, l'O.T.A.N. reste fidele a la strategie 
de defense avancee. Si l'on veut que ce concept 
garde un sens quelconque, les « armes nucleaires 
tactiques » doivent etre utilisees aux tout pre-
miers stades d'une attaque lancee contre la Repu-
blique Federale d'Allemagne, au cas ou les 




52. Compte tenu de la complexite des conside-
rations qui precedent et de !'absence d'accord 
entre les allies et meme entre les diverses theses 
allemandes, votre rapporteur estime qu'il serait 
peu realiste, voire dangereux, d'essayer d'etablir 
des regles strictes concernant !'utilisation tacti-
que des armes nucleaires pour la defense de 
!'Europe occidentale. Il pense, neanmoins, que 
l'emploi de ces armes devrait etre soumis en 
toutes circonstances aux controles politiques les 
plus severes. Les effets terrifiants des « armes 
nucleaires tactiques » d 'une certaine puissance 
ont ete decrits plus haut. C'est pourquoi votre 
rapporteur est persuade qu'ayant pris conscience 
de leur veritable nature, les membres de la com-
mission seront tous d'accord pour estimer que 
!'Alliance ne pourrait prendre !'initiative d'uti-
liser ces armes que si tous les avertissements poli-
tiques et tous les contacts pris avec l'adversaire 
devaient echouer. 
53. Une seule exception pourrait etre necessaire 
au cas ou les instances politiques auraient a pren-
dre des decisions prealables concernant les cir-
constances dans lesquelles les autorites militaires 
seraient autorisees a poser et a faire exploser (en 
territoire ami) des mines atomiques terrestres de 
faible puissance dont !'action pourrait enrayer 
l'avance ennemie pendant que se derouleraient 
entre les gouvernements membres de !'Alliance 
des consultations sur l'emploi d'autres types 
d'« armes nucleaires tactiques ». Ce probleme 
particulier pourrait offrir au Groupe des plans 
nucleaires un sujet d'etude qui lui permettrait de 
faire des recommandations specifiques. 
54. Le Groupe des plans nucleaires pourrait 
egalement examiner l'eventualite d'une utilisa-
tion tactique des armes nucleaires par les forces 
alliees au cours d'une contre-attaque lancee en 
zone O.T.A.N. Cette question presente, elle aussi, 
un interet tout particulier pour le gouvernement 
allemand ; en outre, il ne faut pas oublier que 
le gouvernement federal se considere comme res-
ponsable de la securite des Allemands qui vivent 
sous le regime communiste d'Allemagne orientale. 
L'engagement americain 
55. Pour nous Europeens de l'ouest, la meilleure 
formule de defense serait une Communaute euro-
peenne de defense. Cette communaute n'est mal-
heureusement pas realisable dans un proche ave-
nir. Dans ces conditions, la protection de !'Eu-
rope occidentale depend dans une tres large 
mesure du bouclier nucleaire americain. En ce 
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role of "tactical nuclear weapons" is concerned, 
it has already been pointed out that it is the 
American Government which owns and controls 
all the nuclear warheads on the Western Euro-
pean mainland. In the cases where the American 
Government has supplied delivery systems to its 
European allies, the nuclear warheads remain, 
as described previously, under American control. 
56. Since European conventional forces are 
incapable of conducting an effective defence 
against a major Eastern European thrust, the 
continued presence of American conventional 
forces and tactical nuclear weapons is essential 
for the defence of Western Europe. 
57. The drain on America's military and finan-
cial resources caused by the Vietnam war and by 
other American defence commitments throughout 
the world, coupled with recent strains on the 
American balance of payments situation, has 
already led to reductions of American forces 
stationed in Western Europe. There are strong 
congressional pressures for further force reduc-
tions and in the light of these pressures there is 
now some degree of anxiety in Western Europe, 
particularly in Germany, about future prospects 
of the American commitment to Western Euro-
pean defence. 
58. One major concern is that American "tac-
tical nuclear weapons" might be withdrawn along 
with conventional forces. Your Rapporteur con-
siders that it is essential for the United States 
both to retain large numbers of conventional 
forces in Western Europe as a political sign of 
American determination to participate fully in 
the defence of Western Europe and to maintain 
a substantial number of "tactical nuclear weap-
ons" deployed in Europe. It will be recalled that 
when the United States withdrew Thor and 
Jupiter missiles from Turkey at the time of the 
Cuban crisis, this was only a first step which 
was followed by large-scale cuts in its conven-
tional forces stationed in Turkey. Thus, although 
it has been agreed earlier in this report that 
nuclear weapons should be used tactically, in 
very limited numbers in a primarily political 
context, there is a case for maintaining a substan-
tial number of them in Western Europe as part 
of the western deterrent, even if it is possible to 
reduce their number significantly below 7,000, a 
move that would be in harmony with the thinking 
of the German Government as expressed in its 
statement of 26th March 1966. With the latter 
aim in view, talks might be held between the 
70 
Alliance and the Warsaw Pact with the aim of 
achieving a reduction in the stockpiling of these 
weapons. It is to be hoped that in Western 
Europe reductions in American conventional 
forces will not be followed by the massive with-
drawal of "tactical nuclear weapons". 
59. Some doubts have also been expressed about 
the willingness of the United States to employ 
any form of nuclear weapons to defend Western 
Europe, particularly in view of the threat of 
escalation and the consequent risk of American 
cities being destroyed by ICBMs. Further, some 
commentators have pointed to the Korean and 
Vietnam wars as demonstrating the lengths to 
which the United States Government will go to 
avoid the use of nuclear weapons. If the United 
States is led to accept military defeat in Vietnam 
without resorting to the use of nuclear weapons, 
what would the implications be for the defence 
of Western Europe ? Here, your Rapporteur 
wishes to stress the risk that the western deter-
rent poses for a potential aggressor. He considers 
that, even if the degree of risk might not be suf-
ficient to give Western European countries com-
plete assurance, it is certainly sufficient to deter 
an aggressor from launching a major attack. 
60. Your Rapporteur also wishes to recall that 
for many years the military plans for the defence 
of the whole NATO area have been laid on the 
basis of nuclear retaliation. While it is true, 
therefore, that there must always be some nag-
ging doubts that a third country would not be 
prepared to take the risks of involvement in a 
nuclear war, even at the tactical level, to defend 
its allies, the common defence plans drawn 
up within the Alliance still remain Western 
Europe's best hope of an effective defence in 
the immediate future and the Alliance would be 
valueless without mutual confidence. Finally, 
although the working of the Nuclear Defence 
Affairs Committee and the Nuclear Planning 
Group may not as yet be entirely satisfactory 
from a European point of view, these bodies do 
represent the beginnings of a system in which 
the voices of the European countries, mostly non-
nuclear powers, can influence the planning, tar-
geting and strategy of the full nuclear capability 
of the Alliance. Your Rapporteur considers that 
the European members of the Alliance which 
participate, on a rotating basis, in the work of 
qui concerne le role capital des « armes nucleai-
res tactiques », on a deja vu que c'est le gouver-
nement americain qui conserve la propriete et le 
controle de toutes les ogives nucleaires sur le 
continent ouest-europeen. Chaque fois que le gou-
vernement americain a fourni des vecteurs a ses 
allies europeens, les ogives nucleaires sont restees, 
comme nous l'avons deja dit, sous controle ame-
ricain. 
56. Les forces classiques europeennes etant inca-
pables de resister efficacement a toute attaque 
majeure en provenance d'Europe de l'est, la pre-
sence continue de forces classiques et d'armes nu-
cleaires tactiques americaines est capitale pour 
la defense de l'Europe occidentale. 
57. La guerre du Vietnam et les autres engage-
ments militaires mondiaux de l'Amerique ont 
opere, sur les ressources militaires et financieres 
americaines, des ponctions qui, ajoutees a de re-
centes difficultes de balance des paiements, ont 
deja entraine diverses reductions des forces ame-
ricaines stationnees en Europe occidentale. Le 
Congres exerce de fortes pressions pour que ces 
forces soient encore reduites, d'ou une certaine 
inquietude en Europe occidentale, notamment en 
Allemagne, quant aux perspectives concernant la 
participation americaine a la defense de l'Europe 
occidentale. 
58. On craint surtout que les « armes nucleai-
res tactiques » americaines ne soient retirees en 
meme temps que les forces classiques. Votre rap-
porteur estime qu'il est aussi capital pour les 
Etats-Unis de conserver des forces classiques im-
portantes en Europe de l'ouest, comme preuve 
politique de la determination americaine de par-
ticiper pleinement a la defense de l'Europe occi-
dentale, que de maintenir en Europe des « armes 
nucleaires tactiques » en nombre appreciable. On 
se rappellera que le retrait par les Etats-Unis 
des missiles Thor et Jupiter de Turquie, au mo-
ment de la crise de Cuba, n'a ete qu'une premiere 
mesure bientot suivie d'importantes reductions 
des forces classiques stationnees dans ce pays. 
Ainsi, bien qu'il ait ete soutenu plus haut que 
les armes nucleaires devaient etre utilisees tacti-
quement en nombre tres limite, dans un contexte 
essentiellement politique, leur maintien en nom-
bre appreciable en Europe occidentale, en tant 
que partie integrante de la force de dissuasion 
de l'Occident, peut se justifier, meme s'il est pos-
sible d'en ramener le nombre a un chiffre tres 
inferieur a 7.000, mesure qui serait conforme a 
!'opinion du gouvernement federal telle qu'elle 
a ete exprimee dans sa declaration du 26 mars 
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1966. Dans cette perspective, des conversations 
pourraient s'engager entre !'Alliance et le Pacte 
de Varsovie en vue de parvenir a une reduction 
des stocks de ces armes. 11 convient d'esperer 
qu'en Europe occidentale, les reductions des for-
ces classiques americaines ne seront pas suivies 
d'un retrait massif des « armes nucleaires tac-
tiques ». 
59. Certains ont egalement exprime des doutes 
quant a la volonte des Etats-Unis d'employer un 
type quelconque d'armes nucleaires pour la de-
fense de !'Europe occidentale, etant donne no-
tamment le danger d'escalade et le risque de 
destruction par les I.C.B.M. qu'il entrainerait 
pour les villes americaines. En outre, certains 
commentateurs ont volontiers cite les guerres de 
Coree et du Vietnam pour demontrer jusqu'ou 
le gouvernement des Etats-Unis pouvait aller 
pour eviter l'emploi des armes nucleaires. Si les 
Etats-Unis etaient conduits a accepter une de-
faite militaire au Vietnam sans avoir eu recours 
aux armes nucleaires, queUes en seraient les con-
sequences pour la defense de !'Europe occiden-
tale ? Votre rapporteur voudrait souligner ici 
le risque que represente la force de dissuasion 
occidentale pour un agresseur eventuel. 11 estime 
que, meme si ce risque n'est pas suffisant pour 
donner toutes garanties aux pays d'Europe occi-
dentale, il l'est certainement pour decourager 
tout agresseur de declencher un conflit majeur. 
60. Votre rapporteur voudrait rappeler egale-
ment que depuis des annees, les plans militaires 
pour la defense de la zone O.T.A.N., reposent sur 
le. principe des represailles nucleaires. Si done 
il est vrai qu'il peut toujours subsister quelque 
doute quant a la volonte d'un pays tiers de 
prendre le risque de s'engager dans une guerre 
nucleaire, meme au niveau tactique, pour defen-
dre ses allies, les plans de defense commune ala-
bores au sein de !'Alliance n'en restent pas 
moins, pour !'Europe occidentale, le meilleur 
gage d'une defense efficace dans l'avenir imme-
diat. D'ailleurs, sans confiance reciproque, !'Al-
liance n'aurait plus de valeur. Enfin, bien que le 
fonctionnement du Comite des questions de de-
fense nucleaire et du Groupe des plans nu-
cleaires ne soit peut-etre pas encore tout a fait 
satisfaisant du point de vue europeen, ces orga-
nismes representent l'ebauche d'un systeme dans 
lequella voix des pays europeens, dont la plupart 
sont des puissances non nucleaires, peut influen-
cer !'elaboration des plans, la definition des ob-
jectifs et la strategie en ce qui concerne !'ensem-
ble du potentiel nucleaire de !'Alliance. Votre 
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the Nuclear Planning Group should try to exploit 
the possibilities it provides to the maximum. 
VI. Conclusions 
61. Whereas "tactical nuclear weapons" are 
sometimes considered to provide a viable alter-
native to or middle way between conventional 
and all-out strategic nuclear warfare, this is not 
at all the case in view of the tremendous destruc-
tive power of these weapons. If these weapons 
were to be used on a large scale in Western 
Europe, the destructive effects would be indis-
tinguishable from the effects of strategic nuclear 
warfare. These armaments must be considered 
as being highly dangerous to employ in the 
densely populated Western and Central Euro-
pean area. In consequence, your Rapporteur 
considers that "tactical nuclear weapons" at the 
disposal of the .Alliance should play a primarily 
political role, i.e. they should : 
(a) be regarded with the greatest possible 
caution. In particular, they should not, 
in any circumstances, be regarded as 
conventional weapons. Nevertheless, 
they should form a crucial part of the 
western nuclear deterrent, and in par-
ticular pose the threat of escalation 
from conventional to nuclear warfare ; 
and 
(b) be used, if necessary, as "warning 
shots", in the context of an ultimatum 
or political discussions with an aggres-
sor, with a view to halting an enemy 
advance. 
62. The second general conclusion is that the 
massive presence of American forces equipped 
with "tactical nuclear weapons" is still essential 
for the defence of Western Europe, particularly 
in the absence of that integrated European 
Defence Community which the Assembly of 
WEU has, on repeated occasions, recommended 
should be established. 
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63. Specific recommendations which your Com-
mittee wishes to submit to the Assembly are : 
(a) the need to ensure that the most rapid 
and secure communications exist be-
tween SACEUR, the North Atlantic 
Council, member governments of the 
Alliance and the President of the 
United States ; 
(b) to ensure that rapid and secure com-
munications are maintained between the 
.Alliance and the Soviet Union, possibly 
including the creation of a new "hot 
line" between the North Atlantic Coun-
cil and the headquarters of the Warsaw 
Pact in Moscow ; 
(c) that the Nuclear Planning Group should 
consider the granting of a veto to host 
governments on the firing of "tactical 
nuclear weapons" from their own ter-
ritory and on the firing of these weap-
ons when targeted on their territory 
(including the Soviet-occupied zone in 
the case of the Federal Republic of 
Germany) and recommend accordingly 
to the North Atlantic Council; 
(d) the formulation of guidelines by the 
Nuclear Planning Group concerning 
ways in which nuclear weapons, in-
cluding atomic demolition munitions, 
could be used in a tactical role in the 
event of aggression ; 
(e) the formulation of proposals by the 
Nuclear Planning Group concerning the 
establishment of guidelines by the North 
Atlantic Council concerning its deci-
sion-making powers relative to the 
firing of nuclear weapons by the forces 
of the .Alliance. 
64. Finally, the logic of this report is that the 
conventional forces of the .Alliance must be 
strong enough to be used to the greatest possible 
effect in the event of aggression so as to prolong 
as far as possible the time available to the poli-
tical authorities to consult and take decisions 
concerning the use of tactical nuclear weapons. 
rapporteur estime que les membres europeens de 
!'.Alliance qui participent, a tour de role, aux 
travaux du Groupe devraient essayer d'exploiter 
au maximum les possibilites ainsi offertes. 
VI. Conclusions 
61. Les « armes nucleaires tactiques » sont quel-
quefois considerees comme susceptibles de fournir 
une solution de rechange ou de constituer une 
formule intermediaire valable entre la guerre 
classique et la guerre nucleaire strategique gene-
ralisee. Ce point de vue est tout a fait errone, 
etant donne leur enorme puissance de devasta-
tion. Si elles devaient etre utilisees en grand 
nombre en Europe occidentale, leurs effets des-
tructeurs seraient en effet difficiles a distinguer 
de ceux des armes nucleaires strategiques. Leur 
emploi doit etre considere comme extremement 
dangereux dans la zone tres peuplee que consti-
tuent !'Europe de l'ouest et !'Europe centrale. 
Votre rapporteur estime done que le role des 
« armes nucleaires tactiques » mises a la dispo-
sition de !'Alliance doit etre essentiellement poli-
tique, c'est-a-dire qu'elles doivent : 
(a) etre considerees avec la plus grande 
prudence. Elles ne doivent, en aucun 
cas, etre assimilees aux armes classiques, 
mais constituer neanmoins un element 
decisif de la force de dissuasion nucleai-
re occidentale et concretiser, notamment, 
la menace d'escalade de la guerre clas-
sique vers le conflit nucleaire ; 
(b) etre utilisees, le cas echeant, a titre 
d'avertissement dans le contexte d'un 
ultimatum ou de discussions politiques 
avec l'agresseur eventuel, en vue d'en-
rayer l'avance ennemie. 
62. La seconde conclusion d'ordre general est 
que la presence massive de forces americaines 
dotees d' « armes nucleaires tactiques » est tou-
jours capitale pour la defense de l'Europe occi-
dentale en !'absence, notamment, de cette Com-
munaute europeenne de defense integree dont 
l'Assemblee de l'U.E.O. a, en maintes occasions, 
preconise la creation. 
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63. Les recommandations particulieres que votre 
commission voudrait soumettre a l'Assemblee 
portent sur: 
(a) la necessite d'assurer les communica-
tions les plus rapides et les plus sfuoes 
entre le SACEUR et le Conseil de 
l'Atlantique nord, les gouvernements 
membres de !'.Alliance et le President 
des Etats-Unis; 
(b) le maintien de communications rapides 
et sures entre !'.Alliance et l'Union So-
vietique, et notamment, le cas echeant, 
!'installation d'un nouveau « telephone 
rouge» entre le Conseil de l'Atlantique 
nord et le siege du Pacte de V arsovie 
a Moscou; 
(c) !'etude par le Groupe des plans nu-
cleaires, de l'octroi eventuel d'un droit 
de veto aux gouvernements hotes en 
ce qui concerne !'utilisation d'« armes 
nucleaires tactiques » a partir de leur 
territoire ou contre des objectifs situes 
sur leur territoire (y compris la zone 
d'occupation sovietique dans le cas de 
la Republique Federale d'Allemagne), 
et !'envoi d'une recommandation dans ce 
sens au Conseil de l'Atlantique nord ; 
(d) !'elaboration par le Groupe des plans 
nucleaires de !ignes directrices concer-
nant la maniere dont les armes nucleai-
res, et notamment les munitions de de-
molition atomiques, pourraient etre 
utilisees tactiquement en cas d'agression; 
(e) !'elaboration par le Groupe des plans 
nucleaires de propositions relatives a 
l'etablissement, par le Conseil de l'Atlan-
tique nord, de lignes directrices concer-
nant ses pouvoirs de decision en matiere 
d'utilisation d'armes nucleaires par les 
forces de 1' .Alliance. 
64. Enfin, les forces classiques de !'Alliance doi-
vent done etre suffisantes et etre utilisees avec 
le maximum d'efficacite, en cas d'agression, afin 
de prolonger autant que possible le delai qui per-
mettrait aux instances politiques de deliberer et 
de prendre des decisions quant a !'utilisation des 
« armes nucleaires tactiques ». 
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Defining the true purpose of NATO : 
What should be understood 
Letter to the Editor of "The Times", 6th February 1968, 
from General Sir John Hachtt, Commander, Northern Army Group 
Sir, 
The true purpose of NATO does not always 
seem to be perfectly understood, in the parlia-
ments, press and public of its member nations. It 
might be helpful, therefore, if you would extend 
the hospitality of your columns to some comment 
upon this, which is a matter of considerable and 
continuing importance. 
I write as the Commander of the Northern 
Army Group, one of the two in the central region 
of Allied Command Europe, having the honour 
as such to exercise operational command over a 
Belgian, a Dutch, a German and a British Corps 
and a Canadian Brigade Group. I write, it need 
hardly be said, with the knowledge and approval 
of the NATO command to which my own is 
subordinate. 
In the time of Stalin the expectation that 
the armed forces of the Soviet Union would be 
required to play a major part in the promotion 
of world revolution may well have still held a 
high place in communist thinking. It is just pos-
sible (though I myself have never considered it 
very likely) that hopes and intentions were then 
entertained in Russia of embarking, at an ap-
propriate moment, on a deliberate long-planned 
unprovoked and massive military advance into 
Western Europe. If such intentions ever did 
exist, however, it is hard to believe that they 
survived Stalin's death. Indications over the last 
10 years lead to the conclusion that such an enter-
prise would be unlikely to receive serious con-
sideration in the Soviet Union today. Neverthe-
less, the USSR continues to maintain 20 combat-
ready divisions in the Soviet zone of Eastern 
Germany and six more in contiguous countriel!l 
of the Warsaw Pact. There are also in Eastern 
Germany six divisions of the army of the so-
called German Democratic Republic. 
There has been no sign whatsoever of decline 
in the strength of Soviet military forces in 
Europe in the past year or two. The tendency 
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has, in fact, been the other way. While there has 
been no significant decrease in numbers in these 
forces a marked improvement in their military 
capability has been observed. 
It is perhaps unfortunate that in the West 
during the 'fifties the danger of unprovoked 
massive aggression from Russia was widely and 
somewhat uncritically accepted. For it could be 
as a consequence of this that it is now often said 
that, since the threat of Russian aggression has 
dwindled almost to nothing, there is no need for 
the maintenance of considerable NATO forces 
on our side of the Iron Curtain. These should, 
therefore, it is argued, be radically reduced or 
even totally withdrawn. 
If there had been less widespread misunder-
standing of the Russian military position in 
Europe in recent years this error might prevail 
less widely now. Its persistence, however, sug-
gests the desirability of looking once again at the 
purpose of the alliance and the military forces 
that NATO keeps in being. 
The Soviet Union cannot maintain 26 front 
line divisions in Central Europe cost free. Why 
are they there, held in a high state of readiness 
quite close to the demarcation line ? 
Russia's western or European flank has long 
been weak. There have been disastrous invasions 
through it three times in the last 150-odd years. 
Political instabilities in this part of the world 
have in the mid-twentieth century been high. 
The division not only of Europe but of a major 
country within it into communist and non-com-
munist parts, tensions across that division and no 
less important tensions on either side of it have 
increased these political instabilities. They could 
conceivably increase still further to the point 
where a military emergency develops. 
It is not necessary to write the scenario for 
such a progression any more closely than that. 
It may be worth adding that reduction of western 
forces to a very low level might offer the USSR 
temptations to military adventure which would 
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ANNEXE 
Definition du r6le veritable de l'O. T. A. N.: 
Ce qu 'il (aut comprendre 
Lettre adreaaee le 6 feorler 1968 d la redaction da « Times» 
par le general Sir John Hackett, Commandant da Groape d'armees da nord 
Messieurs, 
Le role veritable de l'O.T.A.N. ne parait pas 
toujours parfaitement compris par les parle-
ments, la presse et le public des pays membres. 
Il pourrait done etre utile que vous acceptiez 
d'ouvrir vos colonnes a un expose sur ce sujet qui 
est d'une importance considerable et permanente. 
Je vous ecris en qualite de Commandant du 
Groupe d'armees du nord, l'un des deux com-
mandements allies de la region du Centre-
Europe. A ce titre, j'ai l'honneur d'avoir sous 
mon commandement operationnel, des corps d'ar-
mee beige, neerlandais, allemand et britannique 
ainsi qu'un groupe tactique canadien. Il va sans 
dire que je vous ecris apres en avoir refere au 
commandement de l'O.T.A.N. dont je releve, et 
avec son assentiment. 
Au temps de Staline, la pensee que les forces 
armees de l'Union Sovietique seraient appelees 
a jouer un role primordial pour promouvoir la 
revolution mondiale, pouvait fort bien tenir 
encore une grande place dans les conceptions 
communistes. Il se peut meme, (bien que person-
nellement, je n'y ai jamais beaucoup attache foi) 
que la Russie nourrissait alors l'espoir et le des-
sein de lancer deliberement, au moment voulu, 
une offensive massive, non provoquee, preparee 
longtemps a l'avance, contre !'Europe occiden-
tale. Pourtant, si ces intentions ont jamais existe, 
on a peine a croire qu'elles aient survecu a la 
mort de Staline. Les evenements des dix dernie-
res annees laissent a penser que cette entreprise 
aurait peu de chances d'etre serieusement envi-
sagee aujourd'hui en Union Sovietique. Nean-
moins, l'U.R.S.S. maintient toujours sur le pied 
de guerre vingt divisions dans la zone sovietique 
d'Allemagne de l'est, et six autres dans les pays 
voisins membres du Pacte de Varsovie. Il y a 
aussi en Allemagne de l'est, six divisions de l'ar-
mee de la « Republique Democratique Alle-
mande ». 
Aucun indice ne permet de supposer que les 
effectifs des forces militaires sovietiques en Eu-
rope aient ete reduits l'annee derniere ou l'annee 
6* 
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precedente. En fait, ce serait plutot le contraire. 
Si les effectifs n'ont pas subi de diminution im-
portante, on a note une nette amelioration de 
leur potentiel militaire. 
Il est peut-etre facheux qu'en Occident, on 
ait largement et un peu trop gratuitement admis, 
de 1950 a 1960, le danger d'une agression massive 
non provoquee de la part de la Russie. En effet, 
de la vient peut-etre l'idee souvent formulee 
aujourd'hui que la menace d'une agression russe 
ayant presque disparu, l'O.T.A.N. n'a pas besoin 
de maintenir des forces importantes de ce cote-ci 
du Rideau de fer. Il faudrait, par consequent, 
dit-on, les reduire radicalement ou meme les 
retirer completement. 
Si la position militaire de la Russie en Eu-
rope n'avait pas ete aussi generalement incom-
prise ces dernieres annees, cette erreur aurait 
moins cours a 1 'heure actuelle. Sa persistance 
laisse a penser qu'il serait necessaire de reexami-
ner le role de !'Alliance et des forces armees 
maintenues par l'O.T.A.N. 
L'Union Sovietique ne saurait maintenir 
pour rien 26 divisions de premiere ligne en 
Europe centrale. Pourquoi sont-elles la, pretes au 
combat, tout pres de la ligne de demarcation ? 
Le flanc occidental ou europeen de la Russie 
a ete longtemps son point faible et elle a subi, 
au cours des 150 dernieres annees, trois invasions 
desastreuses. Vers le milieu du xxe siecle, cette 
partie du monde a connu une grande instabilite 
politique. La division, non seulement de !'Europe, 
mais de l'un de ses principaux elements, en zone 
communiste et non communiste, la tension ainsi 
creee et les tensions non moins importantes exis-
tant de part et d'autre, ont favorise cette insta-
bilite politique. On peut fort bien concevoir que 
celle-ci parvienne a un point ou eclaterait une 
crise militaire. 
Point n'est besoin de decrire plus en detail 
ce genre de processus. Mais il faut ajouter qu'une 
reduction radicale des forces occidentales pour-
rait exposer l'U.R.S.S. a la tentation de se lancer 
dans une aventure militaire, a laquelle il lui 
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be hard to resist, or at least that this might open 
the possibility of political pressures which the 
West would find difficult to accept. The concept 
of a swift advance to the Rhine, where the Rus-
sians could sit like the Israelis on the canal, is 
at least interesting. The basic position is clear 
enough, however, and can be simply stated in 
dispassionate and adult terms : the present rela-
tively low level of political stability in Central 
and Eastern Europe could diminish sufficiently 
far for a military emergency to develop. 
In this situation the most sensible military 
policy for the USSR is also clear. It is to keep a 
military force in being in this area of sufficient 
size and capability to ensure that if a military 
emergency should develop the subsequent course 
of events would be guided in a manner solely to 
the interest of the USSR. 
What, for our part, have we to do, we in 
the West ? We must do two things. The first is 
to maintain in being and suitably located a force 
sufficient in size, capability and readiness to 
make sure that the Soviet force, even though 
superior in strength to our own, would be unable 
to guide events in the sole interest of the USSR. 
The second is to ensure that the legitimate defen-
sive requirements of the Federal Republic of 
Germany are met in a military system which the 
Germans do not themselves dominate. This last 
provision is of very high importance and is 
widely recognised to be so by moderate opinion 
in the Federal Republic of Germany. 
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It is perhaps a little unfortunate, however, 
that the stability in East-West relations which 
is so important upon both sides and everywhere 
so much hoped for should be commonly described 
by the term "detente". What we are engaged 
upon here in Europe is peace-keeping by military 
stabilisation. In the distant future there may be 
a state of affairs in which tensions are negligible 
and armed forces unnecessary. It is unlikely to 
come about in our time. Until it does, the stabil-
isation which is offered by NATO is much more 
likely to be dynamic than static. Philosophically 
speaking, it must be recognised, like virtue ac-
cording to the Aristotelean concept in the Ethics, 
as a praxis and not an exis, an activity and not a 
state. 
The North Atlantic Treaty is the instrument 
of a military alliance. The organisation set up 
under it has a primarily military purpose for 
whose fulfilment armed forces in being, sufficient 
to its ends, are quite indispensable. Whatever 
other advantages may be found in the alliance, 
whatever further benefits may flow from an 
extension of the activities of NATO into other 
than military fields, the success of this unique 
and vital enterprise in peace-keeping by military 
stabilisation must not be endangered by forget-
fulness of its true and continuing purpose. 
I am, Sir, yours, etc. 
J. Hackett 
Headquarters, Northern Army Group, 
405 Monchen-Gladbach, Rheindahlen 2. 
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serait difficile de ne pas succomber, ou du moins 
exposer l'Occident a des pressions politiques dif-
ficilement acceptables. La these d'une progres-
sion rapide jusqu'au Rhin, ou les Russes pour-
raient s'installer comme les Israeliens sur le 
Canal, est pour le moins interessante. Toutefois, 
la position fondamentale est assez claire et peut 
etre definie simplement, en termes depourvus 
de passion et de puerilite : la stabilite politique 
relative que connaissent actuellement !'Europe 
centrale et !'Europe orientale, pourrait decroitre 
jusqu'a creer une situation de crise militaire. 
Dans ces conditions, on voit aussi clairement 
quelle est la politique militaire la plus raison-
nable pour l'U.R.S.S. Elle est de conserver dans 
cette zone des forces armees assez importantes et 
assez puissantes pour garantir qu'en cas de crise, 
le cours des evenements suivrait une direction 
favorable uniquement aux interets de l'U.R.S.S. 
Que devons-nous faire pour notre part, en 
Occident? Deux choses. D'abord, maintenir en 
activite et la ou il faut, une force suffisamment 
importante, puissante et prete au combat pour 
faire en sorte que les forces sovietiques, meme 
superieures en nombre, ne puissent commander 
aux evenements dans le seul interet de l'U.R.S.S. 
Ensuite, satisfaire les exigences Iegitimes de la 
Republique Federale d'Allemagne en matiere de 
defense grace a un systeme militaire dans lequel 
les Allemands n'aient pas une position domi-
nante. Cette derniere disposition revet une tres 
grande importance et elle est largement admise 
dans la partie moderee de !'opinion en Republi-
que Federale d' Allemagne. 
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Il est peut-etre un peu regrettable, cepen-
dant, que la stabilite des relations Est-Ouest, si 
importante pour les deux camps et partout si 
ardemment desiree, soit generalement connue 
sous le nom de « detente ». Nous nous attachons 
ici, en Europe, a maintenir la paix par la stabi-
lisation militaire. Dans un avenir lointain se 
creera peut-etre une situation ou les tensions 
seront negligeables et les forces armees inutiles. 
Il est peu probable que nous voyions ce jour la. 
En attendant, la stabilisation offerte par 
l'O.T.A.N. sera sans doute bien plus dynamique 
que statique. En termes philosophiques, il faut 
admettre qu'a l'instar de la vertu selon le concept 
aristotelicien developpe dans l'Ethique, elle est 
une praxis et non une exis, une activite et non 
un etat. 
Le Traite de l'Atlantique nord est !'instru-
ment d'une alliance militaire. L'organisation ainsi 
creee a un role essentiellement militaire qui ne-
cessite indiscutablement des forces armees suffi-
santes. Quels que soient les autres avantages 
qu'on puisse trouver a !'Alliance, quels que soient 
les benefices qu'on puisse retirer d'une extension 
des activites de l'O.T.A.N. a des secteurs autres 
que le secteur militaire, il ne faut pas compro-
mettre le succes de cette entreprise, capitale et 
unique en son genre, de maintien de la paix par 
la stabilisation militaire, en oubliant son objectif 
veritable et permanent. 
Je vous prie d'agreer ... etc. 
Bigne: J. Hackett 
Q.G. du Groupe d'armees du nord, 
405 Monchen-Gladbach, Rheindahlen 2. 
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on the incidence of the Vietnam conflict on 
Western European security 
Recalling Resolution 31 of 15th December 1966 ; 
Recalling its traditional policy of maintaining the balance of forces in Europe ; 
Welcoming the United States' desire, recently reaffirmed in Washington by the Secretary of 
Defence, to multiply talks with the eastern countries for the limitation of armaments ; 
Noting with satisfaction that the war in Vietnam will not lead to United States' disengage-
ment in Europe, 
EXPRESSES THE HOPE 
That the curtailment of bombing in Vietnam and the contacts announced by President Johnson: 
1. Will herald the definitive conclusion of murderous fighting ; 
2. Will open the way to an early normalisation of the situation in South-East Asia; 
3. Will be a prelude in that part of the world to an era of understanding for mankind which 
is the unanimous wish of all the member States of WEU in their firm attachment to peace. 
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L' Assemblee, 
Projet de resolution 
sur l'fncfdence da contfit da Vietnam sur la securite 
de I'Europe occfdentale 
Rappelant sa Resolution no 31 du 15 decembre 1966; 
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Rappelant sa politique traditionnelle de maintien de l'equilibre des forces en Europe; 
Se felicitant de la volonte americaine exprimee recemment encore a Washington par le Secre-
taire d'Etat a la defense de developper les entretiens avec les pays de l'est en vue d'une limitation 
des armements ; 
Enregistrant avec satisfaction que la guerre du Vietnam n'aura pas pour consequence le desen-
gagement des Etats-Unis d'Amerique en Europe, 
SoUHAITE 
Que la limitation des bombardements du Vietnam et les contacts annonces par le President 
Lyndon B. Johnson ; 
1. Soient le signe avant-coureur d'un terme definitif aux combats meurtriers; 
2. Constituent la perspective d'une normalisation prochaine de la situation en Asie du sud-est; 
3. Apparaissent, dans cette partie du monde, comme le prelude d'une ere de comprehension 
humaine vers laquelle tendent les vooux unanimes de tous les Etats membres de l'U. E. 0. si ferme-




(submitted by Mr. Beaugaitte, Rapporteur) 
I. Introduction 
1. There are two apparently contradictory 
aspects to the incidence of the war in Vietnam 
on the defence of Europe : 
2. First, European security is being weakened 
by the withdrawal of troops and equipment, 
particularly from Germany. 
3. Second, the testing and use of new equip-
ment and strategic progress in the Vietnam war 
offset the decrease in strengths by greater 
efficiency and increased fire power. 
4. Starting with the first aspect, what calls are 
then made on the United States as a result of 
the Vietnam war 7 
5. President Johnson has decided to reduce 
internal government expenditure by $500 mil-
lion. Is this a consequence of the war in Viet-
nam ? This is open to discussion on the grounds 
that the financial situation is the deciding factor. 
6. In any event, the financial situation in the 
United States has deteriorated because of the 
situation in Vietnam, it being common knowledge 
that a long-drawn-out war is costly. 
7. There are also the inevitable repercussions 
of the increasing need for more troops in 
Vietnam. What are the relevant figures ? 
8. The number of United States troops in 
Vietnam rose from 773 on 1st January 1961 to 
506,000 on 9th March 1968, to which must be 
added: 
- 35,000 marines on board vessels of the 
Seventh Fleet cruising off the coast of 
Vietnam; 
- 43,000 troops based in Thailand, of 
which 33,000 are air force personnel. 
9. In fact, the major part of the United States 
expeditionary force landed in South Vietnam in 
just over two years (March 1965 to July 1967). 
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10. The present agreed ceiling is 525,000. 
Further to General Abrams' latest call for 
reinforcements, President Johnson authorised the 
drafting of 43,000 troops -over and above this 
figure, raising the total strength to 549,000. 
11. It should be noted that the 10,000 emergency 
troops sent to Vietnam in February 1968 (1 bri-
gade of the 82nd Airborne Division and the 
27th Marine Regiment) were not assigned to the 
Military Assistance Command Vietnam but were 
on provisional detachment. 
12. In addition, it must be stressed that, apart 
from certain categories of experts and volunteers 
who extend their period of service, United States 
soldiers are posted to Vietnam for only 12 
months (13 months for the Marines), hence the 
need for an annual rotation of almost the entire 
strength. 
Losses 
13. In addition to relieving troops, the United 
States command also has to make good its losses, 
which meant sending about 35,000 additional 
men in 1967 to replace : 
- 11,000 killed; 
- 24,000 non-recuperable wounded 1• 
14. The following diagram shows that losses 
almost double from one year to the next. Figures 
for 1968 so far confirm this remark : losses in the 
first quarter of 1968 will in fact be at least equal 
to those for six months in 1967. 
U. United States engagement in Vietnam 
15. The following measures are to be taken to 
meet President Johnson's decision to increase the 
United States expeditionary force in Vietnam 
to 525,000 men by the summer of 1968 and to 
make more effective use of the troops already 
there, as requested by the Secretary of Defence. 
1. According to United States statistics, 60 % of the 
wounded rejoin their units within thirty days. 
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Expose des motifs 
(praenU par M. Beauguitte, rapporteur) 
I. Introduction 
1. L'incidence de la guerre du Vietnam sur la 
defense de !'Europe peut-etre etudiee sous deux 
aspects, en apparence contradictoires : 
2. Premier aspect: la ponction d'effectifs et 
de materiel effectuee particulierement en Alle-
magne constitue un affaiblissement de la securite 
europeenne. 
3. Second ~pect : !'utilisation de materiels 
nouveaux, leu:r: experimentation et les progres de 
la strategie qui sont la consequence de la guerre 
du Vietnam permettent de compenser la diminu-
tion d'effectifs par une plus grande efficacite 
et une puissance de feu accrue. 
4. Etudions le premier aspect et recherchons 
d'abord les exigences que la guerre du Vietnam 
cree aux Etats-Unis. 
5. Le President J ohnson a decide de reduire de 
500 millions de dollars les depenses gouverne7 
mentales' interieures. Est-ce la consequence de la 
guerre 4u Vietnam 7 On peut .en discuter en 
affirmant que la situation financiere en est la 
raison determinante. 
6. En tout etat de cause, la situation finan-
ciere s'est deterioree aux Etats-Unis a cause de 
la situation au Vietnam, personne n'ignorant 
qu'une guerre de longue duree est ruineuse. 
7. En outre, les besoins d'effectifs sans cesse 
accrus au Vietnam ne peuvent pas etre sans 
repercussions. Quels sont ces besoins d'effectifs? 
8. De 773 hommes au 1•• janvier 1961, les effec-
tifs mnericains arr Sud-Vietnam sont passes a 
506.000 hommes au 9 mars 1968. 11 faut y 
ajouter: 
- les 35.000 marins embarques a bord des 
· navires de la Septieme flotte qui croi-
sent au large des ootes vietnamiennes j 
' . 
- les 43.000 hommes bases en Thai1ande, 
dont 33.000 appartiennent a !'aviation. 
9. Il aura fallu, en fait, un peu plus de deux 
ans (mars 1965 a juillet 1967) pour que la plus 
grosse partie du corps expeditionnaire americain 
soit debarquee a pied d'amvre au Sud-Vietnam. 
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10. Le plafond maximum des effectifs autorises 
est fixe actuellement a 525.000 hommes. A la 
suite des dernieres demandes de renfort presen-
tees par le general Abrams, le President Johnson 
a accorde !'envoi de 43.000 hommes supplemen-
taires au-dela de ce chiffre, ce qui porte l'eifec-
tif total a 549.000 hommes. 
11. 11 est a remarquer que les 10.000 hommes 
depeches d'urgence au Vietnam en fevrier 1968 
<1 brigade de la 828 DAP et le 278 Regiment de 
Marines) n'auraient pas ete affectes au Military 
Assistance Command Vietnam,. mais, provisoire-
ment detaches. 
12. 11 faut souligner, d'autre part, qu'en dehors 
de certaines categories de specialistes et des 
volontaires, qui prolongent leur sejour, les soldats 
americains ne restent que 12 mois au Vietnam 
(13 mois pour les Marines),· d'ou la necessite 
d'une rotation annuelle de presque tous les effec-
tifs. 
Pertes 
13. Outre ces releves, le commandement ameri-
cain doit aussi combler ses pertes, ce qui a sup-
pose en 1967 !'envoi de 35.000 hommes supple-
mentaires environ correspondant a : 
- 11.000 hommes tues ; 
- 24.000 blesses non recuperables 1• 
14. Le graphique ci-apres fait apparaitre prati-
quement un doublement des pertes d'une annee 
sur !'autre. Les chiffres concernant 1968 confir-
ment jusqu'ici cette remarque: les pertes du pre-
mier trimestre 1968 seront en effet au minimum 
equivalentes a celles d'un semestre de 1967. 
U. L'engagement americain au Vietnam 
15. Pour faire :face ·a. la decision du President 
Johnson de porter a 525.000 hommes d'ici l'ete 
1968 le Corps expeditionnaire americain au Viet-
nam et pour mieux utiliser les effectifs sur place 
ainsi que l'a demande le Secretaire a la defense, 
les mesures suivantes vont etre prises : 
1. 60 % des blesses deoomptes dans les sta.tistiques 
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Expose des motifs 
(presente par M. Beauguitte, rapporteur) 
I. Introduction · 
1. L'incidence de la guerre du Vietnam sur la 
defense de !'Europe peut-etre etudiee sous deux 
aspects, en apparence contradictoires : 
2. Premier aspect : la ponction d'effectifs et 
de materiel effectuee particulierement en Alle-
magne constitue un affaiblissement de la securite 
europeenne. 
3. Second aspect : !'utilisation de materiels 
nouveaux,. lem; experimentation et les progres de 
la strategie qui sont la consequence de la guerre 
du Vietnam permettent de compenser la diminu-
tion d'effectifs par une plus grande efficacite 
et une puissance de feu accrue. 
4. Etudions le premier· aspect et recherchons · 
d'abord les exigences que Ia giierre du Vietnam 
cree aux Etats-Unis. 
5. Le President Johnson a decide de reduire de 
500 millions de dollars les. dep(;)nses gouverne7 
mentales ' interieures. Est-ce ·la consequence de la 
guerre qu Vietnam ? On peut _en discuter en 
affirmant que la situation financiere en est la 
raison determinante. 
6. En tout etat de cause, la situation finan-
ciere s'est deterioree- aux Etats"Uni~ a cause de 
la situation au Vietnam, personne n'ignorant 
qu'une guerre de loilgue duree · est ruineuse. 
7. En outre, les besoins d'effectifs sans cesse 
accrus au Vietnam ne peuvent pas etre sans 
repercussions. Quels sont ces besoins d'effectifs? 
8. De 773 hommes au 1•• janvier 1961, les effec-
tifs americains arr Sud-Vietnam sont passes a 
506.000 hommes au 9 mars 1968. Il faut y 
ajouter: 
- les 35.000 marins embarques a bord des 
· navires de la Septieme flotte qui croi-
; sent au large des cotes vietnamiennes ; 
- les 43.000 hommes bases en Thai1ande, 
dont 33.000 appartiennent a !'aviation. 
9. Il aura fallu, en fait, un peu plus de deux 
ans (mars 1965 a juillet 1967) pour que la plus 
grosse partie du corps expeditionnaire americain 
soit debarquee a pied d'reuvre au Sud-Vietnam. 
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10. Le plafond maximum des effectifs autorises 
est fixe actuellement a 525.000 hommes. A la 
suite des dernieres demandes de renfort presen-
tees par le general Abrams, le President J ohnson 
a accorde !'envoi de 43.000 hommes supplemen-
taires au-dela de ce chiffre, ce qui porte l'effec-
tif total a 549.000 hommes. 
11. Il est a remarquer que les 10.000 hommes 
depeches d'urgence au Vietnam en fevrier 1968 
(1 brigade de la 82• DAP et le 27• ~egiment de 
Marines) n'auraient pas ete affectes au Military 
· Assistartce Command Vietnamr mais . provisoire-
ment detaches. 
12. Il faut souligner, d'autre part, qu'en dehors 
de certaines categories de specialistes et des 
volontaires, qui prolongent leur sejour, tes s6ldats 
americains ne restent que 12 mois au Vietnam 
(13 mois pour les Marines),· d'ou la necessite 
d'une rotation annuelle de presque tous les effec-
tifs. 
Pertes 
13. Outre ces releves, le commandement ameri-
cain doit aussi combler ses pertes, ce qui a sup-
pose en 1967 !'envoi de 35.000 hommes supple-
mentaires environ correspondant a : 
- 11.000 hommes tues ; 
- 24.000 blesses non recuperables 1 • 
14. Le graphique ci-apres fait apparaitre prati-
quement un doublement des pertes d'une annee 
sur l'autre. Les chiffres concernant 1968 confir-
ment jusqu'ici cette remarque : les pertes du pre-
mier trimestre 1968 seront en effet au minimum 
equivalentes a celles d'un semestre de 1967. 
ll. L'engagement americain au Vietnam 
15. Pour faire ;face ·a. la decision du President 
Johnson de porter a 525.000 hommes d'ici l'ete 
1968 le Corps expeditionnaire americain au Viet-
nam et pour mieux utiliser les effectifs sur place 
ainsi que l'a demande le Secretaire a la defense, 
les mesures suivantes vont etre prises : 
I. 60 % des blesses decomptes dans lea sta.tistiques 




Evolution des effectifs americains au Sud-Vietnam 















(Les. chiffres expriment 
des milliers d'hommes) 
(1,000 men) 





-1.1.66 1.7.66 1.1.67 1.7. 67 1.1 .68 9. 3.68 
DOCUMENT 441 
(a) Creation of the AMERICAL division in 
· · · Vietnam 1· ·· · · ·· · ·· ·· 
16. The Pentagon has officially announced the 
creation of this major unit. Accurate information 
as to when it will be formed and its final compo-
. sition is not yet available. . . . 
17. According to information in the military 
press, however, it will probably include : 
- the 19Sth ·Infantry Brigade, which has 
been in Vietnam since August 1966 ; 
. . 
- the 11th Infantry Brigade, now sta-
tioned in Hawaii, where it was formed . 
in August 1966' ; 
- the 198th Infantry Brigade set up in 
May 1967 at Fort Hood (Texas), where 
it is still stationed. 
18. Divisional supporting units would be drawn 
from the general reserves in that theatre. 
19. The AMERICAL division W(mld have a 
very flexible structure so· that it could incor-
porate units on a temporary basis for specific 
missions. 
20. It will replace the Task Force Oregon, now 
under · the op-erational control of the Third 
Amphibious Force of the Marine Corps, which 
consists of : 
- the Third Brigade of the 25th Infantry 
Division, recently renamed the Third 
Brigade of the Fourth Infantry Divi-
sion; 
- the First Brigade of the lOlst Air-
borne Division ; 
- the 196th Infantry Brigade. 
(b) Creation of the 6th Infantry Division in the 
United States 
21. The build-up of this new infantry division 
as from January 1968 was announced by 
Mr. McNamara on 7th September. Command and 
two brigades will be stationed at Fort Campbell 
(Kentucky) and one brigade in Hawaii. 
22. Although no provision was made for its 
creation in the current financial year, the Secre-
tary of Defence stated that it will involve only 
a very slight increase in the army strengths to 
1. This was the name of a task force set up in New 
Caledonia during the Second World War (AMERI for 
America, CAL for Caledonia). 
78 
be reached by 1st July 1968, i.e. 1,521,000 instead 
of 1,52o,ooo.· :'c. ·• -
' 23: It will perhaps be constituted by regrouping 
units which are dispersed in certain training 
units. and, the divisional-type artillery, .group 
(four groups, one projector battery) set . up at 
Fort Carson (Colorado) last July niay be 
assigned to it. 
24. , It · is estimated that the first- · ·br~gade to 
be set ; up will have completed its h:aining m 
September 1968. 
(c) Reinforce"JffnfB for Vietnam 
25: · I~ order to bring· the number of troops in 
Vietnam up to 525,000 in June 1968, President 
J ohnson has decided to send an additional 
reinforcement of 45,000 men, 35,000 of which 
wiii be ground forces. 
26. The 198th Brigade (3,000 men), whose 
departure was arranged before the presidential 
decision, is not included in the additional 
reinforcement of 35,000 men. 
27. The 35,000 will be made up as follows : 
- the 11th Infantry Brigade in Hawaii to 
be included in the AMERl!CAL divi-
sion; 
- the 101st Airborne Division from Fort 
Campbell, which already has one brigade 
in Vietnam and which will probably 
leave at the latest in January 1968, as 
the new 6th Infantry Division is to be 
at Fort Campbell by that date. Probably 
once it arrives in Vietnam this large unit 
will resume control of its Third Brigade, 
which is at present part of the Task 
Force Oregon and is not earmarked for 
the AMERICAI1 division ; 
and probably by : 
- the Sixth Armoured Reconnaissance 
Brigade set up at Fort Meade (Mary-
land) in March 1967 and battalions now 
being set up from the Second Armoured 
Division at Fort Hood (Texas) and the 
Fifth Mechanised Infantry Division from 
Fort Catson (Colorado). 
The figure of 18 new battalions has in 
fact been mentioned and the 11th Bri-
gade and the two brigades of the 101st 
Airborne Division make only nine ; 
- and general reserve units (artillery and 
engineers in particular) to bring the 
figure up to 35,000. 
(a) Creation au Vietnam de la divarion AMERICAL 1 
16. La creation de cette grande unite a ete an-
noncee officiellement par le Pentagone. Sa date 
de mise sur pied et sa composition exacte n'ont 
pas encore ete donnees. 
17. Selon des inforniations parues dans la presse 
militaire, elle engloberait : 
- la 1968 brigade d'infanterie engagee au 
Vietnam depuis aout 1966 ; 
- la ne brigade d'infanterie actuellement 
stationnee a Hawaii ou elle a ete mise 
sur pied en aout 1966 ; 
- la 1988 brigade d'infanterie creee en 
mai 1967 a Fort Hood (Texas) ou elle 
est toujours stationnee. 
18. Les elements organiques divisionnaires se-
raient pris sur les reserves generales du theatre. 
19. La division MIERICAL se caracteriserait 
par une organisation tres souple lui permettant 
d'absorber pour une mission donnee des unites 
temporairement affectees. 
20. Elle est destinee a remplacer la Task Force 
Oregon qui est actuellement sous le contrOle ope-
rationnel de la Troisieme Force Amphibie du 
Marine Corps et qui comporte : 
- la 3e brigade de la 2&' D.I. recemment 
rebaptisee ae brigade de la 48 D.I. ; 
- la 1re brigade de la 1018 DAP ; 
- la 1968 brigade d'infanterie. 
(b) Creation aux Etats-Unis de la 68 D. I. 
21. La mise sur pied a partir de janvier 1968 
de cette nouvelle division d'infanterie a ete an-
noncee le 7 septembre par M. McNamara. Le 
P.C. et deux brigades seront stationnes a Fort 
Campbell (Kentucky) et une brigade a Hawaii. 
22. Bien que sa creation n'ait pas ete prevue 
dans l'exercice budgetaire en cours, sa constitu-
tion, a affirme le Secretaire a la defense, n'exi-
gera qu'une tres faible augmentation des effec-
1. Ce nom etait celui d'une Task Force mise sur pied 
durant la deuxieme guerre mondiale en Nouvelle-Caledonie 
(AMERI pour America, CAL pour Caledonia). 
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tifs que l'armee de terre devait atteindre au 
1•r juillet 1968 : 1.521.000 au lieu de 1.520.000. 
23. Il se peut qu'elle soit constituee en regrou-
pant des unites dispersees autour de certaines 
ecoles et que le groupe d'artillerie de type divi-
sionnaire (4 groupes, 1 batterie de projecteurs) 
cree en juillet dernier a Fort Carson (Colorado) 
lui soit affecte. 
24. Selon les previsions, la premiere brigade 
constituee aura termine son instruction en sep-
tembre 1968. 
(c) RenforfJI pour le Vietnam 
25. Pour porter a 525.000 hommes en juin 1968 
les effectifs americains au Vietnam, le President 
johnson a decide d'y envoyer un renfort supple-
mentaire de 45.000 hommes dont 35.000 de l'ar-
mee de terre. 
26. La 1988 brigade (3.000 hommes) dont le 
depart etait prevu avant la decision presiden-
tielle, ne fait pas partie du renfort supplemen-
taire de 35.000 hommes. 
27. Ces 35.000 hommes seront fournis: 
- par la ne brigade d'infanterie d'Hawaii 
prevue pour faire partie de la division 
AMERICAL; 
- par la 1018 DAP de Fort Campbell qui 
a deja une brigade au Vietnam et dont 
le depart aura sans doute lieu au plus 
tard en janvier 1968, la nouvelle 68 DJ. 
devant se trouver a cette date a Fort 
Campbell. Il est probable qu'une fois 
au Vietnam cette grande unite repren-
dra le controle de sa 38 brigade qui fait 
partie actuellement de la Task Force 
Oregon et n'est pas prevue pour la 
division AMERICAL ; 
et vraisemblablement : 
- par la 68 brigade blindee de reconnais-
sance creee a Fort Meade (Maryland) 
en mars 1967 et par des bataillons en 
cours de formation a partir des 2 D.B. 
de Fort Hood (Texas) et de la 58 divi-
sion d'infanterie mecanisee de Fort 
Carson (Colorado). 
Le chiffre de 18 nouveaux bataillons a 
en effet ete avance et la ne brigade et 
les deux brigades de la 1018 DAP n'en 
representent que neuf ; 
- par des unites de reserves generales, ar-
tillerie et genie notamment, pour com-
pleter a 35.000. 
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28. The majority of the reinforcements sent to 
Vietnam would thus be infantry units to increase 
the proportion of front-line troops in this theatre 
as advocated by Mr. McNamara, former Secre-
tary of Defence. Organic divisional units of the 
AMERICAL division are in fact to be drawn 
from the general reserve units already in this 
theatre. It is also possible that the organic 
divisional units of the 101st Airborne Division, 
now reduced, will be brought up to strength on 
the spot by general reserve units already in 
Vietnam. 
29. In fact, these measures will result in a 
qualitative weakening of the STRICOM 1 stra-
tegic reserves. 
30. Numerically, the creation of the Sixth 
Infantry Division will certainly make up for the 
departure of the 198th Brigade and the two 
brigades of the 101st Airborne Division, but how 
long will it take to achieve operational value, 
particularly that of the 101st ? 
31. The operational value of the two armoured 
divisions and of the 5th Mechanised Division 
will also be reduced by the ensuing withdrawals. 
32. In fact, STRICOM will have only the 82nd 
Airborne Division for dealing with possible 
" bush fires ". 
33. The departure of the 101st Airborne Division 
for Vietnam, together with the shortage of pilots 
and helicopters, will postpone sine die the crea-
tion of a second airborne division which in 
theory was planned for mid-1968. 
34. To meet public concern about the state of 
strategic reserves, the Department of Defence 
is considering integrating the selected reserve 
force of the ready reserve. The selected reserve 
force consists of three divisions and six brigades 
totalling 150,000 men. Its units are at 100 % 
strength and have been in serious training for 
a year. However, there are certain serious 
deficiencies in equipment and the force could 
intervene at best only six to eight weeks after 
mobilisation. 
1. There are also still two divisions of Marines in the 
United States. One has a regiment in Vietnam, and the 
other has two battalions at sea, one in the Mediterranean 
and the other in the Caribbean. 
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35. At the beginning of 1965, the army had eight 
divisions and four infantry brigades in the 
United States. By next June, there will be only 
five divisions and four infantry brigades 
although three divisions 1, four infantry brigades 
and one armoured reconnaissance brigade have 
been formed since September 1965. Of these five 
divisions, only the 82nd Airborne Division will 
be in a position to go into action. 
m. Strategy 
36. Growing force requirements in Vietnam 
have indirectly affected European security. The 
United States concept of flexible response 
depends on the availability of adequate numbers 
of conventional forces. The United States has 
made a big effort to build up a valid strategic 
reserve. 
37. The creation of the Strike Command in 
1962, consisting of 160,000 men in eight divi-
sions, met this aim. But the withdrawals for 
service in Vietnam have brought this down to 
a dangerously low level. The United States has 
therefore been trying for several years to per-
suade its European allies to increase the level of 
their own armed forces. But it encounters 
understandable reticence on the part of nations 
with limited defence budgets which also feel that 
the present American strategic concept deprives 
them of the security which, in event of aggres-
sion, they were afforded by automatic and 
immediate recourse to massive retaliation. 
38. They are also trying to build up their 
strategic reserves by drawing on forces from the 
European theatre. Thus, the Secretary of 
Defence announced a few months ago that almost 
35,000 of the 260,000 United States land and air 
forces in Germany would be called back to the 
United States. The units now to be called back 
are reported to be the following : 
- 82 army units, from detachments to bri-
gades, i.e. 28,000 men, will be affected 
by this measure ; 
- two of the three brigades of the 24th 
Mechanised Infantry Division (whose 
1. Not including the First Airborne Cavalry Division 
formed from the Second Infantry Division. 
28. Les renforts envoyes au Vietnam seraient 
ainsi constitues d'une majorite d'unites d'infan-
terie augmentant sur ce theatre la proportion des 
combattants de premiere ligne ainsi que l'avait 
preconise M. McNamara, ex-Secretaire a la de-
fense. Les EOD de la division AMERICAL doi-
vent en effet etre fournis a partir d'unites de 
reserves generales deja sur ce theatre. n est 
d'autre part possible que les elements organi-
ques divisionnaires de la 1018 DAP, actuelle-
ment reduits, soient completes sur place par des 
unites de reserves generales deja au Vietnam. 
29. Ces mesures vont se traduire en fait par 
un affaiblissement qualitatif des reserves stra-
tegiques du STRICOM 1• 
30. Numeriquement, la creation de la 6e D.I. 
compensera certes le depart de la 198., brigade 
et des deux brigades de la 101e DAP, mais dans 
quel delai aura-t-elle atteint leur valeur opera-
tionnelle, notamment celle de la 101 e y 
31. D'autre part, la valeur operationnelle des 
2 D.B. et de la 5e division mecanisee va encore 
se trouver reduite par les ponctions qu'elles vont 
devoir subir. 
32. En fait, il ne restera au STRICOM que la 
828 DAP susceptible d'intervenir pour traiter un 
« feu de brousse » eventuel. 
33. En outre, le depart de la 101 e DAP pour le 
Vietnam joint a l'insuffisance de pilotes et d'heli-
copteres va remettre sine die la creation d'une 
deuxieme division aeromobile qui etait en prin-
cipe prevue pour la mi-1968. 
34. Pour aller au devant des inquietudes de 
!'opinion sur l'etat des reserves strategiques, 
l'idee se fait d'ailleurs jour au Departement de 
la defense d'y integrer la Selected Reserve Force 
de la reserve immediate. Cette Selected Reserve 
Force, forte de trois divisions et de six brigades, 
represente 150.000 hommes. Ses unites sont a 
100 % de leurs effectifs et ont subi un entraine-
ment serieux depuis un an. Toutefois, leurs mate-
riels ne sont pas sans presenter des deficiences 
serieuses et elles ne pourraient intervenir au 
mieux que dans un delai de six a huit semaines 
apres avoir ete mobilisees. 
1. n reste en outre aux Etats-Unis deux divisions du 
Marine Oorps. L'une a un regiment engage au Vietnam, 
l'autre deux bataillons embarques, l'un en Mediterranee, 
l'autre en mer des CaraJ."bes. 
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35. Au debut de 1965, l'armee de terre disposait 
aux Etats-Unis de huit divisions et de quatre 
brigades d'infanterie. En juin prochain, elle 
n'aura plus en metropole que cinq divisions et 
quatre brigades d'infanterie alors que, depuis 
septembre 1965, auront ete creees trois divisions "1, 
quatre brigades d'infanterie et une brigade blin-
dee de reconnaissance. Et sur ces cinq divisions, 
seule sera en mesure d'intervenir la 828 DAP. 
m. La strategie 
36. Les besoins d'effectifs sans cesse accrus au 
Vietnam ont porte atteinte d'une maniere indi-
recte a la securite europeenne. Sur le plan con-
ventionnel tel que le conc;oivent les Americains, 
la riposte graduee suppose la disposition en quan-
tite suffisante de forces classiques, reservees et 
disponibles. Les Etats-Unis ont fait un gros 
effort pour se constituer une reserve strategique 
valable. 
37. La creation, en 1962, du Strike Command 
fait de 160.000 hommes repartis en huit divi-
sions, repondait a ce but. Mais les ponctions 
effectuees au profit du Vietnam l'ont amene a 
un niveau dangereusement bas. C'est pourquoi 
ils cherchent depuis plusieurs annees, d'une part, 
a persuader leurs allies europeens d'accroitre 
eux-memes le niveau de leurs forces armees. Mais 
ils se heurtent aux reticences comprehensibles de 
nations aux budgets de defense limites qui, de 
plus, voient dans le concept strategique americain 
la perte de la securite que leur procurait, en cas 
d'agression, le recours automatique et immediat 
aux represailles massives. 
38. D'autre part, ils cherchent a reconstituer 
leurs reserves strategiques en prelevant des for-
ces sur le theatre europeen. C'est ainsi que le 
ministre de la defense a annonce, il y a quelques 
mois, le retour sur le sol national de pres de 
35.000 hommes sur les 260.000 que comprennent 
actuellement leurs forces terrestres et aeriennes 
en Allemagne. Les unites appelees a faire mouve-
ment a breve echeance seraient les suivantes : 
- 82 unites de l'armee de terre, allant du 
detachement a la brigade, soit 28.000 
hommes, seront touchees par cette me-
sure; 
- deux des trois brigades de la 24e D.I.M. 
(dont le P.C. se trouve a Augsbourg) 
1. Non comprise la Ire Division de cavalerie aero-
mobile constituee a partir de la 2e D.I. 
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command post is at Augsburg) will ·be 
transferred to Fort Riley (Kansas) ; 
- the Third Armoured Reconnaissance Bri-
gade (whose command post is in Kaisers-
lautern) and four artillery groups, con-
sisting of three groups of 155 and one 
group of 203, will go to Fort Lewis 
(Washington) ; 
- one group of ground-to-air Hawk mis-
siles will be sent to Fort Bliss (Texas) ; 
- part of the Tenth Special Force Group 
(whose command post is in Bad Toelz) 
will be transferred to Fort Devens (Mas-
sachusetts). 
39. The United States Air Force now has 
225 fighter-bombers with nuclear capability, 
divided into nine squadrons in West Germany. 
The plan for air force reductions includes the 
withdrawal of four squadrons, representing about 
7,000 men and one hundred aircraft. 
40. The 49th Wing (three squadrons) based in 
Spangdalem will be transferred to Holloman 
(New Mexico), and the 417th Squadron, belong-
ing to the 50th Wing stationed in Hahn, will be 
transferred to Mountain Home (Idaho). 
41. These units will be maintained at a high 
level of combat-readiness and will still be 
assigned to NATO so that it will be possible to 
redeploy them rapidly in the Federal Republic 
of Germany. 
42. The two brigades and four squadrons of 
fighter-bombers will be sent to Germany each 
year to take part in manoeuvres. 
43. This withdrawal forms part of the economy 
measures advocated by Congress. The Adminis-
tration hopes in this way to reduce budgetary 
expenditure by $30 million during the financial 
year 1969 and the deficit in the balance of 
payments by $75 million per year. 
44. It seems, however, that this measure may 
be only a prelude to a larger reduction in 
American strengths in Europe. 
45. In fact, Senator Mansfield, Leader of the 
Majority in the Senate, stated at the beginning 
of 1967 that the figure of 35,000 men was not 
enough and that four of the six divisions then 
stationed in the Federal Republic should be 
repatriated in the next three to five years. In 
an interview on 9th January 1968, he stated 
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that because of the United States balance of 
payments problems it seemed a particularly 
suitable moment to take up this problem again 
and that the Joint Committee of which he was 
Chairman would resume hearings with a view to 
making "substantial" reductions, which is what 
happened. 
46. For its part, the British Government, on 
the basis of the three-power agreements of May 
1967, decided to withdraw 5,000 of the 62,500 
men now stationed in Germany during the first 
quarter of 1968. 
47. The first withdrawals have already taken 
place. The 18th Squadron of W essex helicopters 
of the Royal Air Force was moved from 
Giitersloh to Acklington (Northumberland) on 
5th January 1968. Infantry units of the Sixth 
Brigade (three infantry battalions, one artillery 
group, one heayY anti-aircraft group - Thun-
derbird missiles - and service units) are to 
follow. 
48. This brigade will be redeployed in Yorkshire 
but will still be assigned to NATO and under 
the orders of the General commanding the Army 
of the Rhine. 
49. In theory, it is to return periodically to 
Germany for manoeuvres. It would then rejoin 
its tank regiment, its mobilisation stocks and 
part of the troop transport vehicles for its 
infantry. 
50. Together with the withdrawals decided by 
other allies, the repatriation of part of the United 
States and British troops may well result in the 
number of allied troops stationed in the Federal 
Republic being reduced to 373,000 in 1968 1• 
51. There is little that the Federal German 
Government can say about these withdrawals, 
since for budgetary reasons the German General 
Staff itself has advocated reducing the strengths 
of the German army while improving its equip-
ment and efficiency. Whereas NATO had 
authorised the Federal Republic to increase the 
strength of the Bundeswehr to 508,000 by 1970, 
it has been decided to maintain the present level 
of 455,000 men, or even to reduce it slightly by 
5,000 or 6,000. 
52. The Federal Government mainly reproaches 
its allies with not trying to arrange with the 
1. 431,000 at the end of 1967. 
seront transferees a Fort Riley, dans 
le Kansas; 
- la 3e brigade blindee de reconnaissance 
(dont le P.C. est a Kaiserslautern) et 
quatre groupes d'artillerie, comprenant 
trois groupes de 155 et un groupe de 
203 iront a Fort Lewis, dans le Was-
hington; 
- un groupe de missiles sol-air Hawk sera 
dirige sur Fort Bliss, dans le Texas ; 
- une partie du toe Groupe de forces spe-
ciales (dont le P.C. est a Bad Toelz) sera 
deplacee a Fort Devens, dans le Massa-
chusetts. 
39. L'armee de l'air americaine dispose actuelle-
ment en Allemagne de l'ouest de 225 chasseurs 
bombardiers a capacite nucleaire, repartis dans 
neuf escadrons. Le plan de reduction des moyens 
aeriens prevoit le retrait de quatre escadrons, ce 
qui represente environ 7.000 hommes et une cen-
taine d'avions. 
40. La 498 escadre (trois escadrons), basee a 
Spangdalem, sera transferee a Holloman dans 
le New Mexico, et le 4178 escadron, appartenant 
a la 508 escadre stationnee a Hahn, rejoindra 
Mountain Home dans l'Idaho. 
41. Toutes ces unites, qui seront maintenues a 
un degre eleve de preparation, demeureront a la 
disposition de l'O.T.A.N. et pourront etre rapide-
ment redeployees en Republique Federale d'Alle-
magne. 
42. Les deux brigades et les quatre escadrons de 
chasseurs bombardiers seront renvoyes annuelle-
ment en Allemagne pour participer a des ma-
namvres. 
43. Ce retrait s'inscrit dans le cadre des mesures 
d'economie preconisees par le Congres. L'Admi-
nistration espere ainsi reduire les charges budge-
taires de 30 millions de dollars au cours de l'exer-
cice budgetaire 1969 et le deficit de la balance 
des paiements de 75 millions de dollars par an. 
44. n semble neanmoins que cette mesure ne soit 
que le prelude a une reduction plus importante 
des effectifs americains en Europe. 
45. Le senateur Mansfield, leader de la majorite 
au Senat, avait en effet declare au debut de 1967 
que le chiffre de 35.000 hommes etait insuffisant 
et qu'il convenait de rapatrier quatre des six 
divisions actuellement stationnees en R.F.A. 
dans les trois a cinq annees a venir. Le 9 janvier 
1968, au cours d'une interview, il a indique qu'en 
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raison du probleme de la balance des paiements 
americaine, le moment lui paraissait particulie-
rement opportun pour aborder a nouveau ce 
problcme et que la commission mixte, qu'il pre-
side, reprendrait ses auditions en vue de reduc-
tions « substantielles ». Ce qui se produisit. 
46. De son cote, le gouvernement britannique, 
s'appuyant sur les accords tripartites du mois de 
. mai 1967, a decide de retirer d'Allemagne, au 
cours du premier trimestre 1968, 5.000 hommes 
sur les 62.500 qui y sont actuellement stationnes. 
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47. Les premiers rapatriements ont deja com-
mence. C'est ainsi que le 188 escadron d'Mlicop-
teres W essex de la Royal Air Force a fait mouve-
ment le 5 janvier 1968 de Gutersloh sur Adding-
ton (Northumberland). Les unites d'infanterie de 
la 68 brigade (trois bataillons d'infanterie, un 
groupe d'artillerie, un groupe lourd de F.T.A. 
- missiles Thunderbird - et des unites des ser-
vices) vont suivre. 
48. Cette brigade sera redeployee dans le 
Yorkshire, mais restera affectee a l'O.T.A.N. et 
sera maintenue sous les ordres du general com-
mandant l'armee du Rhin. 
49. Elle devrait, en principe, revenir periodique-
ment en Allemagne pour y effectuer des ma-
namvres. Elle y retrouverait alors son regiment 
de chars, ses stocks de mobilisation ainsi qu'une 
partie des V.T.T. de son infanterie. 
50. S'ajoutant aux retraits decides par les autres 
pays allies, le rapatriement d'une partie des trou-
pes americaines et anglaises risque d'entrainer 
en 1968 la reduction a 373.000 hommes des effec-
tifs allies stationnes en R.F.A. 1• 
51. Le gouvernement de Bonn peut difficile-
ment reprocher a ses allies ces retraits de trou-
pes, car l'etat-major allemand a, de son cote, 
preconise pour des raisons budgetaires une re-
duction des effectifs de l'armee allemande au 
profit d'une plus grande technicite et d'une meil-
leure efficacite. Alors que !'Organisation atlan-
tique avait autorise la R.F.A. a porter les effec-
tifs de la Bundeswehr a 508.000 d'ici a 1970, la 
decision a ete prise de maintenir ceux-ci a leur 
niveau actuel de 455.000 hommes, voire de les 
diminuer Iegerement de 5 a 6.000 hommes. 
52. Le gouvernement federal reproche surtout 
a ses allies de ne pas avoir cherche a obtenir des 
I. 431.000 hommes a la fin de 1967. 
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Warsaw Pact countries for allied withdrawals 
to be offset by similar withdrawals of Soviet 
troops from East Germany. The Federal Repub-
lic's main aim is to achieve a balance of conven-
tional forces on each side of the iron curtain. 
Last March, General Heusinger explained that 
to ensure a balance of forces there was no 
question of equalling the opposing forces sta-
tioned in the GDR but merely of preventing a 
ratio of 3 to 1, short of which the Soviets would 
attempt nothing. He stated that the present level, 
i.e. before the planned withdrawal, was suf-
ficient, but the minimum necessary. 
53. The Federal Government is still hoping, 
however, that the allies will be able to make up 
for the lower force levels by greater efficiency 
with at least equal fire power. 
Country Present levels Proposed 
reduction 
United States 257,000 men 35,000 men 
Great Britain 56,000 men 6,000 men 
France 62,000 men 5,000 men 
Belgium 50,000 men 12,000 men 
Canada 6,000 men ? 
54. The present withdrawals should be the last of 
their kind and not the thin edge of the wedge for 
a general repatriation of troops stationed in the 
Federal Republic. But the measures being imple-
mented by the United States make Germany fear 
that the present withdrawals will continue and 
increase. 
55. Admittedly, the United States has stressed 
that these changes were discussed with its allies, 
and that there was no question of withdrawal 
but of redeployment, or rather a "double post-
ing" of units which are still assigned to the 
Alliance. 
56. In addition, the units rotate and there are 
annual deployment exercises in Europe. 
Mr. McNamara assured the members of NATO 
that units thus repatriated could be sent back to 
Europe within ten days. The Pentagon gave the 
more cautious figure of thirty days. The Secre-
tary of Defence was probably basing his estimate 
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on the means of transport which will be available 
in 1973-75, to which we shall refer later. 
Nevertheless, this is the practical consequence of 
the United States desire to regroup part of its 
forces stationed in Europe on national territory. 
57. But this desire, motivated by the need to 
reconstitute a valid strategic reserve in the 
United States as a necessary condition for 
graduated response, has implications of major 
importance to Europe : i.e. that the United 
States no longer considers that this theatre is 
worth every sacrifice. This is not because the 
threat facing Europe has lessened. The United 
States considers that there has been no reduction 
in the potential of the Warsaw Pact forces but, 
on the contrary, for equal numbers, modernisa-
tion has given them greater effectiveness. 
58. They do not give the Vietnam conflict a 
higher priority, in spite of the 500,000 troops 
there and the $26,000 million to be spent there 
this year. But the United States considers that 
with the balance of terror of the nuclear deter-
rent, the communist world will now try to expand 
in the peripheral areas, generally underdevel-
oped, i.e. in Africa, Asia and Latin America. 
59. Without neglecting Western Europe and 
South-East Asia, the United States must be able 
to intervene, because of its commitments in all 
these areas, with highly mobile reserves com-
mensurate with the threat, which implies that 
they must be concentrated in a central position, 
i.e. on national territory. 
60. To sum up, present United States strategy 
seems to have the following consequences for 
Europe: 
- refusal to share anything with it in the 
field of nuclear planning and deployment 
of nuclear weapons. This implies that 
the United States is opposed to any form 
of united Europe ensuring its own de-
fence backed by a European deterrent 
for this, they consider, could never have 
a second strike capability which alone, in 
their eyes, is a true deterrent ; 
pays du Pacte de V arsovie que les retraits allies 
soient compenses par des retraits analogues des 
troupes sovietiques en Allemagne de l'est. La 
R.F.A. recherche en effet surtout l'equilibre des 
forces conventionnelles de part et d'autre du 
rideau de fer. En mars dernier, le general 
Heusinger expliquait que, pour assurer l'equi-
libre des forces, il ne s'agissait pas d'egaler les 
forces adverses stationnees en D.D.R., mais seule-
ment d'empecher un rapport de forces de 3 a 1 
sans lequel les Soviets ne tenteraient rien. Selon 
lui, le niveau actuel, c'est-a-dire avant le retrait 
envisage, etait suffisant, mais representait le 
minimum necessaire. 
53. L'espoir demeure cependant a Bonn que les 
allies sauront compenser la diminution de leurs 
effectifs par la recherche d'une plus grande 
efficacite qui permettrait de conserver une puis-
sance de feu au moins egale. 
Pays Effect ifs Diminution 
aotuels envisagee 
U.S.A. 257.000 h. 35.000 h. 
Grande-Bretagne 56.000 h. 6.000 h. 
France 62.000 h. 5.000 h. 
Belgique 50.000 h. 12.000 h. 
Canada 6.000 h. 1 
54. Les retraits actuels devraient etre les der-
niers de ce genre et ne pas constituer l'amorce 
d'un mouvement general de rapatriement des 
troupes stationnees en R.F.A. Or, les mesures de 
restriction americaines font craindre a l'Alle-
magne que le processus des retraits en cours ne 
se prolonge et ne s'amplifie. 
55. Certes, Washington a souligne que ces mo-
difications ont fait l'objet de discussions avec ses 
allies. Il a insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas 
la d'un retrait, mais d'un « redeploiement », ou 
plus exactement d'une « double implantation » 
donnee a des unites qui resteront a la disposition 
de 1' Alliance. 
56. De plus : rotation des unites et exer-
cices annuels de deploiement en Europe. Et 
M. McNamara a donne !'assurance aux membres 
de l'O.T.A.N. que les unites ainsi rapatriees pour-
raient etre renvoyees en Europe dans un delai 
de 10 jours. Le Pentagone, plus prudent, a 
avance le chiffre de 30 jours. Il est probable que 
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le secretaire a la defense s'est place dans l'op-
tique des moyens de transport qui seront dispo-
nibles vers les annees 1973-1975, sur lesquels 
nous reviendrons dans quelques instants. Il n'en 
reste pas moins que ce projet concretise le desir 
des Etats-Unis de regrouper sur le sol national 
une partie des forces stationnees en Europe. 
57. Mais ce desir, motive par la necessite de re-
constituer aux Etats-Unis une reserve strate-
gique valable, condition necessaire de la riposte 
graduee, a une implication capitale en ce qui 
concerne l'Europe: c'est que ce theatre n'est plus 
considere par les Etats-Unis comme celui au be-
nefice duquel tout doit etre sacrifie. Ce n'est pas 
que la menace qui le confronte ait diminue. Les 
Etats-Unis considerent qu'il n'y a pas eu de 
reduction dans le potentiel des forces du Pacte 
de V arsovie, mais au contraire une modernisation 
qui leur confere, a effectifs egaux, une qualite 
superieure. 
58. lls n'accordent pas au conflit vietnamien 
une priorite superieure, en depit des 500.000 
Americains qui s'y trouvent engages et des 
26 milliards de dollars qui y seront depenses cette 
annee. Mais les Etats-Unis estiment que, l'equi-
libre de terreur etant realise dans le domaine de 
la dissuasion nucleaire, c'est desormais dans les 
zones peripheriques, generalement sous-develop-
pees, que le monde communiste va chercher a 
poursuivre son expansion, c'est-a-dire en Afrique, 
en Asie, en Amerique latine. 
59. Sans pour autant negliger l'Europe occiden-
tale et le Sud-est asiatique, les Etats-Unis doi-
vent, de par leurs engagements, pouvoir inter-
venir rapidement dans toutes ces zones avec des 
moyens reserves hautement mobiles et exactement 
adaptes a la menace qui devront, pour ce faire, 
etre concentres en position centrale, c'est-a-dire 
sur le sol national. 
60. En resume, la strategie americaine actuelle 
parait avoir vis-a-vis de !'Europe les consequen-
ces suivantes: 
- refus de tout partage avec elle dans le 
domaine de la planification d'emploi et 
de la mise en amvre de l'armement 
nucleaire. Ceci implique I 'hostilite des 
Etats-Unis a toute formule d'Europe 
unifiee assurant elle-meme sa propre 
defense avec !'appoint d'une force de 
dissuasion europeenne, car celle-ci, esti-
ment-ils, ne pourra jamais constituer 
une force de seconde frappe, seule ca-
pable a leurs yeux, d'avoir un reel pou-
voir de dissuasion ; 
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- reduction of United States military com-
mitments in Europe, and the need for 
the latter to improve its own conventional 
defences; 
- abandonment of the priority hitherto 
given to the European theatre. 
The withdrawal of forces and the United States 
balance of payments 
61. At the weekly meeting of the NATO 
Permanent Council in Brussels on 17th January 
1968, Mr. Harlan Cleveland, United States Per-
manent Representative to NATO, made a state-
ment on the United States balance of payments. 
He stated that one of the primary causes of the 
imbalance was military expenditure in Vietnam 
and Europe. It was therefore necessary to seek 
agreement in the Alliance in this respect. 
62. Fearing a slackening off in public support 
for its commitments towards its allies, the United 
States Government would like multilateral pro-
cedure to be set up in NATO for neutralising 
the monetary consequences of military expen-
diture abroad in place of the present bilateral 
agreements. 
63. He also stressed that the $ 500 million 
reduction in external government expenditure 1 
decided on by President Johnson was of undeni-
able importance but nevertheless did not mean 
a radical change in United States foreign policy, 
particularly with regard to the deployment of 
its forces in Europe. 
64. On 20th December 1967, the Pentagon con-
firmed its decision to reduce the number of 
United States armed forces stationed in 
Germany. 
65. In addition to the abovementioned military 
forces, 15,200 dependants will be repatriated to 
the United States. After this withdrawal, there 
will be about 220,000 men left 2• 
1. In 1967, United States military expenditure in NATO 
amounted to $ 1,500 million, of whioh $ 830 million in 
the Federal Republic. 
2. Army: 189,000 ; air foroe : 31,000. 
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IV. Repercussions of the transfer on the 
situation in Vietnam 
66. Following the Tet offensive, President 
J ohnson instructed a working party composed, 
inter alia, of the new Secretary of Defence, Mr. 
Clifford, the Secretary of State, Mr. Dean Rusk, 
and General Wheeler, to make an overall revision 
of United States policy in Vietnam. The working 
party's conclusions and the decisions taken or 
planned by President J ohnson have not yet been 
disclosed. 
67. Although the true situation in Vietnam is a 
secret, it is nevertheless certain that the United 
States Government considers it serious. In spite 
of optimistic official statements, it seems in fact 
to be generally admitted that the Tet offensive : 
- jeopardised recent progress towards paci-
fication, the set-back being six months 
by the most optimistic estimates ; 
- made the United States forces lose the 
initiative. As many of its troops have 
been and still are immobilised, it is 
impossible to pursue the "Westmoreland 
strategy '' with present means ; 
- aroused doubts about the possibility of 
regaining the initiative by a simple esca-
lation of bombing or strengths as a large 
number of North Vietnamese forces have 
not yet been engaged in the conflict. 
68. That, moreover, is the main argument of 
those, particularly in Congress, who oppose send-
ing major reinforcements. They say that such 
a measure would in no way improve the chances 
of success of the United States and its allies since 
it would inevitably be followed, as in the past, 
by a North Vietnamese counter-escalation. 
69. Although no official information has yet 
been given in this respect, as President Johnson 
has perhaps not yet even reached a decision, it 
is probable that General Abrams, who now has 
510,000 men, will receive only moderate rein-
forcements in the coming months, generally esti-
- reduction de !'engagement militaire 
americain en Europe, et necessite pour 
cette derniere d'ameliorer sa propre 
defense conventionnelle ; 
- abandon de la notion de priorite accor-
dee jusqu'alors au theatre europeen. 
Le retrait de forces et la balance des paiements 
americaine 
61. Au cours de la reunion hebdomadaire du 
Conseil permanent de l'O.T.A.N. tenue a Bruxel-
les le 17 janvier 1968, M. Harlan Cleveland, 
Ambassadeur des Etats-Unis aupres de 
l'O.T.A.N., a fait une declaration relative a la 
balance des paiements americaine. n a notam-
ment precise que l'une des causes premieres de 
son desequilibre provenait des depenses militaires 
americaines au Vietnam et en Europe, et qu'un 
accord devait etre recherche au sein de !'Alliance 
a ce sujet. 
62. Craignant en effet une diminution du sou-
tien que son opinion publique lui accorde en ce 
qui concerne ses engagements a l'egard de ses 
allies, le gouvernement americain souhaiterait la 
mise en place au sein de l'O.T.A.N. d'un meca-
nisme multilateral destine a neutraliser les conse-
quences sur le plan monetaire des depenses mili-
taires a l'etranger et qui viendrait se substituer 
aux accords bilateraux actuellement en vigueur. 
63. L'ambassadeur a souligne d'autre part que 
la reduction de 500 millions de dollars des de-
penses gouvernementales exterieures 1 decidee 
par le President Johnson revetait certes une im-
portance indiscutable mais n'en impliquait pas 
pour autant un changement radical de la poli-
tique exterieure des Etats-Unis, notamment en 
ce qui concernait le deploiement des forces ame-
ricaines en Europe. 
64. Le Pentagone a confirme le 20 decembre 
1967 sa decision de reduire le volume des forces 
armees americaines stationnees en Allemagne. 
65. En plus des forces militaires deja citees, 
15.200 membres de families de militaires seront 
rapatries aux Etats-Unis. Les effectifs des forces 
armees americaines seront, apres ce retrait, d'en-
viron 220.000 hommes 2• 
I. En 1967, les depenses militaires americaines au titre 
de l'O.T.A.N. se sont elevees a un milliard et demi de 
dollars dont 830 millions en Allemagne federale. 
2. Terre : 189.000 hommes ; air : 31.000 hommes. 
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IV. La repercussion du transfert sur la 
situation au Vietnam 
66. A la suite de !'offensive du Tet, le President 
Johnson a charge un groupe de travail compre-
nant notamment le nouveau secretaire a la de-
fense M. Clifford, le secretaire d'Etat Dean 
Rusk' et le general Wheeler de proceder a une 
revision d'ensemble de la politique americaine au 
Vietnam. Aucune revelation n'a encore ete faite 
sur les conclusions au.xquelles ce groupe est par-
venu, non plus que sur les decisions prises ou du 
moins envisagees par le President Johnson. 
67. Bien que le secret soit garde sur la situat~on 
reelle au Vietnam, il n'en demeure pas moms 
certain qu'elle est consideree comme grave a 
Washington. En depit des declarations officielles 
optimistes il parait en effet generalement admis 
que !'offensive du Tet : 
- a remis en cause les progres recents du 
programme de pacification qui a ainsi 
subi un retard estime a six mois par 
les plus optimistes ; 
- a fait perdre !'initiative aux forces 
americaines dont de nombreux effec-
tifs ont ete fixes et le sont toujours, 
rendant impossible la poursuite de la 
« strategie W estmoreland » avec les 
moyens actuels ; 
- a fait naitre des doutes sur la possibi-
lite que !'initiative puisse etre retrou-
vee par une simple escalade dans les 
bombardements ou dans les effectifs, 
d'importantes forces nord-vietnamien-
nes n'ayant pas encore ete engagees 
dans la bataille. 
68. C'est d'ailleurs la le principal argument pr&. 
sente par ceux qui s'opposent, notamment au 
Congres, a !'envoi de renforts importants. Une 
telle mesure disent-ils, n'augmenterait en aucune fa~on les chances de succes des Etats-Unis et de 
leurs allies puisqu'elle serait inevitablement sui-
vie, comme par le passe, d'une contre-escalade 
nord-vietnamienne. 
69. Bien qu'aucune indication officielle n'ait 
encore ete donnee a ce sujet, le President 
Johnson n'ayant d'ailleurs peut-etre pas encore 
pris de decision, il est vraisemblable que le 
general Abrams, qui dispose actuellement de 
510.000 hommes, n'obtiendra au cours des pro-
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mated at between 30,000 and 50,000 men 1• 
70. Even if limited to 30,000 men, the problem 
of reinforcements will be difficult to solve. 
71. In February, the Pentagon already had to 
take a brigade from the 82nd Airborne Division, 
the only complete and operational division still 
stationed in the United States, in order to send 
an emergency reinforcement of 10,500 2, thus 
infringing the rule that troops may not be posted 
to Vietnam for a second time less than two years 
after the end of their first posting. 
72. To meet this new request, it is possible : 
- to increase the number of conscripts but, 
apart from the fact that troops would be 
available only in six months' time, the 
Defence Department would refuse. It 
has in any event stated that the total of 
308,000 conscripts fixed for 1968 would 
be respected ; 
- to increase the length of military service 
or of the period spent in Vietnam ; the 
Defence Department would also be 
against this solution ; 
- to withdraw troops from Germany, but 
Mr. Cleveland has recently warned that 
this would be a godsend for the Soviet 
Union; 
- to make further withdrawals from the 
strategic forces, but since the departure 
of the Third Brigade of the 82nd Air-
borne Division and the 27th Marine 
Regiment for Vietnam in February, 
practically all that remains in the United 
States is two or three army brigades and 
one marine brigade which are really 
operational at their respective levels 8 ; 
- to call up reservists, either individually, 
which would require the authorisation of 
Congress, or collectively by mobilising 
1. According to the press, he asked for 206,000 men, 
but this has been denied in presidential circles. 
2. This reinforcement has been sent on a temporary 
basis only. 
3. See table at appendix giving the quantitative and 
qualitative state of the United States army strategic 
reserves. 
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units of the selected reserve force. The 
Defence Department would perhaps 
prefer to recall reservists individually, 
which would avoid the problem of equip-
ment as that of the selected reserve 
force is in fact considered obsolete. Mr. 
McNamara's policy was to limit the level 
of supplies to a strict minimum and the 
rhythm of production is slower than 
training or organisation. 
73. The last two solutions will probably be 
adopted. In any event, it is difficult to see how 
mobilisation measures can be avoided especially 
as part of the forces stationed in the United 
States are being kept available in case of race 
riots this summer. The Secretary of the Army 
has in fact published details of seven task forces, 
totalling 15,000 men, to reinforce units of the 
National Guard to keep order if necessary. 
V. Conclusions 
7 4. Consequently, the measures taken or planned 
by the United States because of the war in Viet-
nam or for financial reasons arising from the 
war are most serious for Western Europe. 
75. Your Rapporteur has studied them from a 
purely military viewpoint, in accordance with 
the instructions of the Committee on Defence 
Questions and Armaments. 
76. He has made no suggestions as to action to 
be taken at Western European level since this 
was not his task. 
77. He concludes his study with the wish that 
the end of the bombing announced by the Pre-
sident of the United States of America will be 
the start of a return to peace. 
78. This is the sincere wish of all the nations 
represented in WEU. A further reason for their 
wishing a solution of this kind is that none of 
the parliaments of the member States of WEU 
is in favour of United States disengagement. 
79. They prefer to rely on solidarity between 
the peoples, which should be based on under-
standing, fraternity and the sanctity of 
humanity. 
chains mois que des renforts moderes qu'on eva-
lue generalement entre 30.000 et 50.000 hom-
mes1. 
70. L'envoi de ces renforts, meme reduits a 
30.000 hommes, va poser des problemes difficiles 
a resoudre. 
71. Deja, pour fournir d'urgence en fevrier un 
renfort exceptionnel de 10.500 hommes 2, le 
Pentagone avait du prendre une brigade de la 
82e DAP, la seule division a la fois complete et 
operationnelle encore stationnee aux Etats-Unis, 
et enfreindre la regie selon laquelle les person-
nels ne peuvent etre designes pour un deuxieme 
sejour au Vietnam moins de deux ans apres la 
fin du premier. 
72. Pour faire face a cette nouvelle demande, il 
est possible : 
- d'accroitre le nombre des appeles mais, 
outre que !'incidence ne s'en ferait sen-
tir que dans six mois, le Departement 
de la defense s'y refuserait. Il a en tout 
cas declare que le total prevu de 
308.000 appeles pour 1968 sera res-
pecte; 
- d'allonger la duree du service militaire 
ou du sejour au Vietnam ; le Departe-
ment de la defense serait egalement 
oppose a cette solution; 
- de prendre des troupes en Allemagne, 
mais M. Cleveland a recemment lance 
un avertissement indiquant que ce se-
rait une « aubaine » pour 1 'Union So-
vietique; 
- de faire de nouvelles ponctions sur les 
forces strategiques, mais depuis le depart 
en fevrier pour le Vietnam de la ae bri-
gade de la 82e DAP et du 27e Regiment 
de Marines, il ne reste pratiquement plus 
aux Etats-Unis que deux ou trois bri-
gades de l'armee de terre et une brigade 
de Marines qui soient veritablement 
operationnelles a leur echelon 8 ; 
- faire appel aux reservistes, soit a titre 
individual, ce qui suppose 1 'autorisation 
du Congres, soit collectivement en mo-
1. Selon la presse, il aurait demande 206.000 hommes, 
mais ce chift're a ate dementi dans l'entoura.ge du President 
Johnson. 
2. A noter que ce renfort n'a ate envoye qu'a titre 
temporaire au Vietnam. 
3. Voir en annexe le tableau donnant l'etat quantitatif 




bilisant des unites de la Selected Reserve 
Force. La preference du Departement 
de la defense irait au rappel de reser-
vistes a titre individual. Ce qui permet-
trait d'eluder les problemes des mate-
riels, ceux equipant les formations de la 
SRF etant en effet consideres comme 
perimes. Or, la politique de M. McNa-
mara a ete de limiter au strict minimum 
les niveaux des approvisionnements et 
l'inertie des fabrications est superieure 
a celle de !'instruction ou de !'organi-
sation. 
73. Les deux dernieres solutions seront vraisem-
blablement retenues. On ne voit pas, en tout cas, 
comment des mesures de mobilisation pourraient 
etre evitees, d'autant qu'une partie des forces 
stationnees aux Etats-Unis sont hypothequees en 
vue des emeutes raciales a craindre cet ete. Le 
secretaire a l'armee de terre a en effet rendu 
publique la constitution de sept Task Forces, 
representant au total 15.000 hommes, destines, si 
le besoin s'en faisait sentir, a renforcer les unites 
de la Garde nationale pour assurer le maintien 
de l'ordre. 
V. Conclusions 
74. En conclusion, les mesures prises ou envi-
sagees par les Etats-Unis, soit en raison de la 
guerre du Vietnam, soit en raison de contingen-
ces financieres qui en sont particulierement la 
consequence, s'averent des plus serieuses pour 
l'Europe occidentale. 
75. Votre rapporteur les a etudiees ici, sur un 
plan essentiellement militaire, conformement a 
la mission que lui a confiee la Commission des 
Questions de Defense et des Armements. 
76. Il n'apporte pas de suggestions relatives aux 
initiatives qu'il conviendrait de prendre au ni-
veau de l'Europe occidentale. Ce n'est pas le role 
qui lui a ete devolu. 
77. Il acheve son etude en souhaitant que le 
terme aux bombardements annonce par le Presi-
dent des Etats-Unis d'Amerique constitue le 
point de depart du retour a la paix. 
78. Toutes les nations qui sont representees a 
l'U.E.O. le desirent ardemment. Leurs vreux ten-
dent d'autant plus a une solution de cette nature 
qu'aucun des parlements des Etats membres de 
l'Union de l'Europe Occidentale n'est partisan 
d'un desengagement des Etats-Unis. 
79. Elles preferent se referer a une solidarite 
entre les peuples qui doit mettre en exergue la 
comprehension, la fraternite et la saintete de la 
vie humaine. 
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Number and nature 
Two armoured 
divisions 














Two divisions of 
the Marine Corps 
(2nd and 5th) 
APPENDIX 
Present state of major ground units stationed 
in the United States 
State 
APPENDIX 
It is very difficult to obtain information about the strength and standard 
of training of these divisions. At the end of 1967, there was a serious shortage 
of subaltern staff (officers and NCOs). Heavy equipment (tanks, artillery) 
is probably at 80 % in spite of a re-equipment programme which has been 
in progress for the last two years. It is reported, however, that measures 
are being taken to ensure that this figure reaches 90% by 30th June 1968. 
Same as the two armoured divisions. 
This can perhaps be considered 100% operational but now has only two 
brigades instead of three since one of them was sent to Vietnam in February. 
Build-up started last December: two brigades in the United States and one 
in Hawaii in place of the 11th infantry brigade sent to Vietnam in Decem-
her 1967. At the best, one brigade will be operational in October 1968. 
Two are deployed in Alaska and two are used for manoeuvres. 
Formed in March 1967. 
These divisions consist mainly of three regimental combat teams : 
- the 2nd has the equivalent of one regimental combat team in the Medi-
terranean and the Caribbean and supports the Marine Corps in Vietnam ; 
- the 5th has two regimental combat teams in Vietnam. 
·-
N. B.: Two brigades of the 24th Mechanised Infantry Division stationed in the Federal 
Republic of Germany are expected in the United States in about April 1968. These brigades will, 
however, remain earmarked for SACEUR and will not, for the time being, have their equipment 
which was left in Europe. 
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ANNEXE 
Nombre et nature 
2 DB (Ire et 2e) 
1 Div. Meca. (5e) 
1 DAP (82e) 




(17le, 172e, 194e, 
197e) 
1 brigade blindee 
de reconnaissance (6e) 
2 divisions 
du Marine Corps 
(2e et 5e) 
ANNEXE 
Situation actuelle des grandes unites terrestres 
stationnees aux Etats- Unis 
Situation 
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Il est tres difficile d'obtenir des renseignements sur les effectifs realises et 
le degre d'entrainement de ces divisions. Fin 1967, elles souffraient d'un 
deficit important en cadres subalternes (officiers et sous-officiers). Le mate-
riel lourd (chars, artillerie) serait realise a 80 % malgre un programme de 
reequipement en cours depuis deux ans. Les mesures necessaires auraient 
toutefois ete prises pour que cette proportion soit portee a 90% le 30 juin 
1968. 
Meme situation que les 2 DB. 
Peut etre, semble-t-il, consideree comme operationnelle a 100 %, mais n'a 
plus que deux brigades au lieu de trois depuis l'envoi au Vietnam en fevrier 
de la 3e brigade. 
En cours de formation depuis decembre dernier : 2 brigades aux Etats-
Unis, 1 brigade a Hawaii, en remplacement de la 11 e brigade d'infanterie 
envoyee au Vietnam en decembre 1967. Au mieux, une seule brigade sera 
operationnelle en octobre 1968. 
Deux sont deployees en Alaska, les deux autres servent de troupes de ma-
nreuvres. 
Mise sur pied en mars 1967. 
Ces divisions comprennent essentiellement trois regimental combat teams : 
- la 2e a environ 1 RCT en Mediterranee et aux Caraibes et soutient les 
effectifs du Marine Corps engages au Vietnam; 
- la 5e a 2 RCT au Vietnam. 
NOT A : Deux brigades de la 248 D. I. M. stationnees en R. F. A. sont attendues vers avril 1968 
aux Etats-Unis. Toutefois, ces brigades resteront hypotMquees par le SACEUR et ne disposeront pas 




Amendment No. 1 
The incidence of the Vietnam conflict on 
Western European security 
AMENDMENT No. 1 1 
tabled by Mr. Beauguitte 
1st October 1968 
In the operative text of the draft Resolution, second line, replace the words : "the contacts 
announced by President Johnson :" by the words : "the opening of the Paris talks :". 
Signed : Beauguitt-
Explanatory Memorandum 
The Committee adopted the report (Document 441) on 2nd May 1968. Since then the talks in 
Paris between the United States and North Vietnamese Delegations have commenced, and the Come 
mittee considered it appropriate to propose, in the Assembly, an amendment to the draft Resolution 
to take account of this fact. 
l. See 5th Sitting, 16th October 1968 (Amendment adopted). 
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Amendement no 1 
L 'incidence du con flit du Vietnam sur la 
securite de l'Europe occidentale 
AMENDEMENT N° 1 1 
presente par M. Beauguitte 
1 er octobre 1968 
Dans le dispositif du projet de resolution, a la deuxieme ligne, remplacer les roots : « les con-
tacts annonces par le President Lyndon B. Johnson » par les roots: « l'ouverture des conversations de 
Paris». 
Signe: Beauguitte 
Expose des motifs 
La commission a adopte le rapport (Document 441) le 2 mai 1968. Depuis lors, les conversations 
de Paris entre les delegations des Etats-Unis et du Nord-Vietnam ont commence et la commission a 
estime qu'il convient de proposer a I' Assemblee un amendement au projet de resolution tenant compte 
de ce fait. 
I. Voir 5e seance, 16 octobre 1968 (Adoption de l'amendement). 
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Amendment No. 2 
The incidence of the Vietnam conflict on 
Watem EurolJean security 
AMENDMENT No. 2 1 
tabled by Mr. Goedhart 
At the end of paragraph 3 of the draft Resolution, add : 
"and (b) That the Communists will withdraw from South Vietnam". 
1. See 5th Sitting, 16th October 1968 (Amendment adopted). 
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14th Oetoher 1968 
Signed : Goedhart 
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Amendement no 2 
L 'incidence du con flit du Vietnam sur la 
securite de l'Europe occidentale 
AMENDEMENT N° 2 1 
presente par M. Goedhart 
A la fin du pa.ragraphe 3 du projet de resolution, ajouter : 
«et (b) que lea communistes se retirent du Sud-Vietnam. )) 
1. Voir 5• seance, 16 octobre 1968 (Adoption de l'a.mendement). 
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14 oetohre 1968 
Signe: Goe4hart 
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Application of the Brussels Treaty 
Reply of the Assembly to Chapters I, liB, Ill and IV of the 
Thirteenth Annual Report of the Council 
.REPORT 1 
submitted on behalf of the 
Committee on Defence Questions and Armaments2 
by Mr. Lenze, Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
DRAFT RECOMMENDATION 
on the application of the Brussels Treaty 
DRAFT RESOLUTION 
on the application of the Brussels Treaty 
EXPLANATORY MEMORANDUM 
submitted by Mr. Lenze, Rapporteur 
I. Introduction 
II. Relations between the Council and the Assembly 
Ill. Withdrawal of United Kingdom forces from Germany 
IV. The Agency for the Control of Armaments 
V. The Standing Armaments Cominittee 
VT. Conclusions 
2nd May 1968 
I. Adopted unanimously by the Committee. 
2. MemberB of the Committee: Mr. Edwards (Chairman); 
MM. Bourgoin, Goedhart (Substitute : van der Stoel) (Vice-
Chairmen); :M:M. Amatucci, Beauguitte, Berkhan, de la 
Vallee Poussin, Deljorge, Dodds-Parker, Draeger, Fitch, 
Foschini, Housiaux (Substitute: Racloux), Jannuzzi, 
Kershaw, Lemmrich, Lenze, Massimo Lancellotti, 
Mommersteeg, Moutet, Richard, van Riel (Substitute: 
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Geelkerken), Riviere, Schaus, Tinaud, Vedovato, Wienand. 
N. B. The nameB of Repruentativu who took part in 
the vote are printed in italiCB. 
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Application du Traite de Bruxelles 
Reponse de l' Assemblee aux chapitres I, II B, Ill et IV 
du Treizieme rapport annuel du Conseil 
RAPPORT 1 
presente au nom de la 
Commission des Questions de Defense et des Armements11 
par M. Lenze, rapporteur 
TABLE DES MATIERES 
PROJET DE RECOMMA.NDA.TION 
sur !'application du Traite de Bruxelles 
PROJET DE RESOLUTION 
sur !'application du Traite de Bruxelles 
EXPOSE DES MOTIFS 
presente par M. Lenze, rapporteur 
I. Introduction 
II. Relations entre le Conseil et l'Assemblee 
III. Retrait des forces britanniques d'Allemagna 
IV. L'Agence pour le Controle des Armaments 
V. Le Comite Permanent des Armaments 
VI. Conclusions 
2 mai 1968 
1. Adopte par la commission a l'unanimite. 
2. Membres de la commission: 1\L Edwards (president); 
MM. Bourgoin, Goedhart (suppleant : van der Stoel) (vice-
presidents) ; MM. Amatucci, Beauguitte, Berkhan, de la 
Vallee Poussin, Delforge, Dodds-Parker, Draeger, Fitch, 
Fosehini, Housiaux (suppleant : Radoua:), Jannu7.zi, 
Kershaw, Lemmrich, Lenze, Massimo Lancellotti, 
Mommersteeg, Moutet, Richard, van Riel (suppleant : 
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Geelkerken), Riviere, Schaus, Tinaud, Vedovato, Wienand. 
N. B. Les noms des Representants ayant priB part au 
vote sont imprimes en italigue. 
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Draft Recommendation 
on the application of the Brussels Treaty 
The Assembly, 
Noting that the Thirteenth Annual Report of the Council contains more information than the 
Twelfth Annual Report ; 
Considering, however, that in spite of the intentions it expressed on 14th October 1966, the 
Council has not yet been in a position to report to the Assembly on the reorganisation of the 
Atlantic Alliance ; 
Considering the scant information provided by the Council to the Assembly's Committee on 
Defence Questions and Armaments at the joint meeting held in Luxembourg in May 1967 ; 
Considering the need to control the flow of armaments from the arms-manufacturing countries 
to politically sensitive areas, 
RECOMMENDS THAT THE CouNCIL 
I. Should provide the Assembly with full information concerning the working of the Alliance 
following its recent reorganisation and transmit its views concerning relations between NATO and 
WEU to the Assembly as soon as possible; 
2. Should, in its next annual report, comment on the significance for WEU member States of the 
adoption by the North Atlantic Council of the strategic doctrine of flexible response; 
3. Should, in future, reply more fully than in the past to the Assembly's recommendations on 
defence matters ; 
4. Should transmit to the Assembly full details of the exports of missiles from WEU countries 
to other States in 1967 and should, in future, transmit to the Assembly information concerning all 
other major exports of arms from the WEU area. 
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Projef de recommancfation 
•ur l'applfcatlon du 'l',._ft4 de BrwceU• 
L' Assemblee, 
Prenant note de ce que le Treizi~me rapport a.nnuel du Conseil contient da.va.nta.ge d'infor-
mations que le Douzieme rapport annuel ; 
Considerant neanmoins que le Conseil n'a pas encore ete en mesure de presenter, malgre l'in· 
tention qu'il en avait manifestee le 14 octobre 1966, un rapport a l'Assemblee sur la reorganisation 
de 1' Alliance atlantique ; 
Considerant l'insuffisance des informations fournies par le Conseil a la Commission des Questions 
de Defense et des Armaments de 1' Assemblee lors de la reunion commune tenue a Luxembourg en 
mai 1967; 
Considerant la necessite de limiter les livraisons d'armes effectuees par les pays producteurs 
dans des zones politiquement insta.bles, 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
1. De fournir a 1' Assemblee toutes les informations relatives au fonctionnement de 1' Alliance depuis 
sa recente reorganisation et de lui faire connaitre, des que possible, son point de vue sur les relations 
entre l'O.T.A.N. et l'U.E.O. ; 
2. De commenter da.ns son prochain rapport annuel !'importance que revet pour les Eta.ts membrea 
de l'U.E.O. !'adoption par le Conseil de l'Atlantique nord de la strategie de riposte graduee; 
3. De repondre plus completement que par le passe aux recommanda.tions de 1' Assemblee sur les 
questions de defense ; 
4. De transmettre a 1' Assemblee des informations detaillees sur les exporta.tions d' engins effectuees 
en 1967 par les pays de l'U.E.O. vers d'autres pays et de transmettre a l'avenir a 1' Assemblee des 
informations sur toutes les exporta.tions d'armes importa.ntes hors de la zone de l'U.E.O. 
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Draft Resolution 
on the application of the Brussels Treaty 
The Assembly, 
Considering that the work of FINABEL is complementary to that of the Standing Armaments 
Committee of WEU, 
EXPRESSES ITS BELIEF 
That the British military authorities should consider applying for membership of FINABEL. 
8!) 
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Projet de resolution 
sur !'application du Traite de Brwcelles 
L' Assemblee, 
Considerant que l'activite de FINABEL complete celle du Comite Permanent des Armements 
de l'U.E.O., 
EXPRIME L' A VIS 




(aultmftted lty Mr. l.en.ce, RaJJJJOrteur) 
I. Introduction 
1. The report of the Council of WEU, which 
your Rapporteur is responsible for examining, 
covers the year 1967. This report, possibly as a 
resUilt of efforts made both by the Council and 
the Assembly to improve relations between these 
two bodies, is rather fuller than the Twelfth 
Annual Report on which the Assembly voted a 
motion of disapproval last year. 
2. Nonetheless, although your Rapporteur is 
particularly impressed by the detailed account 
of the work of the Agency for the Control of 
Armaments and that of the Standing Armaments 
Committee, it must be confessed that the political 
and defence content of the report is strictly 
limited. First and foremost, there is no detailed 
comment, of the kind which the Assembly has 
asked for repeatedly, on the reorganisation of 
NATO following the French "initiative" of 
1966. 
3. In Chapter II, B, part 3 of the report, the 
Council claims that it ''provided the Assembly 
with the information and comments then available 
on various aspects of this question'' at the joint 
meeting with the Committee on Defence Questions 
and Armaments held in Luxembourg in May 
1967. Your Rapporteur is only reflecting the 
unanimously expressed view of the Defence Com-
mittee in underlining his dissatisfaction wilth the 
meagre information provided on that occasion. 
Thus, your Rappor.teur considers that the Council 
is still under an obligation to full:fil the promise 
it made to the Assembly in reply to Recommend-
ation 136 on 14th October 1966: ''Bearing in 
mind the views of the Assembly, the Council are 
willing to report as soon as possible and in appro-
priate form to it on the development of negotia-
tions proceeding within the Atlantic Alliance.'' 
Your Rapporteur realises, however, that there is 
a point beyond which 'it is no longer profitable 
to continue to flog a dead horse. He therefore 
proposes that the Council shotdd, either by means 
of a special report to ·the Assembly, or on the 
oceasion of the next join:t meeting between the 
Council and the Committee on Defence Ques-
tions and Armaments, provide substantial inform-
ation concerning the way in which the Alliance 
is functioning and carrying out its task in 
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defending the geographical area of the WEU 
countries, following its recent reorganisation. 
4. The second general point which your Rap-
porteur wishes to raise is that whereas during 
1967 there were certain developments within the 
Alliance of crucial importance for Western 
European defence, there is no comment on the 
significance of these developments in the Coun-
cil's reportt. For instance, in December 1967, the 
North Atlantic Council adopted the strategic 
doctrine of :illexible response. During the same 
year significant decisions were made by the 
British and United States Governments to reduce 
their force levels in Western Europe, and during 
the period covered by the report various WEU 
member States participated in important meetings 
of the new'ly-established Nuclear Planning Group 
and Nuclear Defence Affairs Committee of the 
Alliance. The only reflection of these important 
events in the Council's report is a purely formal 
accoun't of the procedure followed in WEU and 
NATO to permit the redeployment to the United 
K:ingdom of a brigade group of BAOR and a 
helicopter squadron of the RAF. Your Rappor-
teur considers that it would be of great interest 
to members of the Assembly if, in future reports, 
the Council were to comment on the significance 
of such developments. 
5. The third general point is that during 1967 
the Assembly, in its defence debates, placed 
considerab'le emphasis on three themes of out-
standing importance. These were the future of 
the Alliance and Europe's role in it, the cost of 
defending Western Europe and the whole question 
of governmental and parliamentary scrutiny of 
western international defence expenditure, and 
the security of the Mediterranean in view of the 
build-up of Soviet poHtical and military influence 
in that area. The Assembly, and in particular its 
Defence Committee, attached considerable impor-
tance to these three subjects. It is therefore dis-
appointing that (apar.t from the replies that the 
Assembly has received to its recommendations 
from the Council) there is no statement of the 
Council's philosophy concerning these issues in 
the report. Your Rapporteur ventures to suggest 
that in future reports the Council should devote 
a chapter to setting out its collective viewpoint 
concerning the main political and defence ques-
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Expose des motifs 
(presente par M. Lenze, rapporteur) 
I. Introduction 
1. Le rapport du Conseil de l'U.E.O. que votre 
rapporteur est charge d'examiner, eouvre l'annee 
1967. En raison peut-etre des efforts tentes par 
ie Conseil et par 1' Assemblee pour ameJliorer leurs 
re'lations, il est un peu plus copieux que le Dou-
zieme rapport annuel apropos duquell'Assemblee 
a vote l'annee derniere une motion de desappro-
bation. 
2. Mais le compte rendu detaille, et particulie-
rement impressionnant, des travaux de 1 'Agence 
pour le Controle -des Armements et du Comite 
Permanent des Armements ne pent faire oublier 
son extreme laconisme en matiere de politique et 
de defense. En premier lieu, i'l n'apporte pas les 
commentaires detailles que 1'Assemblee a demandes 
a maintes reprises sur la reorganisation de 
l'O.T.A.N. qui a suivi !'«initiative» fran<;aise en 
1966. 
3. Au chapitre II, paragraphe B. 3, le Conseil 
assure a voir «foUTni a I' Assemblee les renseigne-
ments et commentaires qu'il etait en mesure de 
donner ooncernant differents aspects de cette 
question» lors de la reunion commune avec la 
Commission des Questions de Defense et des Ar-
mements qui s'est tenue en mai 1967 a Luxem-
bourg. En soulignant 'l'insuffisance et le carac-
tere peu satisfaisant -des renseignements fournis 
a cette occasion, votre rapporteur ne fait que 
tra-duire ~e sentiment unanime de la Commission 
des Questions de Defense et -des Armements. Il 
estime done que le Conseil n'est pas encore li:bere 
de !'engagement qu'il a pris vis-a-vis de l'Assem-
blee -dans sa reponse a la Recommandation n° 136 
du 14 ootobre 1966: «Prenant en consideration 
1es suggestions de I' Assemblee, le Conseil est dis-
pose a 1lui presenter sous la forme appropriee et 
aussitot que possible un rapport sur !'evolution 
des negociations engagees d:ans 1e cadre de l'Al-
liance atlantique.» Toutefois, votre rapporteur 
n'ignore pas qu'au-dela d 'une certaine limite, il 
est inutile -de se depenser en ·pure perte. Il propose 
-done que le Conseil, au moyen d'un rapport spe-
cial a 'l'Assemblee ou a !'occasion d'une prochaine 
reunion commune avec 1a Commission des Ques-
tions de Defense et des Armements, fournisse 
des informations substantielles sur ~e fonctionne-
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ment de 1 'Alliance et la maniere dont elle 
s'acquitte de la defense du territoire des pays de 
l'U.E.O. depuis sa recente reorganisation. 
4. En second lieu, alors qu'en 1967 !'Alliance 
a connu des evenements d 'une importance capi-
tale pour la defense de !'Europe occidentale, le 
r8ip'port du Conseil ne contient aucun commen-
taJi.re sur la portee de ces evenements. Ainsi, en 
decembre 1967, 1e Conseil de l'A:tlantique nord a 
adopte la strategic de riposte graduee. La meme 
annee, les gouvernements du Royaume-Uni et des 
Etats-Unis ont pris la decision importante de 
reduire leurs effectifs en Europe occidenta}e et, 
pendant la periode couverte par le rapport, divers 
Etats membres de l'U.E.O. ont participe a des 
reunions importantes du Groupe de planification 
nudeaire et du Comite des questions de defense 
nucleaire recemment crees au sein de ll'Aniance. 
Malgre l'importance de oos evenements, ie rapport 
du Conseil ne nous donne qu 'une description 
succincte de la procedure suivie a ,PU.E.O. et a 
l'O.T.A.N. pour permettre le redeploiement au 
Royaume-Uni d'un groupe de brigade de l'armee 
britannique du Rhin et d'une escadrille d'Mli-
eopteres de la R.A.F. V:otre rapporteur estime 
qu 'il serai't du plus haut interet, pour les rnem-
bres de l'Assemblee, que le Conseil cornmente, 
dans ses prochains rapports, IJ.a portee de ces eve-
nements. 
5. Enfin, l'Assemblee a centre, en 1967, ses 
debats sur trois problemes d'interet primordial: 
l'avenir de !'Alliance et le role de l'Europe; le 
cout de la defense ·de 'I 'Europe occidentale et le 
controle, a l 'echelon gouvernementa'l et parie-
mentaire, des depenses miUtaires de l'Occident 
sur ·le plan international; la securite de 'la Medi-
terranee devant l'accroissement de 1 'influence 
politique et militaire de l'Union Sovietique dans 
cette rone. L'Assemblee, et notamment sa Com-
mission des Questions de Defense, attache une 
importance considerable a ces trois questions. 
Aussi est-il decevant de constater que (indepen-
damment des reponses aux recommandations de 
l'Assemblee) le rapport ne contient a ce propos 
aucune prise de position du Conseil. Votre rap-
porteur se permet de suggerer que, dans ses pro-
chains rapports, le Conseil consacre un chapitre 
a l'expose de son point de vue sur les principales 
questions politiques et militaires debattues par 
l'Assemblee am cours de l'annee precedente. 
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tions debated by the Assembly during the previous 
year. 
11. Relations between the Council and 
the Assembly 
6. As your Rapporteur has already stated, the 
Defence Committee was extremely disappointed 
wi'th the results of the joint meeting helld in 
Luxembourg in May 1967. Members of the 
Committee hope that at future .ioint meetings 
fresh efforts will be made by the Council to 
overcome the problems arising from the unanimity 
rule so that a more genuine and instructive 
dialogue can be achieved between parliamentarians 
and the Council on defence problems. Your Rap-
porteur hopes that the introduction of some form 
of colloquy (such as is held between the Committee 
of Ministers of the Council of Europe and mem-
bers of its Assembly) between members of the 
Council and members of the Assembly might 
result in a more positive relationship. 
m. Withdrawal of United Kingdom forces 
from Germany 
7. In Chapter II B, part 2 of the Council's 
report, it is stated that the brigade group and 
helicopter squadron which were redeplloyed in 
Britain in the first quarter of 1968 "would con-
1Jinue to be trained and equipped for their emer-
gency defence plan roles and capable of rapid 
return to Germany if necessary in a period of 
tension or crisis.'' The question which your 
Rapporteur wou~d Uke to raise is what is meant 
by "rapid"? One well informed commentator has 
stated that it would take the British Army of 
the Rhine ten day's to move this brigade group 
back from Britain to Germany. If this is the case, 
your Rapporteur is not confident that this brigade 
group could play an effective role in the defence 
of the continental mainland in the event of a pre-
emptive thrust towards the Rhine by an aggressor. 
IV. The Agency for the Control of Armaments 
8. Your Rapporteur wishes to congratulate 
those responsible for the section of the Council's 
report dealing with the work of the Agency for 
the clarity and thoroughness of its presentation. 
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Your Rapporteur is convinced that the experience 
built up by the Agency over the years will be of 
the greatest value when favourable circumstances 
arise - possibly after the ending of the present 
conflict in Vietnam - in which it might be 
possible to conclude East-West agreements con-
cerning mutual reductions to levels of forces and 
armaments. The techni{Iues developed by the 
Agency have proved their worth and could well 
prove the basis of East-West control arrange-
ments. 
9. It is a disappointing feature of this part of 
the Council's report that the French Government 
refuses to accept any form of control over its 
nuclear weapons industry, delivery vehicles and 
strike force infrastructure. Although Euratom 
has exercised effective oontrol over the develop-
ment of the European ciV'i:l nuclear industry, 
your Rapporteur considers thatt the Assembly 
sholrld continue to press for the application of 
the modified Brussels Treaty concerning Western 
Europe's military nuclear production. If the 
British Government, which is excluded from 
controls in this respect under the modified Brus-
sels Treaty, were to offer to submit i,ts military 
nudear production to the control of the Agency, 
this might, in your Rapporteur's view, help to 
influence the French Government towards the 
acceptance of inspection by the Agency. 
10. A particuiarly interesting statement con-
cerning the work of the Agency is made on 
page 15: ''As regards weapons which have not 
yet materialised but are likely to do so in the near 
future, the Agency is duty bound to find out 
their potential, and the stage reached in their 
development, so that it may report to the Council 
if there seems any likelihood of their being 
manufactured in the near future. In that case, 
it ought also to work out a theoretical approach 
to a proper technique for their control.'' Your 
Rapporteur considers the Agency's preoccup-
ation with the development of new types of 
wea.pons to be of the greatest importance and he 
suggests that the Assembly's Defence Committee, 
on its side, could well devote a major report, in 
the near future, to a study of biological and 
chemical weapons and the development of other 
new types of weapons which have not yet been 
used in war conditions. There is always a dan-
gerous tendency for military and defence planners 
to think sole1y in terms of weapons which have 
already been proved in .the battlefield. The large 
sums of money which have been expended in 
research of chemical and biological warfare in a 
11. Relations entre le Conseil et l' Assemblee 
6. Comme votre rapporteur l'a deja indique, la 
Commission des Questions de Defense a ete extre-
mement de~ue par les reSUJltats de la reunion com-
mune tenue a Luxembourg en mai 1967. Les 
membres de la commission esperent qu'au cours 
des prochaines reunions communes, le Conseil 
s'efforcera a nouveau de surmonter les difficultes 
creees par la regie de l'unanimite afin qu'un dia-
logue plus authentique et plus instructif puisse 
s'etablir entre les parlementaires et le Conseil 
sur les problemes de defense. Votre rapporteur 
estime que !'organisation de colloques entre les 
membres du Conseil et ceux de l'Assemblee, sui-
vant la formule adoptee par le Comite des Minis-
tres du Conseil de i 'Europe et l'Assemblee consul-
tative, pourrait contribuer a 1 'etablissement de 
relations plus positives. 
m. Retrait des forces britanniques 
d' Allemagne 
7. Au paragraphe B. 2 du chapitre II, le rap-
port du Conseil indique que le groupe de brigade 
et !'escadrille d'helicopteres qui doivent etre rede-
ployes en Grande-Bretagne au cours du premier 
trimestre de 1968 «continueraient a etre entrai-
nes et equipes pour leurs roles dans le plan de 
defense d'urgence et pourraient etre rapidement 
renvoyes en Allemagne s'il est necessaire en cas 
de tension ou de crise». Votre rapporteur aime-
rait savoir ce que l'on entend par «rapidement»? 
Un commentateur bien informe a declare qn'il 
faudrait dix jours a l'armee britannique du Rhin 
pour deplacer cette brigade de Grande-Bretagne 
en Allemagne. Si tel est le cas, votre rapporteur 
s 'interroge sur le role effectif que pourrait jouer 
ce groupe de brigade dans 'la defense du conti-
nent, dans l'eventualite d'une attaque preventive 
en direction du Rhin. 
IV. L 'Agence pour le Controle des Armements 
8. Votre rapporteur desire feliciter les auteurs 
de la section du rapport du Conseil qui traite des 
activites de l'Agence, pour sa clarte et sa preci-
sion. I1 est persuade que !'experience acquise par 
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1 'Agence sera de la plus haute importance lors-
que seront reunies - apres le reglement du con-
flit vietnamien, par exemple - les conditions 
favorables a la conclusion diicoords Est-Ouest 
sur la reduction reciproque du niveau des effec-
tifs et des armements. Les techniques mises au 
point par l'Agence ont fait la preuve de leur 
efficacite et eHes pourraient fort bien constituer 
la base d'accords de controle Est-Ouest. 
9. L'element decevant de cette partie du rap-
port est le refus du gouvernement fran~ais iJ 'ac-
cepter toute forme de controle sur son industrie 
d'armement nucleaire, ses vecteurs et !'infrastruc-
ture de sa force de frappe. Bien que !'Euratom 
ait exerce un controle effectif sur le developpe-
men't de l'industrie nucleaire civi[e en Europe, 
votre rapporteur estime que l'.A$emblee devrait 
con:tinuer a reclamer l'a;pplication du Traite de 
Bruxelles modifie en ce qui concerne la production 
nucieaire a des fins militaires en Europe occi-
dentale. Une proposition du gouvernement bri-
tannique, qui n'est pas assujetti a ce controle en 
vertu du Traite de Bruxelles mod.ifie, tendant a 
soumettre sa production nucleaire militaire au 
oontrOle de [ 'Agence, pourrait, de l'avis de votre 
rapporteur, inciter le gouvernement fran~ais a 
accepter les inspections de l'Agence. 
10. Une remarque particU'lierement interessante 
sur l'activite de l'Agence figure a la page 15: 
«Pour les armements qui restent encore potentiels, 
mais qui sorit susceptibles de devenir une realite 
dans un avenir previsible, l'Agence se doit de 
connaitre leurs virtualites et !'evolution de ce11es-
ci, en vue de pouvoir faire rapport au Conseil 
si leur realisation pratique tendait a devenir une 
probabili'te da<llS un proche avenir. Elle aurait 
a,Jors egalement le devoir de chercher a appro-
cher tMoriquement la technologie eventuelle de 
leur oollltrlJile.» Votre rapporteur considere que la 
preoccupation de l'Agence en ce qui concerne la 
mise au point de nouveaux types d'armes est de 
la plus haute importance et il estime que la Com-
mission des Questions de Defense et des Arma-
ments de 1 'Assembiee pourrait fort bien; de son 
cote, consacrer dans un proche avenir un rapport 
specia:l aux armes biologiques et chimiques et a 
la mise au point des autres types d 'armes nou-
velles qui :h'ont pas eneore ete utilisees en temps 
de guerre. Les militaires et Ies strateges ont tou-
jours une facheuse tendance a n 'etablir leurs p}ans 
offensifs et defensifs qu'en fonction des armes 
qui ont deja fait leur preuve sur le champ de 
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number of countries leads your Rapporteur to 
suggest that some public discussion in the W'EU 
Assembly of the state of development of these 
dreadful new me(hods of waging war would be 
timelly and useful. 
11. On page 16, the Council states: ''There have 
been substantial e~ports of missiles manufactured 
in memlber States to countries outside WEU. '' 
Your Rapporteur is anxious to ]mow whether 
these exports have been to other members of the 
AlHance or to other countries. Several recent 
reports of the Defence Committee have empha-
sised the need to limit the proliferation of all 
types of weapons and particularly to limit sales 
of weapons to countries in sensitive political 
areas. Your Rapporteur therefore considers that 
full details of these exports shou1d be given by 
the Council 
V. The Standing Armaments Committee 
12. Your Rapporteur fully realises that the ~ack 
of progress concerning Europee.n co-'Operation 
in the production of armaments, which clearly 
emerges from this section of the Council's report, 
is in no way the fault of the International 
Secretariat af the Standing Armaments Com-
mittee. Despite the effo:rif:s of the Secretariat of 
the Standing Arm·aments Committee, the member 
governments of WEU have, as in the past, lacked 
the political courage to overcome the short-term 
national interests which stand in the way of the 
creation of a European armaments industry. For 
many years now members of the ARRemh1v have 
pointed to the need to secure a greater degree of 
co-operation in the manufacture of armaments 
between Western European countries as the only 
way in which Western Europe can continue to 
maintain a.n independent capabi1ity in this domain 
in the face of American competition. Despite some 
progTess on a bilateral or trilateral basis. such 
as the development of the Franco-British Ja~nar 
project, there are still no signs that the member 
governments of WEU have yet realised the urgent 
need to take action to create a European arma-
ments industry while there is still time to do this. 
The American chaUenge in the domain of military 
aircraft for instance, wiU only be held off if the 
countries of Western Europe agree to form 11 
single and guaranteed European market. 
92 
13. The other point which your Rapporteur 
wishes to raise concerning the work of t.Jw 
Standing Armaments Committee is that it seems 
ill'logical for Britain to take part, as a full member 
of WEU, in the work of the Standing Armamt>nts 
Committee while not being a member of 
FINABEL. FINABEL, Which was set up follow-
ing an initiative of the French Chief of Staff 
in 1953, consists of the Chiefs of Staff of the 
military forces of the six member countries of 
the EEC. It holds regular meetings to discuss the 
stra·tegic basis governing the joint production of 
armaments by its member countries. FINABEL 
is non-governmental in cha:raeter. It has no juri-
dieal existence or autonomous secretariat and is 
not officiarly recognised by the governments. Its 
character is thus purely military. Although it is 
institutionally ill-defined, FINABE'L has been 
quite effective in harmonising strategic thinking 
in its different member countries and its work 
on the joint production of armaments has led 
to the development of a series of armoured carrier 
vehicles. FINABEL has always maintained close 
contacts with the Standing Armaments Com-
mittee. Since the work of the Standing Arma-
ments Committee and FINABE,L is complemen-
tary your Rapporteur considers that the British 
military authorities should seriously consider 
joining FINABEL. 
VI. Conclusions 
14. As in past reports, the new report of the 
Council clearly reveals the unfortunate truth that 
the modified Brussels Treaty is not and never 
has been fully applied. Thus the latest redeploy-
ment of the British brigade group from Germany 
to the United Kingdom at a Hme when Britain 
is trying to prove its conversion to the European 
idea, can only be viewed with regret, particularly 
in view of the obligation set out in Article VI of 
Protocd.l No. II. Further, the continued refusal 
of France to notify WEU of its nuclear military 
production, together with its practice of fixing 
the level of its stocks of nue'lear weapons without 
reference to the WEU Council, despite the pro-
visions of Protocol No. III, is also extremely 
regrettable. As has been mentioned above, the 
Agency for the Control of Armaments has never 
been granted the facilities to carry out its con-
trols over French military nuclear production in 
accordance with Protocol No. IV. 
batai.Ue. Les fonds importants que certains pays 
consacrent a la recherche sur la guerre ehimique 
et biologique incitent votre rapporteur a penser 
que l'Assemblee de l'U.E.O. pourrait maintenant 
tenir utHement un d~t public sur les p~s 
de la mise au point de ces armes terrifiantes. 
11. A la page 16, le Conseil declare qu'«on a pu 
relever, en quantites importantes, des ventes a 
!'exportation hors de l'U.E.O. d'engins fabriques 
dans des E,tats membres.» Votre rapporteur aime-
rai<t savoir si ces exportations ont ete faites vers 
d'autres membres de l'Alliance ou vers des pays 
qui n'en font pas partie. La Commission des 
Questions de Defense et des Armements a sou-
ligne re<'emment, dans plusieurs rapports, la ne-
cessite de Jimiter la proliferation de tons lf's 
tvpes d 'armes et, notamment, de limiter les vente'S 
·d'armes aux pays situes dans les zones politioue-
ment instables. Votre rapporteur esti:rne, par <'On-
sequent, one le Conseil devrait fournir des infor-
mations detaillees sur <'es exportations. 
V. Le Comite Permanent des Armements 
12. Votre rapporteur se rend parfaitement 
oompte que si la cooperation europeenne en ma-
tiere de production d"armements n'a marque au-
cun progres, comme cela se deg~e nettement de 
cette partie du rapport du Conseil, la faute n 'en 
incombe nullement au Secretariat international 
du Comite Permanent des Armements. Malmoe les 
effol"ts de celui-ci, les Etats membres de 1 'U.E.O. 
n'ont jamais eu, dans le passe, le courage poli-
tique de faire abstraction ,des interets nationaux 
a oourtt terme qui s'opposaient a la creation d'une 
industrie europeenne des armements. Depuis plu-
sieurs annees, les membres de I'Assemblee SOU-
lignent la necessite pour les pays d'Europe occi-
dentale de parvenir a une cooperation al'crue 
en ma1Jiere de fll'brication d'armements. C 'est, 
en effet, le seul moyen pour !'Europe de conser-
ver une capacite de production independante dans 
ce domaine, face a la ooncurrence americaine. 
Malgre certains progres realises sur une base bila-
terale ou trilaterarle - ~a realisation du pro-
gramme franco-britannique Jaguar, par exemple 
- rien ne permet encore de penser que les Etats 
membres de l'U.E.O. ont enfin compris la ne<'es-
site de mesures urgentes tendan't a creer une in-
dustria des armements europeenne pendant qu'il 
en est encore temps. Le danger americain dans 
le domaine de !'aviation militaire, par exemple, 
ne sera ecarte que si les pays de !'Europe occi-
dentale acceptent de former un marche europeen 
unique et garanti. 
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13. En ce qui coricerne l'activite du Comite Per-
manent des Armements, votre rapporteur voudrait 
egalement signruer qu'il parait Hlogique que la 
Grande-Bretagne participe, comme membre A. oort 
entiere de l'U.E.O., aux activites du Comite Per-
manent des Armements sans etre. pour autant. 
mf'mbre de FINABEL. FINABEL qui a ete 
cree sur 1 'initiative du chef d 'etat-major frnn-
cais en 1953, se compose des chefs d 'etat-major 
des forces armees df's six pays membres de la 
C.E.E. Il tient periodiqnement des reunions ponr 
examiner les principes lrtrategiques gouvernant. la 
production commune d'armements par ses pnys 
membres. FTNABEL est un organe non gouvrr-
nemen<tal. Il n'a ni personnalite juridif!ne. ni 
secretariat autonome et il n'est pas officif'llemcnt 
reconnu par les gouvernements. 11 est done de 
l'.aractere purement militaire. Bien que mal defini 
institutionnellement, FINABEL n ete tres effi-
cace dans ]'harmonisation des theories strate-
giques de ses differents pays membres et ses 
travaux sur la production commune d'armements 
ont conduit a la mise au point d 'une gammf' de 
vehiicllies de transport blindes. FINABEL a tou-
jours maintenu des rapports etroits avec le Co-
mite Permanent des Armements. L'activite du 
Comite Permanent des Armements et ·celle de 
FINABEL etant complementaires. votre rappor-
teur estime que les autorites militaires brit.an-
niques devraient envisager serieusement ]eur 
adhesion a FINABEL. 
VI. Conclusions 
14. Comme ceux qui l'ont precede, ]e nonvf'tl'' 
rapport du Conseil met en relief 'le fait extreme-
ment regrettable que le Traite de Bruxelles n'est 
pas et n~a jamais ete (',ompletement applique. 
Ainsi, 'on ne pent que deplorer le recent «reae-
ploiemenrt» au Royaume-Uni du g-roupe de hri-
gade britannique stationne en Allemagne. au 
moment oil la Grande-Bretagne tente de demon-
trer sa conversion a l'idee europeenne, <'Ompte 
tenu, notamment de !'engagement figurant a 1 'ar-
ticle VI du Protocole N° II. De plus, ~e refus 
persistant de la France de notifier a l'U.E.O. sa 
production nucleaire militaire. de memr que son 
habitude de fixer le niveau de ses stocks nucle-
aires sans en referer an Conseil de l'U.E.O., mnl-
gre les dispositions du Protocole N° Ill, sont Allssi 
extremement regrettables. Comme il a ete dit 
plus haut, 1 'Agence pour le Controle des Arme-
ments n'a jamais en la possibHite d'exercer son 
controle sur la production nucleaire militaire de 
la France conformement au Protocole N° IV. 
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15. The failure of the Council to provide the 
Assembly with adequate information concerning 
major deveilopments within the Alliance affecting 
NATO's capabflity of defending the geographical 
area of the WEU countries raises the whole 
question of relations between NATO and WEU. 
On page 2 of the Council's report, there is a 
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reference to a study on this subject started by 
the Council after its Bonn Ministerial meeting 
of December 1966. The Assembly awaits with 
interest and some impatience for the Council to 
transmit to it its conclusions on this vitally 
important matter. 
15. Enfin, le Conseil ne fournissant pas a l'As-
semblee des informations suffisantes sur les prin-
cipaux evenements survenus dans le cadre de 
!'Alliance et affectant la capacite de l'O.T.A.N. 
de defendre la zone oouvel'te par l'U.E.O., la 
question des relations entre l'O.T.A.N. et l'U.E.O. 
se trouve a nouveau posee. A la page 2, le rap-
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port du Conseil fait mention d'une etude sur ce 
sujet, entreprise par le Conseil apres la reunion 
tenue au niveau ministerial a Bonn, en decembre 
1966. L'Assemblee attend avec interet et quelque 
impatience que le Conseil lui transmette ses con-
clusions sur cette question d'importance capitale. 
Document 443 
I 
Prospects of scientific and technical co-operation 
11 
The ELDO and ESRO crises 
REPORT 
submitted on behalf of the 
19th September 1968 
Committee on Scientific, Technological and Aerospace Questions 
by Mr. Fliimig, Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
DRAFT RECOMMENDATION 
on the prospects of scientific and technical co-operation 
DRAFT RECOMMENDATION 
on the ELDO and ESRO crises 
EXPLANATORY MEMORANDUM 
submitted by Mr. Flamig, Rapporteur 
Introduction 
PART I : Prospects of scientific and technical co-operation 
Chapter I : Governments, science and international policies 
Chapter 11: The framework of WEU 
PART 11 : The ELDO and ESRO crises 
Chapter Ill : Proposals for co-operation on space questions 
Chapter IV: ELDO 
Chapter V : ESRO 
Conclusions 
APPENDICES : 
I. Existing international scientific organisations 
11. Press release issued after the meeting of the Council of the European 
Communities in Luxembourg, 31st October 1967 
Ill. Statement in the House of Commons by Mr. Wedgwood Benn, Minis-
ter of Technology, 23rd April 1968 
IV. Remarks by Mr. Nesbitt at the meeting of the International Com-
mittee of the Aerospace Industries Association of America, Inc., 
Palm Desert, California, 6th October 1966 
V. Remarks by Mr. Nesbitt at the meeting of Eurospace in Munich, 
21st June 1968 
VI. Replies by Mr. Stoltenberg, Federal Minister for Scientific Research, 
to questions put by Mrs. Maxsein and several of her colleagues on 
the state of European space activities (Recommendation 162), 
7th June 1968 
VII. Reply by Mr. Couve de Murville, French Minister for Foreign Affairs, 
to a question on European space policy and applications satellites, 




Per•pecttue• d 'une cooptfration •cientiflque et technique 
n 
La crise du C.E.C.L.E.S. et du C.E.R.S. 
RAPPORT 
presente a~. nom de la 
Commission Scientifi.que, Technique et Aerospatiale 
par M. Fliimig, rapporteur 
TABLE DES MATIERES 
i9 septembre i96A 
PROJET DE RECOMMANDATION 
sur les perspectives d'une cooperation scientifique et technique 
PROJET DE RECOMMANDATION 
sur la crise du C.E.C.L.E.S. et du C.E.R.S. 
EXPOSE DES MOTIFS 
presente par M. Flamig, rapporteur 
Introduction 
PREMIERE PARTIE: Perspectives d'une cooperation scientifique et technique 
Chapitre I : Les gouvernements,la science et la politique 
internationale 
Chapitre II: Le cadre de l'U.E.O. 
DEuxiEME PARTIE: La crise du C.E.C.L.E.S. et du C.E.R.S. 
Conclusions 
ANNEXES 
Chapitre Ill : Propositions de cooperation en matiere spa-
tiale 
Chapitre IV: Le C.E.C.L.E.S. 
Chapitre V: Le C.E.R.S. 
I. Les organisations scientifiques internationales existantes 
II. Communique de presse publie par le Conseil des Commu· 
nautes europeennes apres la reunion de Luxembourg, 
31 octobre 1967 
Ill. Declaration de M. Wedgwood Benn, Ministre britannique 
de la technologie, devant la Chambre des communes, 
23 avril 1968 
IV. Remarques de M. Nesbitt a la reunion du Comite interna· 
tional de !'Association americaine des industries aerospa-
tiales, a Palm Desert, California, 6 octobre 1966 
V. Remarques de M. Nesbitt a la conference d'Eurospace a 
Munich, 21 juin 1968 
VI. Reponses de M. Stoltenberg, Ministre allemand de la 
recherche scientifique, aux questions posees par Mme 
Maxsein et plusieurs de ses collegues sur l'etat des activites 
europeennes en matiere spatiale (Recommandation no 162), 
7 juin 1968 
VII. Reponse de M. Couve de Murville, Ministre fran9ais des 
affaires etrangeres, sur la politique spatiale europeenne 




Draft Recommendation 1 
on the prospecta of aclentlflc and technical co-operation 
The Assembly, 
Aware that it takes on a political responsibility for achieving European projects for techno-
logical co-operation ; 
Considering that all Western European States must overcome present difficulties and co-ordin-
ate and pool their creative energies more wholeheartedly in order to form a more effective unit 
in the fields of modern science and technology ; 
Considering the weakness in the present European forms of collaboration, i.e. the varying 
membership of the organisations, the lack of political authority, the unco-ordinated programmes and 
inadequate budgets ; 
Considering the Decision of the Council of Ministers of the European Communities of 31st 
October 1967, the proposals by the Luxembourg Foreign Minister on 31st January 1968, the Benelux 
Memorandum of 19th January 1968 and the revised proposals by the Advisory Committee on Pro-
grammes of the European Space Conference, 
RECOMMENDS THAT THE CouNCIL 
Urge the governments of the member countries to set up a committee of experts, on which 
experts of other Western European governments would be invited to sit, with the following terms 
of reference : 
1. Draw up guidelines for a joint European policy for basic and applied research and techno-
logical development ; 
2. Propose ways and means of collaboration in specific projects and recommend concrete measures 
to foster a combined European effort in the fields of modern science and technology ; 
3. Formulate an industrial policy, with proper structural and regional balance, with the aim of 
overcoming the problems of "fair return". 
1. Adopted unanimously by the Committee. 
Members of the Committee: Mr. Bourgoin (Substitute: 
RadiUII) (Chairman) ; Mr. Berkhan (Substitute : Richter) 
(Vice-Chairman); MM. Amatucci, Bos, Chapman (Substitute: 
Dr. Miller), DB Grauw, Fli:imig, HansBn, Houdet (Substi-
tute: Biut), Johnson (Substitute: Edwards), Lloyd, 
Marchese Lucifero d'Aprigliano*, MM. von Merkatz, 
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Meyers (Substitute: Van Lent), de Montesquiou, Montini, 
Mrs. Pitz-Savelsberg, MM. Rhodes, Ruygers (Substitute : 
Portheine), Schloesing, Vallauri (Substitute: Matteotti). 
* Acting Chairman and did not take part in the vote. 
N. B. The namu of ReprBSentatives who took part in the 
vote ar6 printed in italics. 
PREMIERE p ARTIE 
Projet de recommandation 1 
sur les perspectiues cl'une coo,-ratlon scienti(fque et technique 
L' Assemblee, 
Consciente du fait qu'elle assume une responsabilit6 politique dans la realisation des projets 
europeens de cooperation technologique ; 
Considerant que tous les Etats ouest-europeens doivent surmonter les difficultes actuelles, coor-
donner et mettre en commun leurs energies creatrices avec plus de conviction afin de former un 
ensemble plus efficace dans le domaine de la science et de la technologie modemes ; 
Considerant les faiblesses des formes actuelles de collaboration en Europe, c'est-a-dire la diffe-
rence de composition des diverses organisations, !'absence d'autorit6 politique, le manque de coordi-
nation des programmes et l'insuffisance des ressources budgetaires ; 
Considerant la decision du Conseil des Ministres des Communautes europeennes en date du 
31 octobre 1967, les propositions formulees le 31 janvier 1968 par le ministre luxembourgeois des 
affaires etrangeres, le memorandum du Benelux en date du 19 janvier 1968 et les propositions revi-
sees du Comite consultatif des programmes de la Conference Spatiale Europeenne, 
REcoMMANDE Au CoNSEIL 
De demander instamment aux gouvemements des pays membres de creer un comite d'experts 
auquel devraient etre invites les experts d'autres gouvemements ouest-europeens. Le mandat de ce 
comite devrait etre ainsi defini : 
1. Determiner les lignes directrices d'une politique europeenne commune dans les domaines de la 
recherche fondamentale, de la recherche appliquee et de la technologie ; 
2. Proposer les voies et moyens d'une collaboration en vue de la realisation de projets specifiques 
et recommander des mesures concretes pour promouvoir un effort europeen coordonne dans les domai-
nes de la science et de la technologie modemes ; 
3. Definir une politique industrielle equilibr6e tant sur le plan structure! que sur le plan regional 
en s'effor«;ant de resoudre le probleme du 11 juste retour)). 
1. Adopte par la commii!Sion a l'unanimite. 
Membrea de la commission : M. Bourgoin (suppleant : 
Radius) (president); M. Berkhan (suppleant: Richter) 
(vice-president); MM. Amatucci, Bos, Chapman (sup-
pleant: Miller), De Grauw, Flamig, HaMen, Houdet 
(suppleant: Bizet), Johnson (suppleant: Edwards), Lloyd, 
Marchese Lucifero d'Aprigliano •, MM. von Merkatz, 
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Meyers (suppleant: Van Lent), de Montesquiou, Montini, 
Mme Pitz-Savelsberg, MM. Rhodes, Ruygers (suppleant : 
Portheine), Schloeaing, Vallauri (suppleant: Matteotti). 
"' President par interim; n'a pas participe au vote. 
N. B. Lea noms des Repreaentants ayant pris part au 
vote aont imprimes en italique. 
·P.&Bor n 
Draft Recommendation 1 .. 
on Uae BZ.DO ancl BSRO orlaa 
The Assembly, 
Noting with concern the latest developments in ELDO and ESRO which threaten the very 
existence of these organisations ; 
Regretting 
(a) the British Government's decision to withdraw from ELDO as from 1971 ; 
(b) the Italian Government's disapproval of the revised ESRO budget and its consequent 
refusal to pay the increase in its share .of this budget ; 
Considering that if the European space organisations are thus weakened and, a fortiori, if 
they cease to exist, the American lead will automatically become greater and Western Europe might 
even lose its competitive position vis-a-vis Japan, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
1. Urge the British Government to reconsider its decision concerning its participation in ELDO; 
2. Urge the Italian Government to reconsider its attitude regarding its contribution to the ESRO 
budget; 
3. Ensure the continuation of ELDO and ESRO ; 
4. Warn member governments of the danger which the weakening and possible collapse of these 
organisations might represent for the multinational and community forms of collaboration developed 
since 1948. 
1. Adopted in Committee by 11 votes to 0 with 2 
abstentions. 
Members of the Committee: Mr. Bourgoin (Substitute: 
Radius) (Chairman) ; Mr. Berkhan (Substitute : Richter) 
(Vice-Chairman) ; MM. Amatucci, Bos, Chapma.n (Sub-
stitute: Dr. Miller), De Grauw, Fli:i.mig, Hanaen, Houdet 
(Substitute : Bizet), Johnson (Substitute: E(lwarda), Lloyd, 
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Ma.rchese Lucifero d'Aprigliano *, MM. von Merka.tz, 
Meyers (Substitute : Van Lent), de Montesquiou, Montini, 
Mrs. Pitz-Savelsberg, MM. Rhodes, Ruygers (Substitute : 
Portheine), Schloesing, Va.llauri (Substitute : Matteotti), 
* Acting Chairman and did not take part in the vote. 
N. B. 'l'he names of RepreaentatitJeB who took part in the 
vote are printed in italicB. 
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DEUXIEME P ARTIE 
Projet de recommandation 1 
sur la crise du C.E.C.L.E.S. et du C.E.R.S. 
L' Assemblee, 
Prenant acte avec inquietude des evenements recants qui menacent !'existence meme du 
C.E.C.L.E.S. et du C.E.R.S. ; 
Regrettant 
(a) la decision du gouvemement britannique de se retirer du C.E.C.L.E.S. a partir de 1971 ; 
(b) le refus du gouvemement italien d'approuver le budget revise du C.E.R.S. et d'accroitre, 
de ce fait, sa participation financiere ; 
Considerant qu'un tel affaiblissement, et a fortiori la disparition, des organisations spatiales 
europeennes, accroitront automatiquement l'avance americaine et pourraient meme faire perdre a 
!'Europe occidentale sa position concurrentielle vis-a-vis du Japon, 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
1. De demander instamment au gouvemement: britannique de reconsiderer sa decision concemant 
sa participation au C.E.C.L.E.S. ; 
2. De demander instamment au gouvemement italien de reconsiderer son attitude concemant sa 
contribution au budget du C.E.R.S. ; ' 
3. D'assurer la poursuite des activites du C.E.C.L.E.S. et du C.E.R.S. ; 
4. De mettre les gouvemements membres en garde contra le danger que l'affaiblissement, et 
peut-etre meme l'effondrement de ces deux organisations pourrait representer pour les formes multi-
nationales et communautaires de collaboration mises au point depuis 1948. 
1. Adopte par la commission par 11 voix contre 0 et 
2 abstentions. 
Membres de la commission: M. Bourgoin (suppleant: 
Radius) (president) ; M. Berkhan (suppleant : Richter) 
(vice· president) ; MM. Amatucci, Bos, Chapman (suppleant: 
Miller), De Grauw, Flamig, Hansen, Houdet (suppleant: 
Bizet), Johnson (suppleant: Edwards), Lloyd, Marchese 
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Lucifero d'Aprigliano *, MM. von Merkatz, Meyers (sup· 
plea.nt : Van Lent), de Montesquiou, Montini, Mme Pitz. 
Savelsberg, MM. Rhodes, Ruygers (supplea.nt : Portheine), 
Schloesing, Vallauri (suppleant: Matteotti). 
* President par interim; n'a pas participe au vote. 
N. B. Les noms des Representants ayant pris part au 
vote sont imprimes en italique. 
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Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Fliimig, Rapporteur) 
Introduction 
1. Your Rapporteur and many of his colleagues 
are increas~ngly CODJCerned with the present 
European governments' failure to 'implement the 
European political goals which were agreed upon 
when the modified Brussels Treaty was signoo in 
1954. 
2. At the final session of the 20th Semi-Annual 
''Table Ronde", held at Chicago in the second 
week of January 1968, Europe's political and 
economic leaders, together with leading American 
politicians and members of the government, 
stressed how unsatisfactory progress towards 
European unity had been. Thus, despite the 
growing interdependence of the United States and 
Europe, the partnership remains an unequal one; 
the United States still has to deal with more than 
a dozen individual Western European countries 
whose power and wealth, no matter how creative 
or productive they may be, can never match that 
of the United States. A unified Europe must 
emerge, capable of creating conditions for its own 
development and strong enough to dea;l with the 
United States as an equal. 
3. During the conference, Mr. Nicholas 
Katzenbach, United States Under-Secretary of 
State, declared: ''I personally doubt that we can 
do much more than provide some marginal help 
in closing the technological gap between rfJhe 
Unilted States and Europe." 
4. Spooking about a kind of technological 
"Marshall Plan", he said that the real outcome 
depended on what Europe could do .to change its 
economic and !industria;! structure and not what 
the Americans could give away. Europe itse'J.,f 
must co-ordinate and pool its creative energlies 
more effectively. 
5. The United States Permanent Represent-
ative to the United Nations, Mr. George Ball, 
told the conference that if the world was going 
to move away from bipolarity it was necessary 
for Western Europe to have a mind of its own. 
The United States, he said, would find it much 
easier to get along with a Europe that reflected 
its own personality. He noted that European 
97 
enterprises were too restricted, technically, to 
compete with the United States and stressed that 
the technological gap should be overcome by an 
overall revision of Europe's technology. General 
regret was expressed regarding the failure of the 
European Community to act positively on 
Britain's Common Market applications. 
6. Your Rapporteur wished to introduce his 
report with these political aspects, as the main 
reason why the difficulties have not yet been over-
come is the lack of a poHtical wil'l to implement the 
conclusions and statements of all layers o,f 
European society. 
7. The existence of a number of European 
international organisations for scientific and 
technological collaboration 1 might give the 
impression that Europe has already gone a long 
way towards pooling its intellectual resources. 
However, this picture is very misleading because 
of the political difficulties which have arisen 
since the early 1960s. These political difficulties 
have a much greater influence on the technolog-
ical gap than any action taken by the Americans. 
In all European organisations, with two small 
exceptions, the political difficulties have brought 
work practically to a standstill : 
- In CERN the United Kingdom Government 
refuses to take part in building the new 300 Ge V 
nuclear particle accelerator and the future of the 
organisation is therefore in jeopardy. 
- Euratom has had no agreed research and 
development programme since 1st January 1968. 
The French Government, refusing to accept the 
supranational implications of the Community, 
has not agreed to define the programmes of 
Euratom or to vote its budget. 
- ESRO is stagnating because of the Italian 
Government's refusal to pay its contribution to 
the ESRO budget, mainly for reasons of lack of 
"fair return". 
- ELDO's existence is threatened by the 
United Kingdom's refusal to contribute to the 
1. See Appendix I. 
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Expose des motifs 
(presente par M. Fliimig, rapporteur) 
Introduction 
1. Votre rapporteur et nombre de ses collegues 
s'inquietent chaque jour davantage de voir que les 
gouvernements europeens actuels ne parviennent 
pas a realiser les objectifs politiques que l'Europe 
s'etait fixes 1ors de la signature du Traite de 
Bruxelles modifie en 1954. 
2. A la derniere session de la vingtieme «Table 
Ronde» semestrielle qui s'est tenue a Chicago dans 
la seconde semaine de janvier 1968, les dirigeants 
politiques et econooniques europeens, ainsi que les 
principaux hommes p6litiques americains et [es 
membres les plus influents du gouvernement, ont 
sowligne iJ. 'insuffisance des progres accomplis dans 
la voie de l'unite europeenne. MaJgre l'interdepen-
dance croissante des Etats-Unis et de l'Europe, 
!'association reste done inegale; les Etats-Unis doi-
vent encore traiter avec plus d 'une douzaine 
d'Etats ouest-europeens dont ~a puissance et la 
richesse, quelle que soit leur capacite de creation 
et de production, ne pourront jamais se comparer 
a ceNes des Etats-Unis. n faut done construire une 
Europe unifiee capable de creer les conditions de 
sa propre expansion et assez puissante pour traiter 
avec les Etats-Unis sur un pied rd'egalite. 
3. Pendant la conference, M. Nicholas Katzen-
bach, 8ous-secretaire d'Etat americain, a dec'lare: 
«Personnellement, je doute que nous puissions 
faire davantage que de fournir une certaine aide 
marginale pour faire disparaitre l'ecart techno-
logique entre les Etats-Unis et !'Europe.» 
4. p,a~lant d'une sorte de «Plan Marshal!» 
technologique, il a ajoute que la solution dependait 
en realite de ce que 1 'Europe pourrait faire pour 
modifier sa structure eoonomique et industrielle 
et non pas de ce que les Americains pourraient 
offrir. C'etait 'a l'Europe qu'i1 appartenait de co-
ordonner et de rassembler ses energies creatrices 
d'une maniere plus efficace. 
5. Le representant permanent des Etats-Unis 
aux: Nations Unies, M. George Ball, a declare pour 
sa part que si le monde abandonnait la bipolarite, 
il serait necessaire que !'Europe occidentale 
acquiere une volonte qui lui soit propre. Les 
Etats-Unis pourraient s'entendre bien plus facile-
ment avec une Europe qui affirmerait sa per-
sonnalite. Il a note que les entreprises euro-
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peennes etaient trop limitees techniquement pour 
rivaliser avec les Etats-Unis et il a souligne que 
le probleme de l'ecart technologique devait etre 
resolu par une revision generale de la technologie 
europeenne. Tout le monde a deplore que la 
Communaute europeenne n'ait pas reussi a re-
pondre positivement a la demande d'adhesion de 
la Grande-Bretagne au Marche commun. 
6. Votre rapporteur souhaitait mentionner en 
premier lieu ces aspects politiques, car si les diffi-
cultes n'ont pas encore ete surmontees, c 'est sur-
tout parce qu'il n'existe aucune voJlonte politique 
de mettre en reuvre les conclusions et les declara-
tions de toutes rles couches de la societe europeenne. 
7. Devant le nombre des organisations inter-
nationales europeennes de cooperation scientifique 
et technologique t, on pourrait avoir !'impression 
que l'Europe a deja pousse tres loin la mise en 
commun de ses ressources intellectuelles. Ce 
tableau est pourtant fort trompeur. En effet, les 
difficultes politiques qui ont surgi depuis 1960 
et qui, bien plus que toute initiative americaine, 
ont contribue a augmenter l'ecart technologique, 
ont, a deux petites exceptions pres, pratiquement 
arrete les travaux de toutes les organisations 
europeennes: 
- Au C.E.R.N., le gouvernement du Royaume-
Uni refuse de prendre part a la construction du 
nouvel accelerateur de particules de 300 Ge V, ce 
qui compromet l'avenir de !'organisation. 
- A !'Euratom, aucun programme de recherche 
et de mise au point n'a ete adopte depuis le 
1 •• janvier 1968. Le gouvernement fran~ais, refu-
sant de reconnaitre les implications supranatio-
nales de la Communaute, n'a pas accepte de defi-
nir les programmes ni de voter le budget de 
!'organisation. 
- Le C.E.R.S. est au point mort, le gouverne-
ment italien refusant d'apporter sa contribution 
au budget, en arguant principalement de l'insuf-
fisance des dispositions prises en matiere de 
«juste retour». 
- L'existence du C.E.C.L.E.S. est menacee par 
le refus du Royaume-Uni de participer au finan-
I. Voir annexe I. 
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over-spend of the budget and by its decision to 
withdraw after 1971. 
- In CETS, the European governments have 
been unable to formulate a common policy 
towards the worldwide negotiations for the 
renewal of the INTELSAT agreements in 1969. 
Moreover, the United Kingdom and Italy refuse 
to take part in the development of telecom-
munications satellites. 
- In the EEC, the Netherlands refuses to take 
part in the work of the Marechal Group in order 
to force the French, who are interested in this 
work, to accept the United Kingdom as a full 
member of this Group. 
- In the OECD, the United Kingdom refuses 
to give its full support pending agreement on 
wider European collaboration in research and 
development. 
- ENEA, the European Nuclear Energy 
Agency created by the OECD, and ESO, the 
European organisation for astronomical research 
in the Southern Hemisphere, are the only 
organisations carrying out their original pro-
grammes. It should be underlined, however, that 
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these organisations have but little scientific and 
political significance. 
8. An analysis of the crises in these organisa-
tions shows only three factors contributing to 
the difficulties, the common denominator being 
the same: 
- Italy, and this is not the only country, 
believes that European collaboration in research 
and development serves no useful purpose if it 
does not lead to a sound end-product for 
industry. 
- The United Kingdom, assisted by the 
Netherlands, is trying to hold back existing 
European collaboration pending agreement on 
its application to join the European Communities 
or at least agreement by all six countries on the 
opening of negotiations. 
- France is seeking greater flexibility in 
European collaboration as opposed to the inte-
gration laid down in the existing treaties. 
9. In all three cases the real trouble is political, 
stemming from industrial policy, Community 
policy or the policy of integration. 
cement du depassement budgetaire et par sa 
decision de se retirer de !'organisation apres 1971. 
- A la C.E.T.S., les gouvernements europeens 
ont ete incapables de formuler une politique 
commune a propos des negociations mondiales 
pour le renouvellement des accords INTELSAT 
en 1969. De plus, le Royaume-Uni et l'Italie re-
fusent de participer a la mise au point des satel-
lites de telecommunications. 
- A la C.E.E., les Pays-Bas refusent de parti-
ciper aux travaux du Groupe Marechal, afin 
d'obliger les Fran~ais, interesses par ces travau..'C, 
a accepter la participation a part entiere du 
Royaume-Uni ace groupe. 
- A l'O.C.D.E., le Royaume-Uni refuse d'ac-
corder son appui total en attendant la conclusion 
d'un accord sur une cooperation europeenne plus 
vaste dans le domaine de la recherche et de la 
mise au point. 
- L'A.E.E.N., l'Agence Europeenne de l'Ener-
gie Nucleaire creee par l'O.C.D.E., et l'E.S.O., 
organisation europeenne de recherche astrono-
mique dans 1 'hemisphere sud, sont les seules orga-
nisations qui executent leurs programmes primi-
tifs. 11 convient de souligner, cependant, qu'elles 
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ne revetent qu'une importance scientifique et 
politique limitee. 
8. L'analyse des crises survenues dans ces orga-
nisations revele !'existence de trois facteurs de 
difficultes qui ont un meme denominateur com-
mun: 
- L'ltalie, et elle n'est pas la seule, estime que 
la cooperation europeenne dans le domaine de la 
recherche et de la mise au point est sans objet 
si elle n'aboutit a une fabrication rentable pour 
l'industrie. 
- Le Royaume-Uni, avec l'appui des Pays-Bas, 
tente d'entraver la cooperation europeenne exis-
tante en attendant que l'accord se fasse entre les 
Six sur sa candidature aux Communautes euro-
peennes ou, tout au moins, sur l'ouverture de 
negociations. 
- La France recherche une cooperation euro-
peenne plus souple par opposition a !'integration 
inscrite dans les traites existants. 
9. Dans les trois cas, la veritable difficulte est 
d'ordre politique et provient de la politique indus-




Prospects of scientific and technical co-operation 
CHAFTER I 
Governments, science and international 
policies 
10. In the early days of industrialisation, techno-
logy called for relatively little basic research. 
Leadership in science was not usually correlated 
with leadership in technology and politics, but as 
technology, especial[y military technology, became 
more sophisticaJted, its reliance on basic scientific 
research increased. Today, the connection between 
basic science and technology is so close that to 
try to maintain leadership in technology without 
at the same time maintaining a broad indigenous 
supporting basic science programme is unthinka:ble. 
It requires trained people to apply modern science 
to sophisticated techno1ogy and such people can 
be trained only in the educational and research 
systems available to them in their own country or 
region, which again necessitates strong basic 
research programmes. 
11. It is· common knowledge that the European 
countries cannot, individuahly, provide their own 
broad basic research, and it was for this reason 
that a number of European organisations were 
established. 
12. One may ask why the governments rather 
than individual industries or industrial concerns 
should be responsible for this basic scientific 
research. The answer is that a country's basic 
scientific research is an essential element for 
the promotion of its general welfare, for which the 
governments are responsible. On'ly society as a 
whole can support the volume of basic research 
needed to benefit the economy of the entire popu-
laition. Moreover, the government is directly 
responsible for a country's m.Nitary capability 
since only the government can and will pay for 
the research connected with this capability. In 
other fields such as space, government support is 
justified by its direct relevance to the political 
goals defined by the government. 
13. For society to attain its goals, it must 
contribute to basic science since this in turn 
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contributes to its culture, its social well-being, 
including national defence and public health, and 
to its economic well-being, and is at the same time 
an essential element of education. The question 
then arises as to how resources should be divided 
between science and other governmental activities 
in the national, as well as in the broader European, 
fra:mework. 
14. In order to make a sensible breakdown, an 
overall authority should have the power and 
possibility of dlocating a certain percentage of 
the gross national product to all forms of research 
and development undertaken within a certain 
framework. In the national framework this is, of 
course, done by the national governments, but in 
an international framework such as that which is 
being built up in Europe the problem is far more 
difficult. For example, contributions to joint 
European space programmes now account for 
rather less than half the total space expenditure 
of the member StaJtes of the European space 
organisations. The present figure is $390 million. 
15. This partitioning is largely arbitrary as no 
overall! authority exists to study a programme -
national or international - on its own merits. 
It may well be that an international European 
programme receives far too little money, whereas 
in the nationa1 framework money is being spent on 
duplicating scientific research which is being 
carried out in a neighbouring country. 
1 6. Your Rapporteur wishes to make it clear that 
by basic research he does not mean independent 
research under the aegis of universities but 
research carried out at the request of government 
departments or special agencies. 
17. The 1965 report of the OECD 1 states: 
'' 84. In Western Europe, governments are 
usually by far the most important source 
1. "The research and development effort in Western 
Europe, North America and the Soviet Union", Paris 1965. 
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PBEMIEBE p .ARTIE 
Perspectives d'une cooperation scientifique et technique 
CHAPITRE I 
Les gouvernements, la science et la 
politique internationale 
10. Au debut de l'ere industrielle, la technologie 
exigeait relativement peu de la recherche fonda-
mentale. La preponderance en matiere scienti-
fique n'impliquait pas, generalement, la prepon-
derance dans le domaine technologique et poli-
tique, mais a mesure que la technologie, notam~ 
ment la technologie militaire, devenait plus com-
plexe, elle s'appuyait davantage sur la recherche 
fondamentale. De nos jours, l'interdependance 
entre la science fondamentale et la technologie 
est si etroite qu'il est inconcevable de vouloir 
rester a la pointe de la technologie sans s'appu-
yer, en meme temps, sur un vaste programme 
national de science fondamentale. L'application 
de la science moderne aux complexites de la 
technologie est le travail de specialistes qui ne 
peuvent etre formes que par les systemes d'en-
seignement et de recherche existant dans leur 
propre pays, ce qui, une fois de plus, implique 
!'existence de vastes programmes de recherche 
fondamentale. 
11. Il est generalement admis que 'les pays euro-
peens ne sont pas en mesure de lancer individuel-
lement de vastes programmes nationaux de re-
cherche fondamentale; c'est pourqui un certain 
nombre d'organisations internationales ont ete 
creees en Europe. 
12. Pourquoi, demandera-t-on, cette recherche 
fondamentale incomberait-elle aux Etats plutot 
qu'aux industries et aux consortiums industrials? 
Parce que, dans un pays, elle est un facteur 
capital de l'accroissement du bien-etre general 
dont l'Etat est responsable. Seull'Etat peut sub-
venir aux besoins de la recherche fondamentale 
indispensable pour ameliorer la situation econo-
mique de !'ensemble de la population. De plus, 
le potentiel militaire d'un pays depend directe-
ment de l'Etat qui seul a le pouvoir et les moyens 
de financer la recherche qu'il implique. Dans 
d'autres domaines, tels que l'espace, l'aide de 
l'Etat s'explique par le fait qu'ils sont en rapport 
direct avec les objectifs politiques definis par 
le gouvernement. 
13. Pour atteindre les buts qu'elle s'est fixes, 
la societe doit participer a la recherche fonda-
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mentale puisque celle-ci contribue, a son tour, 
a sa culture, a son bien-etre social, notamment 
a la defense nationale et a la sante publique, et a 
son bien-etre economique, et puisqu'elle est en 
meme temps un element essentiel de l'enseigne-
ment. Il s'agit done de savoir comment repartir 
les ressources financieres entre la science et les 
autres activites de l'Etat, que ce soit dans le 
cadre national ou dans celui, plus vaste, de 
!'Europe. 
14. Pour parvenir a une repartition judicieuse, 
il conviendrait qu'un organe central ait le pou-
voir et les moyens d'affecter un certain pour-
centage du produit national brut a toutes les 
formes de recherche et de mise au point entre-
prises dans un cadre donne. Dans le cadre natio-
nal, c'est naturellement le role des gouverne-
ments, mais dans un cadre international, comme 
celui qui se constitue actuellement en Europe, 
le probleme est bien plus ardu. Dans le domaine 
spatial, par exemple, la participation financiere 
des pays europeens aux programmes n'atteint 
meme pas, aujourd'hui, la moitie de !'ensemble 
des depenses des Etats membres des organisa-
tions spatiales europeennes. Le chiffre est actuel-
lement de 390 mil'lions de dollars. 
15. Cette repartition est, dans une large mesure, 
arbitraire. Il n'existe, en effet, aucun organe 
central charge d'examiner les programmes -
nationaux ou internationaux - d'apres leur va-
leur intrinseque. Il se peut qu'un programme 
international europeen se voie affecter des cre-
dits tres insuffisants, tandis que, dans le cadre 
national, des fonds sont consacres a des recher-
ches qui font double emploi avec celles qu'effec-
tue un pays voisin. 
16. Votre rapporteur tient a preciser que, par 
recherche fondamentale, il n'entend pas la re-
cherche entreprise dans les universites, mais celle 
qui est effectuee a la demande de services gou-
vernementaux ou d'agences specialisees. 
17. Le rapport de l'O.C.D.E. pour 1965 declare 1 : 
«84. En Europe occidentall.e, l'Etat oonstitue 
generalement une source de fonds qui est, de 
1. c L'effort de recherche et de developpement en 
Europe occidentale, Amerique du nord et Union Sovie-
tique », Paris 1965. 
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of finance for the non-profit and higher 
education sectors. Even in the United States, 
government funds are also the principal 
source, amounting to 70% of total research 
and development in 1962. 
85. Summing up the comparison by sectors, 
it is evident that the United States lead 
over 'Western Europe' is greatest in the busi-
ness enterprise sector. Not only is her total 
research and development effort much greater 
than the Western European effort, but it is 
also much more concentrated in this sector. 
Her superiority is much less in the govern-
ment sector, but in comparing the total 
Western European effort with the American 
effort in this sector, the possibility of national 
duplication in Western Europe should be 
recalled ... ' ' 
18. In another OECD report, "Reviews of Natio-
nal Science Policies- United States", published 
on 13th January 1968, it was stated: 
"(ii) Exchanges with Western Europe [in 
technological competition] 
1111. The trend of the technO'logical balance 
between the United States and the whole of 
Western Europe shows an increasing surplus 
in favour of rthe United States. Receipts have 
been multiplied by nearly four (3.8) in ten 
years, payments by 2.3 and the surplus by 
4.4. It is also clear that it is with Western 
Europe that technological exchanges are the 
most intense: 
-42% of the surplus in favour of the United 
States arises from the balance with Western 
Europe ($454 million out of $1,092 million in 
1965). Similarly the United States derived 
nearly half 1ts income from technological 
exchanges from Europe and the proportion 
of income from Europe compared with total 
income has increased slightly between 1956 
and 1965 (from 33% to 42%); 
- Inwme from Europe is connected with 
direct investments and represents the essential 
part of the growth of American receipts. It 
has multiplied by more than six in ten years 
whereas receipts from independent firms 
doubled over the same period; 
- With regard to United States expenditure, 
the proportion for independent firms is higher 
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than that for subsidiaries of United States 
firms ($21 million compared with $17 mi1lion 
in 1956, $61 million compared with $28 million 
in 1965). The very particular importance of 
this form of receip1".8 will be noted, since it 
amounts to nearly 50% of total receipts 
(55% of receipts from Europe in 1965)." 
] 9. Commenting on the latest OECD report on 
this subject, the "Economist" of 16th March 1968 
stated, in an article entitled "The research bill": 
''The way that the Americans spend their 
research budget does more to explain the 
techndlogical gap than the amount that they 
actuall.ly spend. In real terms, the United 
States invests two dollars in science to every 
one spent in Europe. But one of those two 
dol!lars goes on defence and space research, 
only 20 cents of which has any use for 
industry. So the gap in spending on research 
of industria'! value is not as wide as it looks 
at first count. 
The difference is that in the United States, 
the money is concentrated in huge sums on 
relatively few, big projects. In Europe, the 
same effort is fragmented among a microcosm 
of small research teams. This suggests there 
must be a good deal of duplication. More 
serious, much of the research is probably being 
carried out on too small a scale to be of 
any use to anyone. OECD put it seriously to 
the science ministers that 
'there are certain minimum threshold 
levels below which innovative efforts are 
likely to be Jargely unproductive'. 
It wouid be hard to state the European 
dilemma more bluntly. 
It adds up to a strong case for rationalising 
research across Europe, cutting out 
everything that is below the threshold size, 
eo-operating internationally to handle big 
projects beyond the reach of individual 
governments. But how, pray, is that going 
to be done? The OECD itself refers sad[y to 
'the seemingly inevitable competition between 
loin, la plus importante pour les institutions 
sans 'but lucra.tif et pour les etablissements 
d'enseignement superieur. 11 en est ainsi, 
meme aux Etats-Unis, ou les finances publi-
ques ont fourni 70% de 1 'ensemble des fonds 
alloues a la recherche et au developpement 
en 1962. 
85. Pour resumer cette comparaison des di-
vers secteurs, Nest evident que c'est surtout 
dans le secteur des entreprises que se mani-
feste J'avance des Etats-Unis. L'effort tota1 
de recherche et de developpement est non seu-
lement plus marque aux Etats-Unis qu'en 
Europe occidentale, mais il est aussi beau-
coup plus coneentre dans ee secteur. Cette 
avance est bien moins nette dans le secteur de 
l'Etat, mais iJ. faut tenir compte d'eventuels 
doubles emplois entre les divers pays euro-
peens iorsqu'on veut comparer leur situation 
A ceNe des Etats-Unis ... » 
18. Un autre rapport de l'O.C.D.E. intitule «Po-
litiques nationales de la Science - Etats-Unis::., 
et publie Je 13 janvier 1968, declare pour sa part: 
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«(ii) Echanges avec l'Europe occidentale 
[ dans la competition teehnologique] 
1111. L 'evolution de la balance technologique 
entre les Etats-Unis et '!'ensemble de !'Eu-
rope occidentarre fait apparaitre un excedent 
croissant au profit des Etats-Unis. Les recet-
tes ont ete env'iron multipliees par 4 (3,8) en 
dix ans, les paiements par 2,3 et Je solde exoo-
dentaire par 4,4. En outre, il est clair que 
c'est avec !'Europe oecidentale que ~es echan-
ges technologiques sont les plus intenses: 
- 42% du solde excedentaire au profit des 
Etats-Unis de la baJanee avec le reste du 
monde nait des echanges avec !'Europe occi-
dentale (454 milllions de dollars sur 1.092 en 
1965). De meme, [es Etats-Unis tirent A peu 
pres la moitie de ieurs recettes de leurs echan-
ges technologiques avec 1 'Europe, et la part 
des recettes en provenance de 1 'Europe par 
rapport aux recettes totales eroit Iegerement 
entre 1956 et 1965 (de 33 a 42%) ; 
- les recettes en provenance de ['Europe 'SOnt 
liees aux investissements directs et repr&en-
tent la part essentielle de la croissance des 
recettes americaines. El~es ont eM multipliees 
par :plus de 6 en dix ans, alors que les reeettes 
en provenance de firmes independantes dou-
blaient au cours de la m@me periode; 
- en ce qui concerne des depenses des Etats-
Unis, la part des depenses au profit d'entre-
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prises independantes est superleure A oolle 
des depenses au profit de .filliales d'entreprises 
america'ines (21 millions de dolisrs contre 
17 millions en 1956, 61 contre 28 en 1965). 
[On notera !'importance toute particuliere de 
cette forme de recettes, etant donne qu'elles 
s'elevent A pres de 50 % des recettes totales 
en provenance de !'Europe en 1965.] » 
19. Commentant le dernier rapport de l'O.C.D.E. 
sur ce probleme, I'Econmnist du 16 mars 1968 
declarait, dans un article intitlrle «Le cout de la 
recherche:. : 
«L'ecart technologique s'explique davantage 
par la maniere dont les Americains utilisent 
les credits qu'ils affectent A la recherche que 
par les sommes qu'ils depensent effective-
ment. En realite, les Etats-Unis investissent, 
dans les activites scientifiques, deux dollars 
la ou !'Europe n'en investit qu'un seul. M:ais, 
sur ces deux dollars, l'un va A la recherche 
rnilitaire et spatiale qui ne profite A l'indus-
trie que dans une proportion de 20%. En 
ce qui concerne les fonds consacres a la re-
cherche qui profite a l'industrie, l'ecart n'est 
done pas aussi grand qu'il parait A premiere 
vue. 
Par contre, les Etats-Unis consacrent des 
sommes enormes a un nombre relativement 
faible de grands programmes, tandis que 
!'Europe disperse ses efforts au profit d'une 
myriade de petites equipes de recherches, 
ce qui implique un bon nombre de doubles 
emplois. Chose plus grave, une grande partie 
de la recherche s'effectue probablement A 
trop petite echelle pour rev@tir une utilite 
quelconque. L'O.C.D.E. a represente aux 
ministres de la science 
'(qu')il existe certains seuils minimums 
en-d€98. desquels les efforts d'innovation 
ont de grandes chances d'@tre impro-
ductifs'. 
n parait difficile d'exposer plus brutalement 
le dilemrne de !'Europe. 
Tout ceci plaide done en faveur de la ratio-
nalisation de la recherche en Europe, de 
!'abandon de toutes les activites qui se 
situent en-d~a d'un certain seuil, de la 
cooperation internationale dans le domaine 
des grands programmes irrealisables par des 
pays isoles. Mais quelle methode va-t-on uti. 
liser Y L'O.C.D.E. souligne, pour sa part, 'la 
DOCUMENT 443 
national and international projects'. It is all 
very wclll to counsel perfection, but 
governments are run by human beings. The 
problem tends to reduce itself to deciding 
which industries will repay heavy research 
backing, given the present fragmented state 
of Europe.'' 
20. Your Rapporteur agrees that a technological 
'' MarshalJ Plan'' wou~d not be the answer to 
Europe's present technological problems. The 
question is not what can the Americans give away, 
but can the Europeans co-ordinate and pool their 
creative energies more effectively. An end should 
be put to fragmentation and duplication and, as 
in the United States, large sums of money 
concentrated on special major projects. Certain 
minimum thresholds should be established and the 
realisation brought to the governments concerned 
that if inadequate sums are allocated to research 
and developm~mt, the investment might even 
become contra-productive. 
CHAPTER II 
The framework of WEU 
21. When Mr. Kershaw tabled a Motion for a 
Resolution on a Standing Technological Committee 
at the December Session of the WEU Assembly 1, 
his main intention was to start - within an 
existing institutional framework in which the main 
European ,countries, especia:lly France, Germany, 
Italy and the United Kingdom, were already 
bound by treaty - co-operation, promotion of the 
unity and progressive integration of Europe and 
the progressive association of other States who 
wished to take part rin this venture. 
22. Mr. Kershaw recalled the WEU Council's 
Decision of 7th May 1955 by which it set up a 
Standing Armaments Committee. This Decision 
was taken in t31pp1ication of Arlticle VIII of the 
Brussels Treaty, as modified by Protocol No. I 
of 23rd October 1954. In paragraph 2 of that 
article rit is stated that the Council of WEU can 
set up such subsidiary bodies as may be considered 
necessary. In 'anailogy with the articles of the 
I. Document 433. 
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Decision of May 1955, Mr. Kershaw proposed 
setting up a Standing Technological Committee 
within the framework of WEU. 
23. Moreover, there is also a certain analogy 
between the situation in 1954 and today. Then and 
now, Europe has reached a crossing of the roads. 
One in 1954 was acceptance of the failure of the 
European Defence Community. One of the roads 
now is acceptance of the fact that the negotiations 
with the United Kingdom and the other applicant 
States cannot be started, i.e. the present deailiock 
must be accepted. The alternative is to find a 
means of side-stepping the consequences of the 
present split by progressively fostering increased 
co-operation. 
24. Like the Standing Armaments Committee, 
such a committee should be composed of repre-
sentatives from the member governments and, in 
order to ensure continuity, member countries 
should maintain permanent delegates at the seat of 
the Committee. The governments of the member 
countries could be represented at meetings of 
the Standing Technological Committee as occasion 
demands by officials of the national administra-
tions responsible for the matters in hand as well 
as by their permanent delegates. 
25. Instead of having observers from the North 
Atlantic Treaty Organisation, as in the ease of the 
Stalllding Armaments Committee, there should be 
observers from the European Communities, 
ELDO, ESRO, CETS, etc. 
26. In political as well as in technical circles in 
Europe, all agree that Europe will :lose the battle 
of modern science and technology, and with it its 
freedom, if it remains limited to the six countries; 
although a Common Market without Great Britain 
is conceivable, a European Technological and 
Research Community would not acquire any real 
international significance without the United 
Kingdom. The unanimous resolution of the Coun-
cil of Ministers of the Six on 31st October 1967 1 
stated quite clearly that the Council realised that 
scientific and technical policy problems in Europe 
could not be solved satisfactorily within the six-
power Community. 
27. In an interview in a Luxembourg news-
paper on 31st January 1968, the Luxembourg 
1. See Appendix II. 
rivalite qui parait inevitable entre les pro-
grammes nationaux et les programmes inter-
nationaux'. On a beau recommander la per-
fection, les Etats restent gouvernes par des 
hommes. Il s'agit, en definitive, de decider 
queUes sont les industries qui assureront la 
rentabilite des depenses massives de recher-
che, etant donne la division actuelle de 
!'Europe.» 
20. Votre rapporteur admet qu'un «plan Mar-
shall» technologique ne resoudrait pas les pro-
blemes technologiques qui se posent actuellement 
a !'Europe. Il s'agit de savoir non pas ce que les 
Americains peuvent offrir, mais comment les 
Europeens peuvent coordonner et rassembler 
leurs energies creatrices de fac;on plus efficace. 
Il convient de mettre un terme a la dispersion et 
aux doubles emplois et, comme aux Etats-Unis, 
de consacrer des sommes importantes a un cer-
tain nombre de grands programmes. Il convient 
de fixer certains seuils minimums et de faire 
comprendre aux gouvernements interesses que, 
dans le domaine de la recherche et de la mise au 
point, des investissements insuffisants peuvent 
meme devenir «anti-productifs». 
CHAPITRE II 
Le cadre de l'U.E.O. 
21. En deposant une proposition de resolution 
pour 'la creation d'un Comite permanent de la 
techndlogie, lors de la session de decembre de 1 'As-
semblee d'e l'U.E.O. 1, M. Kershaw se proposait 
principalement d'amorcer Ja cooperation - dans 
le cadre d'une organisation existante au sein de la-
queNe les principaux pays d'Europe, notamment 
la France, l'AJlemagne, l'Itailie et le Royaume-Uni 
etaient deja 1'ies par un traite - de favoriser 
l'unite et !'integration progressive de !'Europe et 
son association progressive avec les autres Etats 
qui souhaitaient participer a cette entreprise. 
22. M. Kershaw a rappele la decision du Conseil 
de l'U.E.O., en date du 7 mai 1955, portant crea-
tion d'un Comite Permanent des Armements. 
Cette decision a ete prise en application de !'arti-
cle VIII du Traite de BruxeHes modifie par ~e 
Protocole N° I du 23 octobre 1954. Le paragra-
phe 2 de cet article, dispose que le Conseii de 
1 'U.E.O. constituera tous organismes subsidiaires 
qui pourraient etre juges uti'les. S'inspirant des 
1. Document 433. 
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artiCles de la decision de mai 1955, M. Kershaw 
a propose la creation d'un Comite permanent de la 
technologie dans Je cadre de l'U.E.O. 
23. En outre, il existe egalement une certaine 
analogie entre ~a situation de 1954 et 'la situation 
actueNe. Aujourd'hui comme alors, 1 'Europe est 
parvenue a un carrefour. En 1954, il s'agissait 
d'accepter ou non l'echec de la Communaute Eu-
ropeenne de Defense. Il s'agit aujourd 'hui ou 
bien de reconnaitre que les negociations avec le 
Royaume-Uni et les autres Etats qui ont fait acte 
de candidature ne peuvent etre engagees, c'est-a-
dire qu'il faut prendre son parti de !'impasse 
actuelle, ou bien, de trouver le moyen d'echapper 
aux consequences de la division actuelle en instau-
rant progressivement une cooperation accrue. 
24. A l'instar du .Comite Permanent des Arme-
ments, ce comite serait compose de representants 
des pays membres qui, en vue d'assurer la con-
tinuite des travaux, maintiendraient au siege du 
comite des dMegues permanents. Les gouverne-
ments des pays membres pourraient se faire repre-
senter aux reunions du Comite permanent de la 
technologie, compte tenu de la nature des questions 
a traiter, par des personnalites responsables de ces 
questions dans leurs administrations nationales, 
ainsi que par Jeurs delegues permanents. 
25. Au lieu d'observateurs de !'Organisation du 
Traite de IJ.'Atlantique Nord, comme dans le cas 
du Comite Permanent des Armements, il y aurait 
des observateurs des Communautes europeennes, 
du C.E.C.L.E.S., du C.E.R.S., de IJ.a C.E.T.S., etc. 
26. Dans les milieux europeens, tant politiques 
que techniques, on s'accorde a penser que !'Europe 
perdra la bataiHe de la science et de 1a technologie 
modernes, et partant sa oliberte, si elle reste limitee 
aux six pays; Si l'on peut concevoir un Marche 
commun sans la Grande-Bretagne, une Commu-
naute scientifique et technique europeenne ne 
pourrait avoir aucune importance internationa!J.e 
reeiJ.le sans le Royaume-Uni. La resolution approu-
vee a 1 'unanimite par le Conseil. des Ministres des 
Six le 31 octobre 1967 t, indique tres nettement 
que le Conseil est parfaitement conscient de ce que 
les problemes poses en Europe par la politique 
scientifique et technique ne peuvent etre resolus 
de fac;on satisfaisante au sein de la Communaute 
des Six. 
27. Dans une interview accordee a un journal 
luxembourgeois, le 31 janvier 1968, M. Gregoire, 
I. Voir annexe II. 
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Minister for Foreign Affairs, Mr. Gregoire, made 
a. number of proposals concerning political co-
operation between the Western European coun-
tries. He was of the opinion that a provisional 
solution could be found "by the simplest, closest, 
most appropriate and most natural means, i.e. in 
the framework of Western European Union, by 
extending the activities of this organisation and 
aJdmitting new members". 
28. Parallel to the Luxembourg plan is the Bene-
lux memorandum of 19th January 1968. This 
memorandum contains a series of suggestions to 
be discussed between the six Common Market 
countries and: the four applicant countries. The 
discussions should cover political, economic and 
technologica!l matters with a view to furthering 
the building of Europe, in conformity with the 
provisions of the Rome Treaty. 
29. The Benelux countries recommended laying 
down definite procedure for consultations between 
the Six, the Communities and the applicant 
States so as to avoid discrepancies in the policies 
of the Communities and the applicant countries. 
30. In the technological field, they proposed that 
the European countries concerned shouild hold 
conSilltations on subjects not specifically covered 
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by the Rome Treaty. Action should cover specific 
fields and the number of participants could vary 
according to the projects. The following examples 
were given: development policy, joint production 
and purchase of military equipment, co-operation 
in the technological and scientific fields, aid to 
developing countries, etc. 
31. Although the plan to set up a Standing 
Technological Committee in the framework of 
Western European Union might advance the 
building of Europe and could be executed with 
a minimum of formalities, and although your 
Rapporteur is very much attracted by its 
simplicity and logic, he is nevertheless of the 
opinion that it would not be a good political 
move to make a formal proposal for it. The main 
reason is that the member governments of WEU 
can never agree on a further build-up and 
strengthening of our organisation. For instance, 
your Rapporteur is convinced that the French 
Government will not agree to such a technolog-
ical committee as it is afraid that the organisa-
tion might become a ·back door by which the 
United Kingdom might enter the European 
Communities. A minor objection to temporarily 
using the framework of WEU might be that the 
other applicants for membership of the Common 
Market - Ireland, Denmark and Norway -
are not members of WEU. 
Ministre luxembourgeois des affaires etrangeres, 
a formule un certain nombre de propositions con-
cernant la cooperation politique entre les pays 
d'Europe occidentale. On pourrait, a son avis, 
trouver une solution provisoire «dans la plus 
simple, la plus proche, la plus appropriee et la 
plus naturelle des formules, c'est-a-dire dans le 
cadre de !'Union de !'Europe Occidentale, par 
!'extension des activites de cette organisation 
et par !'admission de nouveaux membres.» 
28. Parallelement au plan luxembourgeois, le 
memorandum Benelux du 19 janvier 1968 con-
tient une serie de suggestions qui devront ~tre 
examinees par les six du Marche commun et les 
quatre pays candidats. Cet examen devrait por-
ter sur les questions politiques, economiques et 
technologiques en vue de promouvoir la construc-
tion de !'Europe conformement aux dispositions 
du Traite de Rome. 
29. Les pays du Benelux ont preconise la mise 
en place d'une procedure concrete de consulta-
tion entre les Six, les Communautes et les Etats 
candidats, afin d'eviter les disparites entre les 
politiques des Communautes et celles des pays 
candidats. 
30. Dans le domaine technologique, ils propo-
sent que les pays curopeens interesses se con-
sultant sur les questions qui ne sont pas speci-
fiquement couvertes par le Traite de Rome. Les 
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actions porteront sur des objets precis et le nom-
bre des participants pourra varier suivant les 
projets. On peut citer a titre d'exemple: la poli-
tique de developpement, la production et l'achat 
en commun de materiel militaire, la cooperation 
dans le domaine technologique et scientifique, 
l 'aide aux pays en voie de developpement, etc. 
31. Bien que le projet de creation d'un Comite 
Permanent de la Technologie dans le cadre de 
l'Union de !'Europe Occidentale serait suscepti-
ble d'avancer la construction de !'Europe et pour-
rait ~tre realise avec un minimum de formalites, 
votre rapporteur, tout en etant tres sensible a sa 
simplicite et a sa logique, estime neanmoins qu'il 
ne serait pas indique, du point de vue politique, 
d'en faire une proposition officielle. La raison 
en est essentiellement que les pays membres de 
l'U.E.O. sont incapables de se mettre d'accord sur 
le renforcement de notre organisation. Votre rap-
porteur est convaincu, par exemple, que le gou-
vernement franc;ais n'acceptera pas la creation de 
ce comite technologique, etant donne qu'il craint 
que !'organisation ne devienne la porte de ser-
vice par laquelle le Royaume-Uni pourrait entrer 
dans les Communautes europeennes. Une autre 
objection, secondaire celle-ci, a !'utilisation tem-
poraire du cadre de l'U.E.O. pourrait etre que les 
autres candidats au Marche commun - l'Irlande, 
le Danemark et la Norvege - ne sont pas mem-
bres de l'U.E.O. 
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PART II 
The ELDO and ESRO crises 
CHAPTER Ill 
Proposals for co-operation on space questions 
32. At its meeting in Rome in July 1967, 
the European Space Conference appointed an 
Advisory Committee on Programmes under the 
Chairmanship of Mr. Jean-Pierre Causse. This 
Committee subsequentlly set up two sub-commit-
tees - one technical 'and the other economic -
of which Mr. Causse also became Chairman. These 
sub-committees are advised by officials from 
ELDO, E'SRO, and OETS. 
33. On 14th March 1968, Mr. Causse presented 
the Advisory Committee's report to the press. On 
institutions, the report states that there should be 
unity in space efforts: 
'' ... The Committee's work itself brought 
home to its members to what extent all deci-
sions c@cerning space activities were linked. 
Without failing to acknowledge the reasons 
for which the three organisations (ESRO, 
ELDO and CETS) were set up, the Com-
mittee consider that some of the reasons for 
their creation are no longer valid and some of 
the consequences are no longer desirable. 
Moreover, tendencies towards centrlrlisation 
already appear on ali sides: important 
decisions can no 1longer he taken except alt 
European Space Conference level, and CETS 
has extended its terms of reference to cover 
all forms of application, which at 'least sets a 
brake on the proliferation of organisations. 
Proposals for a forward-looking structure 
In brief outline, a future structure might take 
the following form: 
(a) The European Space Conference would 
be the supreme body, grouping at ministerial 
level the States wishing to take part in space 
activity. Its competence would cover interna-
tional activities and it would co-ordinate 
national activities. It would lay down the 
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policy to he followed in all fields of the space 
sector: research and development as well as 
exploitation of space. To prepare decisions 
and follow up their execution there should be 
a Standing Committee of a few members 
elected by the Conference for a limited term 
of office. 
(b) The European organisation for space 
research and development would be entrusted 
with the execution of experimental pro-
grammes undertaken jointly. It would 
include: 
- a planning department, also responsible 
for the definition studies of the organisa-
tion's future projects; 
- a launcher department, responsible for 
the design, development and testing of 
Jaunchers; 
- a satellite department, responsible for 
the design and production and operation 
of all satellites, whether they be scientific 
sateHites or experimental application 
satellites, and of the corresponding ancil-
lary faciilities; 
- an administrative department. 
The statutes of this single organisation 
should make it possible for the member 
States to take part in certain programmes 
only, if they so desire, at least within cer-
tain limits. 
(c) One or more European organisations or 
companies responstole for the supply of 
operational satellites for the benefit of the 
users (national P and T, broadcasting and 
television authorities, Eurovision, Euro-
control). The name of Eurosat has been 
suggested 1 for such an organisation. 
(d) Both the operational launchers and the 
operational satellites would be produced, 
under conditions to he determined by the 
European Space Conference, by European 
1. See the report submitted by Mr. Berkhan, Docu. 
ment 402. 
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DEUXIEME p ARTIE 
La crise du C.E.C.L.E.S. et du C.E.R.S. 
CHAPITRE III 
Propositions de cooperation en 
matiere spatiale 
32. Lors de la reunion qui s'est tenue a Rome 
en juillet 1967, la Conference Spatiale Euro-
peenne a cree un Comite consultatif des program-
mes, preside par M. Jean-Pierre Causse. Ce 
comite a constitue a son tour deux sous-comites 
- l'un technique, l'autre economique - dont 
M. Causse est egalement president et auxquels 
sont attaches des conseillers du C.E.C.L.E.S., du 
C.E.R.S. et de la C.E.T.S. 
33. Le 14 mars 1968, M. Causse a presente a 
la presse le rapport du Comite consultatif. En 
ce qui concerne les institutions, ce rapport de-
clare que les efforts en matiere spatiale devraient 
etre unifies: 
« ... Le travail meme du Comite lui a parti-
culierement fait ressentir a quel point toutcs 
les decisions concernant les activites spa-
tiales sont liees. Sans meconnaitre les rai-
sons qui ont amene la creation des trois 
organisations spatiales differentes (C.E.R.S., 
C.E.C.L.E.S., C.E.T.S.) le Comite estime 
que certaines des raisons pour lesquelles elles 
furent creees ne sont plus valables et que 
certaines des consequences qui en ont de-
coule ne paraissent plus aujourd'hui sou-
haitables. D'ailleurs, les tendances a la cen-
tralisation apparaissent deja partout: les 
decisions importantes ne peuvent plus etre 
prises ailleurs qu'au niveau de la Conference 
Spatiale Europeenne et la C.E.T.S. a etendu 
son mandat a toutes les formes d'application, 
ce qui au moins met un frein a la prolifera-
tion des organisations. 
Propositions pour une st1·ucture d'avenir 
De fac;on tres schematique, une organisation 
future pourrait etre la suivante: 
(a) La Confirence Spatiale Europeenne se-
rait l'organisme supreme rassemblant au 
niveau ministeriel les Etats desireux de par-
ticiper a l'activite spatiale. Sa competence 
s'etendrait aux activites internationales et 
dle coordonnerait les activites nationales. 
103 
Elle fixerait la politique a suivre dans tous 
les domaines du secteur spatial: recherche et 
developpement, ainsi qu'exploitation de l'es-
pace. Pour preparer ces decisions et suivre 
leur execution, elle devrait disposer d'une 
commission permanente de quelques mem-
bres elus pour un temps limite par la Con-
ference. 
(b) L'Organisation europeenne de recher-
ches et developpements spatiaux, chargee de 
!'execution des programmes experimentaux 
entrepris de fa<;on communautaire. On y dis-
tinguerait: 
- un departement planning, charge egale-
ment des etudes de definition des projets 
futurs de !'organisation; 
- un departement lanceurs, charge des 
etudes et des mises au point des lanceurs 
et de leurs essais; 
- un departement satellites, charge des 
etudes de la realisation et du fonctionne-
ment operationnel de tous les satellites 
qu'ils soient scientifiques ou des satellites 
experimentaux d'application et des 
moyens annexes correspondants; 
- un departement administratif. 
JJe statut de cette organisation unique de-
vrait permettre aux Etats membres de ne 
participer qu'a certains programmes s'ils le 
desirent, tout au moins dans certaines 
limites. 
(c) Une (ou plusieurs) organisation ou so-
ciete europeenne chargee de la fourniture 
des satellites operationnels au profit des 
organismes exploitants (P. et T. et radio-
diffusion et television nationaux, Euro-
vision, Eurocontrol, etc.). Le nom d'Eurosat 
a ete propose 1 pour une telle organisation. 
(d) Les lanceurs operationnels comme les 
satellites operationnels seraient fabriques 
par des societes europeennes ou des consor-
tiums industriels dans des conditions de con-
1. Voir rapport presente par :M. Berkhan, Document 
402. 
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companies or industt-ial consortia. 
... 'Dhe problems connected with space applica-
tions, and with the use of space and its 
exploitation for commercial purpases - and 
in particular the corresponding technical and 
economic problems - now assume increasing 
import·ance before the European Spaoo Con-
ference. Finally, co-ordination of the national 
programmes is a field where only the Euro-
pean Space Conference can make its influence 
felt. 
The Committee therefore propose that a 
Standing Advisory Committee be set up 
without delay - that is to say even during 
the interim period. 
The Standing Committee's task would be as 
follows: 
1. To work out proposals for a permanent 
organisation for the exploitation of opera-
tional app:Iieation satellites. 
2. To study the overall balance between the 
various space activities in Europe in general 
and the priority to be assigned to the various 
appUcation projects in particwlar. 
3. To receive proposa[s from the various 
potentia} users and examine the financial 
viability of projects proposed. The necessary 
technical studies couJ.d be carried out by the 
existing organisations to the largest extent 
possible and by other bodies where appro-
priate. For that purpose 'the Standing 
Committee would need a budget to meet the 
requirement.ct of the necessary feasibility and 
economic studies. 
4. To study those national efforts in the 
various member States which may have a 
bearing on 'the joint European effort and to 
propose steps to ensure proper co-ordination 
between national and internationai activities. 
5. To provide 1ili.e secretariat for the Euro-
pean Space Conference." 
CHAPTER IV 
ELDO 
34. Since March 1968, a series of developments 
concerning ELDO and ESRO have taken place 
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which remind your Rapporteur of a similar 
situation discussed in Mr. von Merkatz's report 
on the ELDO crisis 1 • The recommendation to 
this report, adopted by the Assembly on 
14th June 1966, urged the continuation of the 
work of ELDO and the preparation of a perma-
nent European space vehicle launcher develop-
ment organisation. In its reply on 14th October 
1966, the Council stated : 
" 
The member governments of ELDO have 
been able, in the meantime, to agree on 
arrangements for completing the initial 
programme of this organisation. Moreover, 
they decided to improve the existing three-
stage launcher of that programme by adding 
a perigee as well as an apogee stage. 
Combined with the decision regarding an 
equatorial launching ground in French 
Guiana this should greatly increase the 
performance of ELDO-A. This launcher 
might thus meet the specifications of a 
telecommunications satellite of this kind 
whose construction CETS is considering. 
The introduction of procedures to ensure 
better management of the financial and 
technical aspects of the programme should 
improve the efficiency of the organisation 
and enable it to comply with the limits set 
for expenditure. When examining the initial 
programme of ELDO, the responsible 
Ministers of member States also set up a 
study committee to examine the problem of 
amalgamating the existing European organi-
sations. 
The Council believe that it is necessary to 
consider urgently the possibility of linking 
together and co-ordinating the various 
organisations concerned with space matters. 
However, the question of what links can be 
established between these organisations of 
varying membership and the existing Euro-
pean Communities, can only be studied at 
a later date." 
35. The same reasoning as that put forward b:v 
Mr. von Merkatz for the continuation of ELDO 
is still valid today. By giving up the develop-
ment of space vehicle launchers, Europe will 
1. See-Document 371 and Addendum. 
trole que la Conference Spatiale Europeenne 
devra fixer. 
... Les problemes lies aux applications de 
l'espace, a son utilisation et exploitation a 
des fins commerciales, en particulier les 
problemes techniques et economiques cor-
respondants, prennent aujourd'hui a la Con-
ference Spatiale Europeenne une impor-
tance grandissante. Enfin, la coordination 
des programmes nationaux est un domaine 
oiL seule la Conference Spatiale Europeenne 
peut avoir une influence. 
C'est pourquoi le Comite propose de creer 
sans delai, c'est-a-dire meme pendant la 
periode interimaire, une Commission Con-
sultative Permanente. 
Les taches de la Commission Permanente 
seraient les suivantes: 
1. Elaborer des propositions en vue de la 
creation d'une Organisation permanente 
pour !'exploitation de satellites d'applica-
tion operationnels. 
2. Etudier l'equilibre global entre les diver-
ses activites spatiales europeennes en general 
et la priorite a donner aux divers projets 
d'applications en particulier. 
3. Recevoir les propositions des divers uti-
lisateurs eventuels et examiner la rentabilite 
des projets presentes. Les etudes techniques 
necessaires seraient effectuees par les orga-
nisations existantes dans toute la mesure du 
possible et par d'autres organismes le cas 
echeant. A cette fin, la Commission Perma-
nente devrait disposer d'un budget repon-
dant aux besoins des etudes de faisabilite 
et les etudes economiques necessaires. 
4. Etudier les efforts nationaux des divers 
Etats membres qui peuvent avoir un effet 
sur !'effort europeen commun et proposer 
des mesures propres a assurer une bonne 
coordination des activites nationales et des 
activites internationales. 




34. Depuis le mois de mars 1968, il s'est produit 
une serie d'evenements concernant le C.E.C.L.E.S. 
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et le C.E.R.S. qui rappellent a votre rapporteur 
une situation identique examinee dans le rappo.rt 
de M. von Merkatz sur la crise du C.E.C.L.E.S. 1• 
La recommandation jointe a ce rapport et adoptee 
par l'Assemblee le 14 juin 1966, demandait ins-
tamment de poursuivre les activites du 
C.E.C.L.E.S. et de prevoir la creation d'une 
organisation europeenne permanente de mise au 
point de lanceurs de vehicules spatiaux. Dans sa 
reponse du 14 octobre 1966, le Conseil dcclarait: 
« ...... 
Depuis lors, les gouvernements membres du 
C.E.C.L.E.S. sont parvenus a se mettre d'ac-
cord sur les modalites de l'achevement du 
programme initial de cette organisation; ils 
ont convenu en outre d'ameliorer l'actuel 
lanceur a trois etages par l'adjonction d'un 
moteur de perigee aussi bien que d'apogee. 
Ces accords, ainsi que la decision concernant 
un site de lancement equatorial en Guyane 
franc;aise, contribueront beaucoup a accroitre 
le rend~ment de la fusee ELDO-A. Ce lan-
ceur pourrait ainsi satisfaire aux specifica-
tions d'un satellite de telecommunications 
tel que celui dont la construction est envisa-
gee par la C.E.T.S. La mise en place de pro-
cedures destinees a mieux controler les as-
pects techniques et financiers du programme 
devrait ameliorer le fonctionnement de !'or-
ganisation et lui permettre de respecter les 
plafonds fixes. Lors de l'examen du pro-
gramme initial du C.E.C.L.E.S., les minis-
tres competents des divers Etats membres ont 
cree un comite d'etude charge d'examiner le 
probleme de la fusion des organisations spa-
tiales europeennes existantes. 
Le Conseil estime qu'il y a lieu d'examiner 
d'urgence la possibilite de rapprocher et de 
coordonner les diverses organisations s'occu-
pant de questions spatiales. Toutefois, le point 
de savoir quels liens peuvent etre etablis 
entre ces organisations de composition diffe-
rente et les Communautes europeennes exis-
tantes ne pourra etre aborde qu'a un stade 
ulterieur.» 
35. Les raisons que faisait valoir M. von Mer-
katz pour la poursuite des activites du 
C.E.C.L.E.S. sont encore valables aujourd'hui. 
En abandonnant la mise au point de lanceurs de 
1. Voir Document 371 et Addendum. 
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renounce for ever its opportunity to play an 
independent role in space activities since 
launchers are a basic tool in any space activity. 
36. The team of 4,500 specialists working in 
industrial firms and government establishments 
of the member countries on activities forming 
part of the initial ELDO programme will have 
to be dispersed if no creative development work 
is available, thereby provoking an extra flow of 
scientists and engineers to the United States. 
37. The announcement by Mr. Wedgwood Benn 
in the House of Commons on 23rd April 1968 1 
was a great disappointment. When the Minister 
stated that every government had to decide for 
itself whether these proposals (of the Causse 
report) represented an economically justifiable 
use of scarce resources, he was wrong in two 
ways. Firstly, the European aspects should 
certainly be considered. The discontinuation of 
the ELDO programme would inevitably be 
detrimental to European co-operation in other 
fields, and result in a considerable loss of 
confidence in Europe's technological efficiency, 
which in turn might result in a drop in Europe's 
technological prestige. Secondly, nobody can 
prove that the ELDO projects have no economic 
justification ; this can be judged only over a 
period of from 20 to 50 years. 
38. The British step is even more remarkable as 
the United States Government, through a state-
ment by Mr. Nesbitt 2, Deputy Director, Office 
of Space and Environmental Science Affairs, 
International Scientific and Technological 
Affairs, State Department, Washington, at the 
end of 1966 announced a change of policy. For 
the first time the United States Government 
promised extensive aid to ELDO and ESRO and 
showed its "willingness to supplement ELDO-A 
launch services either by the sale of Scout, Thor 
and Atlas vehicles, or by the sale of launch 
services, for scientific and applications satellite 
projects". Thus, the United States Government 
promised its aid not only for strictly scientific 
purposes, but also for applications outside the 
field of scientific research, e.g. for telecommuni-
I. See Appendix Ill. 
2. See Appendix IV. 
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cations satellites 1• 
39. America is also giving similar aid to Japan. 
In 1967, the Japanese obtained United States 
co-operation in the field of communications satel-
lites in order to speed up their space develop-
ment. 
40. The change in attitude of the United States 
Government could possibly be explained by the 
fact that a liquid-fuel launcher now has very 
little military value and that the same aid could 
be given to the ELDO as to the Japanese space 
programme. 
41. Although the ELDO authorities sent some of 
their engineers to NASA in May 1967, and a 
second group visited Cape Kennedy and the 
Goddard Space Flight C'entre and the jet pro-
pulsion laboratory shortly afterwards, no real 
effort has been made on the part of ELDO to 
follow up this American proposal. The ELDO 
Council should certainly take some of the blame 
for this lack of interest in what seems to your 
Rapporteur to be an extremely interesting propo-
sition from the United States Government. 
42. Mr. George Ball, former United States 
Under-Secretary of State and recently appointed 
United States Permanent Representative to the 
United Nations, giving the political reasons for 
the change in attitude, states in his book "The 
Discipline of Power : Essentials of a Modern 
World Structure" : 
"We can, therefore, at least dimly foresee 
the emergence of a new world system. 
Europe in the West can become a full-
fledged super-power. Japan, as the only 
large modern industrial State in Asia, also 
has the capacity to play a major role. But 
since for a long time neither will approach 
the scope and authority of America and the 
USSR, it is realistic to think not so much 
of a new age of four super-powers but- in 
the terms that matter - of something 
equivalent to three and one half." 
I. See also Appendix V : Remarks by Mr. Nesbitt at 
the meeting of Eurospaoe in Munioh on 21st June 1968. 
vehicules spatiaux, l'Europe renoncerait a jamais 
a la possibilite de jouer un role independant dans 
les activites spatiales puisque les lanceurs en 
constituent !'instrument fondamental. 
36. L'equipe des 4.500 specialistes qui travaillent 
dans les entreprises industrielles et les etablisse-
ments gouvernementaux des pays membres sur 
des elements du programme initial du 
C.E.C.L.E.S. devra se disperser si aucune nou-
velle tache creatrice ne lui est confiee et viendra 
ainsi gonfler le flot des chercheurs et des inge-
nieurs qui partent aux Etats-Unis. 
37. La declaration faite par M. Wedgwood Benn 
a la Chambre des communes le 23 avril 1968 1 a 
provoque une grande deception. Lorsque le minis-
tre declare que chaque gouvernement doit decider 
pour son compte si ces propositions (celles du rap-
port Causse) representent un emploi de credits 
limites qui se justifie sur le plan economique, il 
fait une double erreur. En effet, i1 convient 
d'abord de considerer les aspects europeens de la 
question. L'abandon du programme du 
C.E.C.L.E.S. porterait inevitablement prejudice 
a la cooperation europeenne dans d'autres domai-
nes, saperait la confiance dans l'efficacite de la 
technologie europeenne et pourrait se traduire 
par une perte de prestige technologique pour 
l'Europe. Ensuite, personne ne peut prouver que 
les projets du C.E.C.L.E.S. ne se justifient pas 
economiquement; il faut attendre, pour cela, de 
20 a 50 ans. 
38. La mesure britannique est d'autant plus sin-
guliere que le gouvernement americain a annonce 
a la fin de 1966, par la bouche de M. Nesbitt 2, 
Directeur adjoint du Bureau des affaires spatia-
les et de la science de l'environnement, Affaires 
scientifiques et technologiques internationales, au 
Departementd'Etat a Washington, un changement 
de politique. Pour la premiere fois, le gouverne-
ment des Etats-Unis a promis une aide impor-
tante au C.E.C.L.E.S. et au C.E.R.S. et s'est 
montre dispose a «completer les possibilites de 
lancement offertes par ELDO-A soit par la vente 
de fusees Scout, Thor et Atlas, soit par la vente 
de services de lancement pour des programmes 
de satellites scientifiques et de satellites d'appli-
cation ~. Le gouvernement des Etats-Unis a done 
promis son aide non seulement pour des activites 
I. Voir annexe Ill. 
2. Voir annexe IV. 
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strictement scientifiques, mais aussi pour des ap-
plications echappant au domaine de la recherche 
scientifique, c'est-a-dire les satellites de telecom-
munications 1• 
39. L'Amerique accorde une aide analogue au 
,Japon. En 1967, les Japonais ont obtenu la coope-
ration des Etats-Unis dans le secteur des satelli-
tes de telecommunications afin d'acceierer !'ex-
pansion de leurs activites spatiales. 
40. Ce changement d'attitude du gouvernement 
americain peut s'expliquer par le fait qu'un lan-
ceur a propergols liquides ne possede desormais 
qu'une tres faible valeur militaire et par le souci 
d'accorder au programme spatial du C.E.C.L.E.S. 
le meme appui qu'au programme japonais. 
41. Bien que les instances du C.E.C.L.E.S. aient 
envoye certains de leurs ingenieurs a la N.A.S.A. 
en mai 1967, et qu'un second groupe ait visite, 
peu de temps apres, Cap Kennedy et le Goddard 
Space Flight Centre ainsi que le Laboratoire de 
propulsion par reaction, cette organisation n'a 
jamais veritablement tente, pour sa part, de don-
ner suite a cette proposition americaine. Le Con-
seil du C.E.C.L.E.S. est certainement en partie 
responsable de ce manque d'interet pour ce que 
votre rapporteur considere comme une proposi-
tion extremement interessante de la part du gou-
vernement americain. 
42. M. George Ball, ancien Sous-secretaire 
d'Etat americain devenu recemment representant 
permanent des Etats-Unis aux Nations Unies, d~­
clare dans son livre intitule «La discipline de la 
puissance: Principes d'organisation du monde 
moderne» pour expliquer les raisons politiques 
de ce changement d'attitude: 
«Nous pouvons done prevoir au moins vague-
ment !'apparition d'un nouveau systeme mon-
dial. L'Europe, a l'ouest, peut devenir une 
superpuissance en possession de tous ses 
moyens et le J apon, seul grand Etat indus-
triel moderne en Asie, est egalement capa-
ble de jouer un role important. Mais comme 
ils n'atteindront pas d'ici longtemps l'enver-
gure et l'autorite de l'Amerique et de 
l'U.R.S.S., i1 est realiste d'envisager non pas 
une nouvelle ere a quatre superpuissances, 
mais plutOt - ce qui est capital - a trois 
superpuissances et demie. » 
I. Voir egalement annexe V: Remarques de M. 
Nesbitt, le 21 juin 1968, 8 la conference d'Eurospace 
8 Munich. 
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43. Rejecting the bi-polar balance of terror, 
Mr. Ball states : 
" ... When there is a bi-polar balance, any 
major issue runs the risk of a collision. But 
when, as in the past, there are three or more 
powers of approximately equal strength, the 
chance for slight shifts in the balance gives 
greater scope to maintain equilibrium." 
44. On the British issue, he states : 
" ... Europe has need for Britain's political 
maturity, just as Britain needs a dose of 
continental vitality." 
45. Concluding, he says : 
"The restructuring of power is irksome 
business, but it cannot be put off. The world 
has grown far too dangerously complicated 
for us Americans to mould and manage 
without the help of others. If our common 
tasks are to be performed adequately, if the 
rational and civilised ideals of Jefferson and 
Montesquieu and Goethe are to have con-
tinuing relevance, ways and means must be 
found to reshape the structure of power to 
permit a more effective distribution of 
world responsibilities." 
46. Reacting to the negative British attitude on 
European space activities, the German and 
French Ministers for scientific research declared 
in Bonn on 29th April 1968 : 
"Dr. Gerhard Stoltenberg and Mr. Maurice 
Schumann, the Ministers of Scientific 
Research of the Federal Republic of 
Germany and France, held an exchange of 
views on the state of European space co-
operation as a result of the positions adopted 
by the British and Italian Governments. 
They agreed to continue to make every 
necessary effort with all the · European 
countries concerned to meet Europe's 
requirements in launchers and satellites, 
particularly for telecommunications. 
One of the main aims is to place the Franco-
German 'Symphonie' satellite in orbit within 
the fixed time-limits. The Ministers decided 
to study the technical and financial aspects 
of the possible solutions. They will take part 
in the multilateral meetings which have been 
convened for the weeks to come in a 
constructive spirit." 
47. Certain compromises are perhaps still pos-
sible. A decision will have to be taken in the 
ELDO Ministerial Council on 1st and 2nd Octo-
ber 1968 and at the next meeting of the Euro-
pean Space Conference in Bonn, in November 
1968. The governments must, however, be aware 
that if they cannot reach agreement, their posi-
tion in negotiations with the Americans on 
telecommunications satellites will be extremely 
weak and the American Government's change in 
policy at the end of 1966 vis-a-vis ELDO may 
well be reversed again. 
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48. On 11th and 12th July 1968, Ministers 
responsible for space affairs in the ELDO 
member countries ·met in Paris under the 
chairmanship of Mr. Theo Lefevre, Belgian 
Minister responsible for Scientific Policy and 
Planning. 
49. The object of the meeting was to enable the 
Ministers to examine the proposals which had 
been made following a review of the organisa-
tion's programmes. This review had been carried 
out in anticipation of an over-spend of the 
overall ceiling fixed by the Ministerial Confer-
ence of July 1966. At the meeting, the Ministers 
were unable to agree on concrete decisions 
except with regard to the date of a new meeting 
which was fixed for 1st and 2nd October 1968. 
50. The British Government repeated its posi-
tion expressed in the memorandum of 16th April 
1968 in which it declared that it would not agree 
any contribution to the over-spend and would 
not take part in any new ELDO programmes to 
be executed after 1971. 
51. The Italian Government requested that a 
larger share of the work done by ELDO be 
allocated to Italian industry and that more 
Italians be appointed in the organisation. The 
Italian representative was not :willing to endorse 
the communique of the Ministerial Conference. 
52. The other governments' representatives were 
of the opinion that the work of ELDO should 
continue and that its future projects should be 
prepared in such a way that they would be 
coherent and could be integrated into an overall 
plan for the joint European space effort. The 
43. Rejetant la bipolarite de l'equilibre de later-
reur, M. Ball declare: 
« ... Quand il n'existe que deux poles d'attrac-
tion, tout probleme important risque de pro-
voquer un conflit. Mais lorsque, comme dans 
le passe, il y a trois ou quatre puissances ap-
proximativement egales, la possibilite de lege-
res modifications du rapport des forces per-
met de maintenir un meilleur equilibre.» 
44. S'agissant de la question britannique, il 
ajoute: 
« ... L'Europe a besoin de la maturite politi-
que de la Grande-Bretagne, tout comme la 
Grande-Bretagne a besoin d'une certaine dose 
de vitalite continentale.» 
45. Il conclut: 
«La restructuration de la puissance est une 
tache ingrate qu'on ne peut toutefois eviter. 
Pour nous autres, Americains, le monde est 
devenu bien trop difficile et dangereux a 
fac;onner et a diriger sans l'aide des autres. 
Si nous voulons remplir notre tache commune 
de fac;on adequate, si l'ideal de raison et de 
civilisation de Jefferson, de Montesquieu et 
de Goethe doivent conserver un sens, il faut 
trouver les moyens de remodeler la struc-
ture de la puissance, afin de permettre une 
repartition plus efficace des responsabilites 
mondiales.» 
46. Devant !'attitude negative des Britanniques 
a l'egard des activites spatiales europeennes, les 
ministres allemand et franc;ais de la recherche 
scientifique ont declare a Bonn le 29 avril 1968: 
«Les ministres de la recherche scientifique de 
l'Allemagne federale et de la France, le 
Dr. Gerhard Stoltenberg et M. Maurice Schu-
mann, ont procede a un echange de vues sur 
la situation de la cooperation spatiale euro-
peenne a la suite des positions exprimees par 
les gouvernements britannique et italien. Ils 
sont convenus de poursuivre les efforts neces-
saires avec tous les pays europeens interesses 
pour satisfaire aux besoins de l'Europe en 
lanceurs et en satellites, et notamment ·pour 
les telecommunications. 
Un des buts essentiels est de mettre en orbite 
le satellite franco-allemand Symphonic dans 
les delais fixes. Ils ont decide d'etudier les 
aspects techniques et financiers des solutions 
possibles. Ils participeront dans un esprit 
constructif aux reunions multilaterales con-
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voquees dans les semaines a venir.» 
47. Certains compromis sont peut-etre encore pos-
sibles. Une decision devra etre prise au cours de 
la reunion du Conseil des Ministres du 
C.E.C.L.E.S., les 1er et 2 octobre 1968, et de la 
prochaine Conference Spatiale Europeenne qui 
se tiendra en novembre a Bonn. Mais les gouver-
nements ne doivent pas oublier que s'ils ne par-
viennent pas a un accord, leur position dans les 
negociations avec les Etats-Unis sur les satellites 
de telecommunications sera extremement faible et 
que la nouvelle politique inauguree par le gou-
vernement americain vis-a-vis du C.E.C.L.E.S. 
a la fin de 1966 pourrait tres bien changer une 
fois de plus. 
48. Les 11 et 12 juillet 1968, les ministres res-
ponsables des affaires spatiales des pays membres 
du C.E.C.L.E.S. se sont reunis a Paris sous la 
presidence de M. Theo Lefevre, Ministre beige 
charge de la politique et de la programmation 
scientifiques. 
49. Le but de cette reunion etait de leur per-
mettre de proceder a un examen des propositions 
formulees a la suite d'une revision des program-
mes de !'organisation, rendue necessaire par la 
perspective de depassement du plafond general 
des depenses fixees par la conference ministe-
rielle de juillet 1966. Les ministres n'ont pu se 
mettre d'accord sur aucune decision concrete, 
sauf en ce qui concerne la date de la prochaine 
reunion qui a ete fixee aux r· et 2 octobre 1968. 
50. Le gouvernement britannique a rappele la 
position definie dans 1 'aide-memoire du 16 avril 
1968, dans lequel il declarait qu'il ne prendrait 
aucun engagement supplementaire quant au fi-
nancement du depassement prevu et ne partici-
perait a aucun nouveau programme du 
C.E.C.L.E.S. dont la realisation serait envisagee 
apres 1971. 
51. Le gouvernement italien a demande I 'attri-
bution a l'industrie italienne d'un pourcentage 
plus eleve des travaux du C.E.C.L.E.S. et la no-
mination d'un nombre accru d'Italiens au sein 
de }'organisation. Le representant italien n'a pu 
souscrire au communique de la conference minis-
terielle. 
52. Les representants des autres gouvernements 
ont ete d'avis que le C.E.C.IJ.E.S. devait pour-
suivre ses activites et etablir ses futurs program-
mes de maniere a assurer 1eur coherence et.leur 
integration dans un plan d'ensemble des activites 
spatiales europeennes communes. Le secretariat 
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Secretariat was therefore instructed to draw up 
plans accordingly. 
53. In order to examine all possibilities for a 
coherent space effort, the meeting requested its 
President, Mr. Theo Lefevre, to use his good 
offices with all the governments concerned and 
try to overcome the difficulties raised by the 
over-spend of the EIJDO programme and to 
promote a coherent European space launcher 
development programme. He was authorised to 
contact not only the governments of the member 
States of ELDO, but also the governments of the 
other space organisations. 
54. The meeting of the ELDO Ministers plan-
ned for 1st and 2nd October 1968 is to prepare 
the way for the meeting of the European Space 
Conference in Bonn, in November 1968. The 
European Ministers in charge of space questions 
will then have to reach definite decisions. 
55. On 6th August 1968, the ELDO Council 
met at non-ministerial level in order to decide 
on provisional measures to deal with the over-
spend of the financial ceiling set for the ELDO 
combined programme. The Council accepted 
certain economies with regard to the work 
approved under the 1968 budget, and at the 
same time ensured an adequate work programme 
for the organisation pending a final decision at 
the next meeting of ELDO Ministers on 1st and 
2nd October 1968.Through these economies, the 
over-spend in respect of the financial ceiling of 
$626 million for the ELDO combined programme 
was somewhat reduced. 
56. In regard to this over-spend of the financial 
ceiling set for the ELDO combined programme, 
it should be pointed out that Article 2 (para-
graph 4) of the ELDO Convention requires the 
spreading of techniques relevant to its activities. 
It is also incumbent on the organisation to assist 
member States, on request, in other applications 
of the techniques used or developed in the course 
of its work. It is evident that the spreading of 
scientific and industrial space knowledge auto-
matically results in some slowing down of pro-
grammes and increased costs, since most indus-
tries working on the EIJDO programme have had 
no previous experience in this field and therefore 
have to learn and inevitably make mistakes. 
Technical information is also disseminated 
through a joint documentation serviee, technical 
publications, the exchange of personnel and the 
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holding of colloquies. An over-spend of less than 
10 % should not therefore be considered 
exorbitant, but it must be admitted that the 
continental industries probably profit more from 
it than those in the United Kingdom. 
57. Your Rapporteur met several authorities 
and discussed what would happen if the United 
Kingdom definitely decided not to contribute to 
the over-spend and withdrew from the ELDO 
organisation in 1971. From the British side, it 
was pointed out that this involved no treaty 
obligation, nor would there be any breach of 
promise. However this may be, it should be recal-
led that from the very outset, when the British 
Minister for Technology launched the ELDO 
project, it was considered as a new departure 
in Europe in the space field and everybody was 
well aware that a conclusion would not be 
reached within a mere five years. Moreover, 
should the British Government withdraw, the 
other ELDO governments would not agree to 
carry on with work based on the Blue Streak 
missile. They would not agree to buy this first 
stage of the ELDO launcher from the United 
Kingdom. A decision would therefore have to be 
taken between starting again with a whole new 
missile or abandoning any hope of a European 
launcher project of the magnitude planned at the 
time the ELDO Convention was concluded. 
58. As to the possibility of starting a new pro-
gramme for a new launcher without Britain, the 
question of manpower and technical know-how 
would be difficult but not impossible to solve 
since Germany has made a great effort in train-
ing scientists and engineers in this .field and like 
progress is being made in France. The most dif-
ficult questions to solve would be financial 1 • 
59. As to the reorganisation of the European 
space organisations, it should be noted that if 
definite decisions are taken at the European 
Sp~cc Co::ference in Bonn, some two to three 
I. See Appendices VI and VII giving the German and 
French points of view. 
a ete charge de rechercher des solutions dans ce 
sens. 
53. Afin d'explorer toutes les possibilites d'eta-
blissement d'un programme spatial coherent, les 
ministres ont demande a lcur president, M. Theo 
Lefevre, d'intervenir aupres de tous les gouverne-
ments interesses pour tenter de surmonter les dif-
ficultes soulevees par le depassement du plafond 
fixe pour le programme du C.E.C.L.E.S. et d'en-
courager la realisation d'un programme coherent 
pour la mise au point d'un lanceur europeen. Il a 
ete autorise a entrer en contact non seulement 
avec les gouvernements des pays membres du 
C.E.C.L.E.S. mais aussi avec les gouvernements 
membres des autres organisations spatiales. 
54. La reunion des ministres du C.E.C.L.E.S. 
prevue pour les 1er et 2 octobre 1968 a pour but de 
preparer la reunion de la Conference Spatiale 
Europeenne qui se tiendra a Bonn en novembre 
1968. Les ministres europeens charges des ques-
tions spatiales seront alors en mesure de prendre 
des decisions concretes. 
55. Le 6 aout 1968, le Conseil du C.E.C.L.E.S. 
s'est reuni au niveau non ministeriel afin de pren-
dre les mesures provisoires qui s'imposaient en 
raison du depassement du plafond prevu pour 
le programme combine de !'organisation. Le Con-
seil a accepte certaines economies sur les travaux 
approuves dans le cadre du budget de 1968, tout 
en assurant a !'organisation un programme de tra-
vail adequat jusqu 'a ce qu'une decision definitive 
soit prise lors de la prochaine reunion des minis-
tres les 1er et 2 octobre 1968. Grace a ces econo-
mies, le depassement du plafond de 626 millions 
de dollars fixe pour le programme combine du 
C.E.C.L.E.S. a ete quelque peu reduit. 
56. En ce qui concerne le depassement du pia-
fond fixe pour ce programme combine, il convient 
de rappeler que l'article 2, paragraphe 4, de la 
Convention du C.E.C.hE.S. impose a !'organi-
sation de favoriser le developpement des techni-
ques interessant ses activites et d'aider les Etats 
membres, sur leur demande, a utiliser a d'autres 
fins les techniques employees ou mises au point au 
cours de ses travaux. Il est evident que la disper-
sion des connaissances spatiales dans le domaine 
scientifique et industriel entraine necessairement, 
dans une certaine mesure, un ralentissement dans 
!'execution des programmes et un accroissement 
des COlltS, etant donne que la plupart des indus-
tries travaillant au programme du C.E.C.L.E.S. 
n'ont eu aucune experience prealable dans ce do-
maine, qu'elles ont du par consequent tout ap-
prendre et qu'inevitablement des erreurs ont ete 
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commises. L'information technique est diffusee 
par l'intermediaire d'un service de documenta-
tion commun, par les publications specialisees, les 
echanges de personnel et !'organisation de collo-
ques. Un depassement inferieur a 10 % ne devrait 
done pas etre considere comme exagere, mais il 
faut admettre que les industries du continent en 
beneficient probablement davantage que les indus-
tries britanniques. 
57. Votre rapporteur a examine, avec un cm:tain 
nombre de responsables, ce qui se produirait si 
le Royaume-Uni prenait la decision ferme de ne 
pas participer au financement du depassement des 
couts et de se retirer du C.E.C.L.E.S. en 1971. Du 
cote britannique, on a fait remarquer que cette 
decision ne remettrait en cause aucune obligation 
contractuelle et n'entrainerait la rupture d'aucun 
engagement. Quoiqu'il en soit, il ne faut pas ou-
blier que, des son lancement par le ministre bri-
tannique de la technologie, le programme du 
C.E.C.L.E.S. a ete considere comme un nouveau 
depart de !'Europe dans le domaine spatial et que 
chacun etait parfaitement conscient qu'il ne pour-
rait etre realise en cinq ans. En outre, si le gou-
vernement britannique se retirait, les autres gou-
vernements membres de !'organisation n'accepte-
raient ni de poursuivre des travaux fondes sur le 
lanceur Blue Streak, ni d'acheter au Royaume-
Uni ce premier etage du lanceur ELDO. Il con-
viendrait done de decider soit de repartir a zero 
avec un missile entierement nouveau, soit d'aban-
donner tout espoir de realiser un programme de 
lanceur europeen aussi important qu'on le pre-
voyait lors de la signature de la Convention du 
C.E.C.L.E.S. 
58. Quant aux possibilites de lancer un nouveau 
programme portant sur la fabrication d'un nou-
veau lanceur sans la Grande-Bretagne, les ques-
tions de personnel et de connaissances techniques 
seraient difficiles mais pas impossibles a resoudre, 
etant donne que l' . Mlemagne a fait un gros effort 
pour la formation de ses chercheurs et de ses 
ingenieurs et que des progres semblables sont 
actuellement realises en France. Les questions les 
plus difficiles a resoudre seraient d'ordre finan-
cier 1• 
59. En ce qui concerne la reorganisation des 
organisations spatiales europeennes, il convient 
de noter que si des decisions definitives sont pri-
ses lors de la Conference Spatiale Europeenne 
I. Voir annexes VI et VII donnant les pointe de vue 
allemand et fran9ais. 
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years would still pass before they could be 
implemented. 
60. Your Rapporteur is of the opinion that the 
future of ELDO should be assured, preferably 
with, but otherwise without the United Kingdom. 
CHAPTER V 
ESRO 
61. While the experts were still discussing the 
implications of the British policy decision con-
cerning ELDO, new difficulties arose for ESRO 
because of the Italian attitude on the TD-1/TD-2 
satellite project. In the report of the Advisory 
Committee on Programmes of the European 
Space Conference, these satellites are classed as 
follows: 
"Heavy spacecraft in low earth orbit (L-satel-
lites), carrying a moderately large number 
of experiments for studies of e.g. the 
ionosphere, solar and/or stellar astronomy, 
cosmic rays, etc. Two spacecraft of that 
class, TD-1 and TD-2, are presently under 
development in ESRO ; the estimates of 
costs for satellites of this type (24~IMU) and 
development time (about 4 years) seem to 
be consistent with the experience of TD-1 
and TD-2. The projects in this category 
proposed to the Rome Conference were the 
cosmic ray, ionospheric and solar satellites." 
62. In the "Scientific programme" section of 
Chapter 3, the report gives a further description 
of the TD-1 and TD-2: 
" ... The fact is that each satellite is, in its own 
field, considerably more ambitious and com-
plex than envisaged in the original ESRO 
programme. This must be reckoned a logical 
consequence of the rapid and continuing 
development of space research programmes, 
not only in the member countries of ESRO 
but in the United States and the Soviet 
Union, too. The ESRO-I and ESR0-11 satel-
lites, carrying respectively 8 and 7 experi-
ments, are already satellite observatories in 
miniature. The TD-1/TD-2 satellite program-
me, with, in particular, its precision attitude 
control systems, has many of the character-
istics of a 'large' project, including that of 
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potential financial escalation. These satel-
lites which will benefit from American 
experience in the same field, offer prospects 
that should not be underestimated and that 
are way ahead of projects currently under-
taken in the member countries." 
63. It is a great pity that this programme is now 
jeopardised by the Italian decision as this part 
of the ESRO programme is accepted by the 
British Government. Moreover, the present 
ESRO activities are almost wholly concentrated 
on this satellite programme. 
64. On 5th April 1968, an ESRO communique 
stated: 
"No agreement on the continuation of the 
TD-1/TD-2 satellite project could be reached 
by the Council of the European Space 
Resarch Organisation, meeting on 4th April 
1968 at the European Space Research and 
Technology Centre, at Noordwijk (Nether-
lands). 
The matter is now being considered by 
governments at ministerial level, and a final 
decision on whether or not to continue the 
project will be taken by 20th April." 
65. On 25th April 1968, the official cancellation 
of the TD-1/TD-2 project was announced as 
follows: 
"Following further detailed examination of 
the situation, Professor H. Bondi, Director 
General of the European Space Research 
Organisation, has today, in full agreement 
with the Chairman of the Council, decided 
to cancel the TD project." 
66. Your Rapporteur feels that the Italian 
Government should reconsider its attitude as the 
total cost of ESRO scientific research on the 
TD-1 and TD-2 project would amount in 1969 
to $9.2 million and for 1970 to $2 million; the 
total cost of the whole project in three years is 
$32 million, of which Italy's contribution amounts 
to approximately 11%. These figures are rela-
tively so unimportant that they should not repre-
sent an insurmountable obstacle. Moreover, the 
danger might arise of the ESRO programme 
becoming so insignificant that it is not worth-
while maintaining the organisation. 
67. In this chapter, as well as in the foregoing, 
your Rapporteur wishes to mention something 
qui se tiendra a Bonn, deux ou trois ans. s'ecou-
leront avant qu'elles puissent etre mises en appli-
cation. 
60. Votre rapporteur estime que l'avenir du 
C.E.C.L.E.S. doit etre assure, de preference avec, 
mais, le cas echeant, sans le Royaume-Uni. 
CHAPITRE V 
Le C.E.R.S. 
61. .,Pendant que les experts discutaient encore 
des incidences de la decision britannique concer-
nant le C.E.C.L.E.S., de nouvelles difficultes ont 
surgi pour le C.E.R.S. apres la prise de position 
italienne a l'egard du projet de satellite TD-1/ 
TD-2. Dans le rapport du Comite consultatif des 
programmes de la Conference Spatiale Euro-
peenne, ces satellites sont classes comme suit: 
«Des engins spatiaux lourds places sur orbite 
terrestre basse (satellites L) et emportant un 
assez grand nombre d'experiences destinees 
a !'etude, par exemple, de !'ionosphere, de 
l'astronomie solaire et/ou stellaire, des rayons 
cosmiques, etc. Deux engins de cette catego-
ric, TD-1 et TD-2, sont actuellement realises 
par le C.E.R.S.; les evaluations de couts 
(24 MUC) et de delai (environ 4 ans) qui ont 
ete etablies pour les satellites de ce type, pa-
raissent concorder avec les enseignements 
fournis par TD-1 et TD-2. Les projets appar-
tenant a cette categoric qui ont etli proposes 
a la conference de Rome, sont des satellites 
destines a !'etude des rayons cosmiques, de 
1 'ionosphere et du solei!.» 
62. A la section 3, intitulee «Programme scien-
tifique», le rapport decrit plus en detail le TD-1 
et le TD-2: 
« ... En fait, chacun dans son domaine pre-
sente un degre d'ambition et de complexite 
considerablement superieur a ce qui avait ete 
envisage dans le programme initial du 
C.E.R.S. Ceci doit etre considere comme une 
consequence logique du devcloppement rapide 
et constant des programmes de recherche spa-
tiale aussi bien aux Rtats-Unis et en Union 
Sovietique que dans les pays membres. TJPS 
satellites ESR0-1 et ESR0-11, avec respecti-
vement huit et sept experiences a leur bord, 
sont deja des satellites-observatoires en mi-
niature. Le programme de satellites TD-1/ 
TD-2, avec, en particulier, leurs systemes de 
pilotage precis, presentent deja beaucoup des 
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caracteristiqucs des 'grands' projets, y com-
pris les risques de depassement financier. 
Beneficiant de !'experience americaine dans 
ce domaine, ils auront des possibilites dont il 
ne. fa ut pas sous-estimer !'importance et qui 
depassent largement celles des projets actuel-
lement entrepris dans les Etats membres.» 
63. TI est regrettable que ce programme soit 
maintenant compromis par la decision de l'Italie, 
etant donne que cette partie du programme du 
C.E.R.S. est acceptee par le gouvernement 
britannique. En outre, les activites du C.E.R.S. 
sont presque toutes axees actuellement sur ce 
programme de satellites. 
64. Le 5 avril1968, un communique du C.E.R.S. 
indiquait: 
«Un accord sur la poursuite du projet de sa-
tellites TD-1/TD-2 n'a pas pu etre degage 
lors de la reunion tenue par le Conseil de 
!'Organisation Europeenne de Recherches 
Spatiales, le 4 avril 1968, au Centre Euro-
peen de Recherche et de Technologie Spatia-
les, a Noordwijk (Pays-Bas). 
La question est actuellement etudiee par les 
gouvernements membres, a !'echelon des mi-
nistres, et une decision definitive quant a la 
continuation ou a l'annulation du projet in-
terviendra le 20 avril au plus tard.» 
65. Le 25 avril 1968, l'annulation officielle du 
programme TD-1/TD-2 etait annoncee dans les 
termes suivants: 
«Apres reexamen approfondi de la situation, 
le professeur Bondi, Directeur general de 
!'Organisation Europeenne de Recherches 
Spatiales, a decide aujourd'hui, en plein ac-
cord avec le President du Conseil de !'Orga-
nisation, l'annulation du projet TD.» 
66. Votre rapporteur estime que le gouvernement 
italien devrait reconsiderer sa position, etant 
donne oue les frais de recherche scientifique du 
C.E.R.S. pour le projet TD-1 et TD-2 s'eleve-
raient au total a 9.2 millions de dollars en 1969 
et a 2 millions de dollars en 1970. !Je prix de re-
vient de }'ensemble du projet est de 32 millions de 
dollars pour trois ans, Ja participation italienne 
etant de 11% environ. Ces chiffres sont relative-
ment bas et ne devraient pas constituer d'obstacle 
insurmontable. En outre, le programme du 
C.E.R.S. risque de devenir si insignifiant que le 
maintien de !'organisation ne serait plus justifie. 
67. Comme dans le chapitrc precedent, votre rap-
porteur voudrait conclure en mentionnant la posi-
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about the position of the United States Govern-
ment. When Mr. James Webb, Director of 
NASA, visited the European Space and Techno-
logical Research Centre (ESTEC), in Noordwijk, 
Netherlands, on 30th August 1968, he made a 
statement according to which co-operation 
between the European Space Research Organisa-
tion and NASA is going to be stepped up. When 
the first Americans have landed on the moon, he 
said, some 150 scientists, and among them some 
Europeans, will take part in a programme, from 
1970 to 1980, which will study human reactions 
to artificial gravity, or the total absence of it, on 
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spatial ships. Studies would also have to be 
undertaken on the sun and on its action on our 
atmospheric conditions. 
68. Mr. Webb added that, if ESRO wished it, 
the co-operation with NASA could be stepped up 
in all sectors. He also said that the great theme 
of agreement had been the publication by the 
two organisations of the results of all their work. 
He then added that the project he was speaking 
about, and which would cost some two billion 
dollars, would have been undertaken if the 
present programme was successful. 
tion du gouvernement americain. A !'issue d'une 
visite au Centre Europeen de Recherche et de 
Technologie Spatiales (ESTEC) a Noordwijk, aux 
Pays-Bas, le 30 aout 1968, M. J ames Webb, Direc-
teur de la N.A.S.A., a declare que la cooperation 
entre le C.E.R.S. et la N.A.S.A. allait etre accrue. 
Quand les premiers Americains se seront poses 
sur la lune, a-t-il declare, quelque 150 savants, et 
parmi eux des Europeens, participeront a un pro-
gramme, prevu de 1970 a 1980, qui etudiera les 
reactions de l'homme a la pesanteur artificielle ou 
a !'absence totale de celle-ci a bord des stations 
spatiales. Des etudes seront egalement entreprises 
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sur le solei! et sur son action sur nos conditions 
atmospheriques. 
68. M. W ebb a ajoute que, si le C.E.R.S. le sou-
haitait, la cooperation avec la N.A.S.A. pourrait 
etre etendue a tous les secteurs. n a declare qu'un 
grand point d'accord etait la publication par les 
deux organisations des resultats de tous leurs 
travaux. Il a encore precise que le projet dont il 
parlait, et qui couterait quelque deux milliards 
de dollars, ne serait entrepris que si le programme 
actuel etait couronne de succes. 
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Conclusions 
69. As your Rapporteur mentioned in the intro-
duction, the main weakness of the European 
organisations is political. Yet there are further 
sources or weakness in the forms of collaboration 
such as the varying membership of these organi-
sations. The three nuclear and the three space 
organisations all have different memberships. 
It almost seems that the Ministries for Foreign 
Affairs endeavour to create organisations of vary-
ing shapes and sizes so as to be able to set up 
yet other organisations to co-ordinate them. 
70. Another source of weakness is the lack of 
proper authority and, without adequate control, 
the development of these organisations is re-
stricted and their efficiency impaired. 
71. Although on the surface it may be thought 
easy to pool anything which is new and destined 
to play an essential role in the future, recent 
developments in European technological colla-
boration are proof of the contrary. Moreover, 
there has always been too narrow an approach to 
this important problem. No one country has really 
dared to face up to the fact that science and 
technology are at the root of the material 
advancement of mankind and are a determining 
faclor in economic growth. In the United States 
several studies have proved that in mature 
industrial countries capital accumulation accounts 
for only a small part of the long-term increase in 
productivity while technological progress, em-
bracing here education and improved organisation 
as well as research and development, accounts for 
up to 90% of the increase in real output per person 
employed. The studies of the scientific directorate 
of OECD point in the same direction. 
72. The organisations considered were set up on 
too small a scale and their budgets and programmes 
were often subject to a veto from one country or 
another. The consequence is that the international 
European research projects account for barely 4% 
of Western Europe's scientific effort. Euratom's 
research budget, for instance, amounts to only 
20% of the Community's entire effort in this 
sphere and might even be smaUer in the years to 
come. The trends in the member countries have 
moreover been away from the international 
organisations towards national programmes. Their 
no 
own projects are nearly always given priority over 
joint programmes. 
73. Political and factual difficulties notwith-
standing, your Rapporteur is of the opinion that 
the Assembly would be relinquishing its duties 
were it not to make proposals to overcome the 
present difficulties. At the present juncture, 
now that the politicians are making no headway, 
it would be advisable to call in experts who might 
be able to find solutions. Although the Assembly 
might take the initiative, it should be made clear 
that the committee of experts should be drawn 
from outside the framework of any of the exist-
ing organisations. This would be the only way 
to avoid the difficult question of membership. 
Obviously it would be politically impossible to 
invite other than Western European governments 
to appoint experts for such a committee. The 
task of the experts should be to: 
draw up guidelines for a joint European 
policy for basic and applied research 
and technological development; ; 
propose ways and means of collabora-
tion in specific projects and recom-
mend concrete measures to foster a 
combined European effort in the fields 
of modern science and technology ; 
formulate an industrial policy, with 
proper structural and regional balance. 
with the aim of overcoming the problems 
of "fair return". 
7 4. Coming to the crises in ELDO and ESRO 
threatening the very existence of these organisa-
tions, your Rapporteur deeply regrets the 
British decision regarding ELDO and the Italian 
Government's attitude towards ESRO because 
if the European space organisations collapse, 
Western Europe will lose its chance of playing 
its due role in research and development in the 
space sciences. 
75. British Government spokesmen have often 
repeated that scarce resources are not used on a 
sound economic basis in European space activ-
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Concl1111ions 
69. Comme votre rapporteur l'a indique dans 
!'introduction, la faiblesse des organisations euro-
peennes est essentiellement d'ordre politique, mais 
elle est due egalement, en matiere de cooperation, 
a des differences de composition. Les trois orga-
nisations nucleaires et les trois organisations spa-
tiales ont toutes une composition differente. On 
dirait presque que les ministeres des affaires 
etrangeres se sont ingenies a creer des organisa-
tions de forme et d'importance diverses a seule 
fin de pouvoir instituer d'autres organisations 
pour en coordonner les activites. 
70. Un autre facteur de faiblesse est !'absence 
d'une autorite competente. Or, sans contrOle ade-
quat, le developpement de ces organisations est 
limite et leur efficacite compromise. 
71. Bien qu'on puisse croire, au premier abord, 
qu'il est facile de mettre en commun tout ee qui 
est nouveau et est appele a jouer un role capital 
dans l'avenir, la recente evolution de la coopera-
tion technologique europeenne apporte la preuve 
du contraire. En outre, cet important probleme a 
toujours ete aborde sous un angle trop etroit. 
Aucun pays n'a vraiment ose admettre que ~a 
science et la technologie sont a la base du progres 
materiel de Q 'humanite et representent un facteur 
determinant de la croissance economique. Au.'C 
Etats-Unis, plusieurs etudes ont montre que, dans 
les pays developpes industriellement, l'accumula-
tion des capitaux n'entre que pour une faible part 
dans l'aecroissement a long terme de Ja produeti-
vite, tandis que le progres technologique, qui con-
cerne aussi bien !'education et !'amelioration de 
l 'organisation que 1a recherche et la mise au point, 
pent entrer pour 90% dans !'augmentation du 
rendement effectif par personne employee. Les 
etudes de la Direction scientifique de l'O.C.D.E. 
von t dans le meme sens. 
72. Les organisations dont nous venons de parler 
ont ete creees a une trop faible eehelle et leurs 
budgets et 'leurs programmes se sont souvent 
heurtes au veto d'un pays ou d'un autre, si bien 
que les pro jets de recherche a ,J 'echelon internatio-
naJ ne representent que 4% de ['effort scientifi-
que de !'Europe oocidentale. Le budget de reche:r:-. 
che de 1 'Euratom, par exemple, n'atteint que 20% 
de !'effort global de la Communaute dans ce do-
maine et il IKJUrrait encore etre reduit dans ies 
annees a venir. De plus, les pays membres ont eu 
tendance a favoriser les programmes nationaux 
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au detriment des organisations internationales. Ils 
ont presque toujours donne la priorite a leurs pro-
pres programmes sur les programmes communs. 
73. Malgre les difficultes politiques et techniques, 
votre rapporteur estime que l'Assemblee manque-
rait a sa mission si elle ne formulait aucune pro-
position en vue de resoudre les problemes actuels. 
En ce moment critique ou les hommes politiques 
ne font aucun progres, il serait souhaitable de 
faire appel a des experts capables de trouver des 
solutions. Bien que l'Assemblee puisse prendre 
cette initiative, il doit etre clairement etabli que 
le comite d'experts devrait etre cree en dehors 
du cadre des organisations existantes. Ce serait 
le seul moyen d'eluder la delicate question de la 
composition. Il serait, evidemment, politiquement 
impossible d'inviter des gouvernements autres que 
ouest-europeens a designer les experts en question. 
Le comite aurait pour mandat: 
- de determiner les lignes directrices d'une 
politique europeenne commune dans les 
domaines de la recherche fondamentale, de 
la recherche appliquee et de la techno-
logie; 
- de proposer les voies et moyens d'une col-
laboration en vue de la realisation de pro-
jets specifiques et de recommander des 
mesures concretes pour promouvoir un 
effort europeen coordonne dans les domai-
nes de la science et de la technologie mo-
dernes; 
- de definir une politique industrielle equi-
libree tant sur le plan structure! que sur 
le plan regional en s'efforc;ant de resou-
dre le probleme du «juste retour». 
74. En ce qui concerne la crise du C.E.C.L.E.S. 
et du C.E.R.S. qui menace !'existence meme de ces 
organisations, votre rapporteur regrette profonde-
ment la decision britannique a l'egard du 
C.E.C.L.E.S. et !'attitude du gouvernement ita-
lien envers le C.E.R.S.; en effet, si ces organisa-
tions spatiales europeennes disparaissent, !'Eu-
rope occidentale perdra toute chance de jouer le 
role qui lui revient dans la recherche et la mise 
au point en matiere spatiale. 
75. Les porte-parole du gouvernement britanni-
que ont declare a maintes reprises que les maigres 
ressources disponibles ne sont pas utilisees selon 
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ities, especially in ELDO. They add that nobody 
has been able to refute this assertion. 
76. Your Rapporteur wishes to point out that 
until a product reaches the production line it is 
impossible to say, in the short-term, whether it 
is economically justified. This is the case with 
cars, ships, aircraft and launchers. Nobody can 
predict exactly how many vehicles will be needed 
and will be bought. The British position therefore 
represents a short-term policy whereas a long-
term policy should be pursued. It is not so 
important for Europe to have a launcher in 1971 
or 1972, but it must have means available for 
developing and producing them. Your Rap-
porteur acknowledges that there were financial 
shortcomings, and technical set-backs also played 
their role, but they are inherent in any interna-
tional collaboration in a new technological field. 
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77. Over $500 million have now been spent, of 
which some $300 million on Blue Streak. This 
will be lost if Blue Streak is not to be the first 
stage of the European launcher. Would this be 
economically justified ? Would the disbanding 
of the teams of scientists and technicians who 
work on the Blue Streak be justified 1 
78. Your Rapporteur wishes to conclude by 
emphasising the dangerous repercussions of the 
weakening and possible collapse of these organisa-
tions on the multinational and community forms 
of collaboration developed since 1948. Should 
this type of collaboration appear to be a failure, 
much of the work to improve on pre-war col-
laboration might be lost. Bilateralism would 
certainly re-emerge with all its dangers for the 
equilibrium of Europe. If, for instance, launcher 
development in Europe becomes a bilateral 
Franco-German project, this would most certainly 
upset the balance of political forces in Europe. 
des criteres rentables dans le secteur des activites 
spatiales europeennes, et notam.ment au 
C.E.C.L.E.S. Ils ajoutent que personne n'est a 
meme de refuter cette assertion. 
76. Votre rapporteur voudrait faire remarquer 
que tant qu'un produit n'a pas atteint le stade 
de la production, il est impossible de dire, a court 
terme, s'il se justifie economiquement. C'est le cas 
pour les voitures, les navires, les avions et les 
lanceurs. Personne ne peut predire exactement 
combien de vehicules seront necessaires et com-
bien seront achetes. L'attitude britannique reflete 
done une politique a court terme alors que c'est 
une politique a long terme qui s'impose. Il n'est 
pas indispensable que !'Europe dispose d'un lan-
ceur en 1971 ou 1972, mais il importe qu'elle ait 
les moyens de le mettre au point et de le produire. 
Votre rapporteur reconnait que l'insuffisance des 
credits et les echecs techniques ont joue un role, 
mais ce sont la des inconvenients inherents a toute 




77. Aujourd'hui, plus de 500 millions de dollars 
ont ete depenses, dont quelque 300 millions pour 
la fusee Blue Streak. Ils l'auront ete en pure 
perte si Blue Streak ne devient pas le premier 
etage du lanceur europeen. Cela peut-il se justi-
fier sur le plan economique? Le licenciement des 
equipes de chercheurs et de techniciens qui tra-
vaillent sur Blue Streak peut-il egalement se jus-
tifier? 
78. Pour conclure, votre rapporteur voudrait 
souligner les dangereuses repercussions qu'aurait 
l'affaiblissement et peut-etre la disparition de ces 
organisations sur les formes multinationales et 
communautaires de cooperation qui ont vu le jour 
depuis 1948. Si ce genre de cooperation devait se 
reveler un echec, une grande partie des efforts 
deployes pour ameliorer les formes de cooperation 
d'avant-guerre serait perdue. Le bilateralisme ne 
manquerait pas de reapparaitre avec tous les dan-
gers qu'il comporte pour l'equilibre de !'Europe. 
Si, par exemple, la mise au point du lanceur euro-
peen se transformait en un programme bilateral 
franco-allemand, l'equilibre des forces politiqucs 
en Europe ne manquerait pas d'en souffrir. 
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APPENDIX I 
EXisting intematlonal scientific organisations 1 
(a) The International Council of Scientific Uniou 
Even before the turn of the century an 
international institution for tMhnologieal co-
operation existed - the International Bureau of 
Weights and Measures which was established in 
1875. 
In 1931, the International Council of 
Scientific Unions was set up to facilitate and co-
ordinate the activities of the various international 
scientific unions and the work of national 
academies and societies. This Council now receives 
financial assistance from UNESCO and was 
responsible for organising the International 
Geophysical Year and the Year of the Quiet Sun, 
involving joint observations in more than 
60 countries. 
During the International Geophysical Year 
1957-58, a new interest in Antarctica was aroused. 
This resulted in the Antarctic Treaty which was 
signed in Washington on 1st December 1959 and 
came into force on 23rd June 1961. 
The chief purpose of the International Coun-
cil is to facilitate international contacts and to 
promote the exchange of information and the 
dissemination of research results. 
In the European framework, it was felt after 
the war that mere consultation was not sufficient 
for the promotion of science and technology in 
Europe and an important number of organisations 
started to set up their own offices for scientific 
eo-operation. 
(b) The North Atlantic Treaty Organisation 
NATO established a Committee of Defence 
Research Directors, to dea;l with co-operation in 
the field of defence research, and a Science 
Committee, under an Assistant Secretary-General 
for scientific affairs. The activities of the latter 
are chiefly directed towards the promotion of 
education, co~operation and the exchange of 
information. Each year 10,000 scholarships are 
awarded to students, 5,000 of whom have thus been 
1. "Europe in a shrinking world - a technological 
perspective", by Laurence Reed. 
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able to cross the Atlanrtic in one direction or the 
other. A budget of only $4 million covers the 
Science Committee's work on electronics, new 
materials, oceanography, computers and energy 
conversion. One of the Committee's future projects 
is the conStruction of a floating •la.borarory capable 
of crossing the sea. 
NATO also runs a training centre for 
experimental aerodynamics. 
(c) The Organisation for Economic Co-operation 
and· Development 
Article 2 of the OECD Convention states that 
members will, both individually and jointly, 
promote the development of their resources and 
encourage research in · the scientific and 
technological fields. These activities are carried 
out under the aegis of the Committee for 
Scientific Research and the Committee for 
Scientific and Technical Personnel. The former 
is responsible for the organisation's activities in 
the field of science and the latter for the 
expansion and regional use of scientific and 
technical personnel as weJ!l as scientific training 
policies. 
The OECD publishes reports on such matters 
as scientific research, higher education and 
scienltific personnel requirements in all the member 
countries. Through these studies and other 
publications a continuing up-m-date flow of 
information CBlll be exchanged between the member 
countries. The organiS!IJtion promotes international 
research programmes on restricted topics between 
the scientific institutes of the different conntries. 
Subjects common to all countries are studied, i.e. 
road safety, production engineering, marine 
corrosion, pollution, noise, desalting, meta!l 
fatigue, etc. 
The European Industrial Research Manage-
ment Association was set up to explore work on 
industrial research management and on means 
of oollaboration between firms in European 
member countries. 
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ANNEXE I 
Lea organisations sderafi/lques intematfonales existantes 1 
(a) Le Co,..efl international des aaociatio,.. 
scientiflquea 
A vant meme le debut de ce siecle, il existait 
une organisation internationale de cooperation 
scientifique et technique - le Bureau internatio-
nal des Poids et Mesures, cree en 1875. 
En 1931, le Conseil international des asso-
ciations scientifiques a ete cree afin de faciliter 
et de cooooonner les activites des diverses associa-
tions scientifiques internationales et les travaux 
des academies et societes nationales. Ce con-
seil r~oit maintenant i'appui financier de 
l'U.N.E.S.C.O. et i1 a ete charge d'organiser 1'An-
nee geophysique internationale et l'Annee du soleil 
calme qui ont necessite des observations communes 
dans plus de soixante pays. 
Durant l'Annee geophysique internationale 
1957-58,.l'Antarctique a suscite un regain d'inte-
ret qui a abouti a la signature a Washington, le 
1er decembre 1959, du Traite de l'Antarctique qui 
est entre en vigueur le 23 juin 1961. 
Le principal objet du Conseil international 
est de faciliter les contacts internationaux et de 
favoriser l'echange d'informations et la diffusion 
des resultats des recherches. 
Dans le cadre europeen, on s'est rendu compte 
apres [a ,guerre que de simples consultations 
n 'etaient pas suffisantes pour la promotion de la 
science et de la technologie en Europe et de nom-
breuses organisations ont commence de creer leurs 
propres agences de cooperation scientifique. 
(&) L'Orgllnlntlon da Tl'fiiU de I'Atlantiqae Nord 
L'O.T.A.N. a cree un Comite des Directeurs 
de la Recherche pour la Defense, charge de la 
cooperation dans :le. domaine de ia recherche en 
matiere de defense, et un Comite scientifique sous 
l'autorite d'un Secretaire general adjoint pour les 
affaires scientifiques. Les activites de ce dernier 
sont axees principalement sur ]a promotion de 
!'education, de la cooperation et de :l'echange d'in-
formations. Chaque annee des bourses sont 
I. c L'Europe dans un monde qui se retrecit - Per· 
spectives technologiques •, par Laurence Reed. 
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octroyees a 10.000 etudiants, dont la moitie ont 
pu ainsi traverser FAtlantique dans un sens ou 
dans l'autre. Un budget qui ne s'eleve qu'a 4 mil-
lions de dollars couvre les travaux du Comite 
scientifique sur l'electronique, les nouveaux mate-
riaux, l'oceanographie, [es calculatrices et la trans-
formation de i'energie. Parmi les futurs program-
mes du comite figure la construction d'un labo-
ratoire flottant capable de traverser ies mers. 
L'O.T.A.N. dirige egalement un centre de 
formation d'aerodynamique experimentale. 
(c) !.'Organisation de Cooperation et de 
Deueloppement Economlques 
L'article 2 de la Convention relative a 
l'O.C.D.E. dispose que les membres assureront, 
tant individuellement que conjointement, le de-
veloppement de [eurs ressources et encourageront 
la recherche dans les domaines scientifique et 
techno[ogique. Ces activites se deroulent sous 
l'egide du Comite de la Recherche Scientifique et 
du Comite du Personnel Scientifique et Techni-
que. Le premier est responsable des activites de 
!'organisation dans le domaine scientifique; le se-
cond, de l'echange et de l'uti:lisation regionale du 
personnel scientifique et technique ainsi que du 
developpement des methodes d'enseignement scien-
tifique. 
L'O.C.D.E. publie des rapports sur des ques-
tions telles que la recherche scientifique, l'ensei-
gnement superieur et les besoins en personnel 
scientifique dans !'ensemble des pays membres. 
Grace a ces etudes et a d'autres publications, un 
echange continu d'informations tout a fait actuel-
les s 'est institue entre les pays membres. L'organi-
sation encourage les programmes internationaux 
de recherches portant sur des questions Jimitees et 
groupant iles instituts scientifiques des differents 
pays. Les problemes d'interet commun sont ainsi 
etudies: par exemple, la securite routiere, les tech-
niques de production, la corrosion marine, la pollu-
tion, tle bruit, le dessalement de l'eau de mer, la 
fatigue des metaux, etc. 
L'Association europeenne pour !'administra-
tion de 1la rech&che industrielle a ete instituee 
dans le but d'anaJyser iles travaux relatifg a }'ad-
ministration de la recherche industrielle et les 
moyens de cooperation existant entre les entre-
prises des pays membres en Europe·. 
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In 1957, the OECD created the European 
Nuclear Energy Agency whose aim is to foster 
the production and use of nuclear energy for 
peaceful purposes by promoting cO-operation 
between the member countries. The OECD has no 
research establishments of its own, but has 
promoted three important jointt undertakings: the 
Norwegian heavy boiling water project at Halden; 
the experimental Dragon high temperature reactor 
at Winfrith Heath, United Kingdom, and the 
Eurochemic nuclear fuel processing plant at Mol, 
Belgium. These three projects involve a total 
investment of $120 million and employ some 500 
scientists and engineers. 
(d) European Centre for Nuclear Research 
In 1952, CERN was created under the aegis of 
UNESCO. UNESCO has also creruted several 
research centres in various regions of the wol'lld. 
CERN's governing body is the Council, 
which has only two delegates from each 
member State, eac'h State having one vote. The 
Council meets once a year and decisions are 
generally taken by simple majority. CERN deals 
with basic and purely scientific research and, for 
this purpose, has built one of the world's largest 
accelerators of nuclear particles. CERN is the 
first organisation to build its centre on the 
frontiers of two countries - in this case France 
and Switzerland. 
(e) Euratom 
In 1958, the Euratom Treaty came into force, 
its main purpose being the creation of conditions 
necessary for the speedy establishment and growth 
of nuclear industries. Its function has become 
primarily one of research and development. 
Euratom has its own joint research centre 
which is divided into four separalte estaJblishments. 
The la-rgest of these is in Ispra, Italy, and has a 
staff of 1,700. Near Ispra there is a scientific 
information processing centre. In Geel, Belgium, 
there is the Central Nuclear Measurements 
Bureau, and the fourth establishment, the Euro-
pean Trans-Uranium Institute, is in Karlsruhe, 
Germany. 
Most remarkable results have been obtained 
in the field of research and development of a new 
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type of atomic reactor, the "fast breeder", the 
aim being to reduce wastage of nuclear fuel and 
to construct most efficient power reactors which 
are even able ·to produce more plutonium than is 
necessary to continue the cri.1Jical reactor 
processing. 
Euratom is also associated with several 
national ventures such as the German nuclear-
powered ship, the "Otto Hahn". Euratom also 
has many links outside Europe, in particular with 
the United States. 
The budget of the Community is financed by 
member countries, and the Council of Ministers 
therefore has the ultimate say in the Euratom 
budget. 
(f) The European Coal and Steel Community 
The ECSC also has its own research 
programme, as Article 55 of 'the Treaty calls for 
the eneouragement of technical and economic 
research concerning the production and the 
development of eonsumption of coal and steel, as 
well as the safety of workers in these industries. 
The Community has no research esta:blishment of 
its own but encourages both basic and app]li.ed 
research in universities and 1ndustrirul research 
institutes of the member States. A large part of 
its budget is a~ used for social research work. 
(g) The European Space Research Organisation 
Last year's developments in the European 
space activities were discussed in detail in 
Document 429, the report by Mr. de Montesquiou. 
Here, your Rapporteur wishes to mention briefly 
that EISRO has set up six estabHshments: the 
European Space Technology Centre in Noordwijk; 
the European Space Laboratory, also in Noord-
wijk; the European S~e Data Centre in 
Darmstadt, Germany; the European Space 
Research Institute in Frascati, near Rome; the 
European space 'llrackmg system with four 
stations - in Fairbanks, Aliaska; Ny Alesund, 
Spitzbergen; Port Stanley, Falldand ISlands; and 
the main centre at Redu in Belgium, and, finally, 
the European space launching range at Kiruna, 
Sweden - the ESRO launching site for sounding 
rockets. 
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En 1957, l'O.C.D.E. a cree l'Agence Euro-
peenne pour l'Energie Nucleaire qui a pour objet 
de favoriser la production et 'les applications paci-
fiques de l'energie nucleaire en encourageant 1la 
cooperation entre les pays membres. L'O.C.D.E. 
ne dispose pas d'instituts de recherche qui lui 
soient propres mais trois grandes entreprises com-
munes ont ete etablies sous son egide: le reacteur 
a eau lourde bouillante de Halden (Norvcge); le 
reacteur experimental a hautc temperature Dra-
gon de Winfrith Heath (Royaume-Uni) et l'usine 
d'Eurochemic pour le traitement des combustibles 
irradies de Mol (Belgique). Ces trois programmes 
ont necessite des investissements s'elevant a 120 
millions de dollars et emploient quelque 500 sa-
vants et ingenieurs. 
(d) Le Centre Buropeen de Recherche Nucleaire 
Le C.E.R.N. a ete cree en 1952 sous l'egide 
de l'U.N.E.S.C.O. qui a egalement institue plu-
sieurs centres de recherches dans diverses parties 
du monde. 
Le C.E.R.N. a pour organe directeur un 
Conseil qui ne se compose que de deux delegues 
par Etat membre, chaque Etat ne disposant que 
d'une seule voix. Ce Conseil se reunit une fois par 
an et les decisions sont generalement prises a la 
majorite simple. Le C.E.R.N. s'occupe de recher-
che fondamentale et purement scientifique et il a 
construit a cette fin l'un des plus grands accelera-
teurs de particules du monde. Le C.E.R.N. est la 
premiere organisation qui se soit installee a la 
frontiere de deux pays - en l'occurrence la 
France et la Suisse. 
(e) L'Buratom 
Le Traite de !'Euratom est entre en vigueur 
en 1958. n vise principalement a creer les condi-
tions necessaires a 1'etablissement et au developpe-
ment rapides des industries nucleaires. L'organi-
sation se consacre maintenant essentiel~ement a la 
recherche et au developpement. 
L'Euratom dispose d'un centre commun de 
recherches qui se divise en quatre etablissements 
distincts. Le plus important se trouve a Ispra, en 
Italic, et emp1oie 1.700 personnes. Le second, le 
Centre de traitement des informations scientifi-
ques, se trouve pres d'Ispra. Le troisieme, le Bu-
reau central de mesures nucleaires, se trouve a 
Geel, en Belgique, et 1e quatrieme, l'Institut euro-
peen des transuraniens, a Karlsruhe, en Allema-
gne. 
Des resultats particulierement remarquables 
ont ete obtenus dans l'etude et la mise au point 
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d'un nouveau type de reacteur «rapide»; ces re-
cherches tendent a reduire le gaspillage de com-
bustible nucleaire et a permettre la construction 
de reacteurs de puissance tres economiques qui 
sont meme capables de produire plus de plutonium 
qu'il n'en faut pour maintenir la reaction en 
chain e. 
L'Euratom est egalement associe a diverses 
entreprises nationales telles que la construction 
du navire nucleaire allemand «Otto Hahn». Il pos-
sede egalement de nombreux liens hors d'Europe, 
notamment avec les Etats-Unis. 
Le budget de la Communaute est finance par 
les pays membres et c'est done le Conseil des Mi-
nistres qui decide en dernier ressort. 
<n La Communaute Buropeenne du Charbon 
et de l'Acier 
La C.E.C.A. possede, elle aussi, son propre 
programme de recherches. L'artidle 55 du traite 
instituant cette Communaute lui demande, en 
effet, d'encourager la recherche technique et eco-
nomique interessant la production et le developpe-
ment de Ia consommation du charbon et de 1 'acier, 
ainsi que la securite du travail dans ces industries. 
La Communaute ne dispose pas d'un etablisse-
ment de recherche qui lui soit propre, mais elle en-
courage la recherche fondamentale et la recherche 
appliquee dans ,les universites et les instituts de 
recherche industrie[1e des Etats membres. Une 
grande partie de son budget est egalement consa-
cree a des travaux de recherche socia1e. 
(g) L'Organisation Buropeenne de 
Recherches Spatiales 
Les realisations europeennes intervenues l'an-
nee derniere dans le domaine spatial ont ete exa-
minees en detail dans le rapport de M. de Mon-
tesquiou, Document 429. Votre rapporteur 
voudrait ici mentionner brievement que le 
C.E.R.S. comprend six etablissements: le Centre 
Europeen de Technologie Spatiale, a Noordwijk; 
le Laboratoire Europeen de Reeherches Spatiales, 
egalement a Noordwijk; le Centre Europeen 
de Traitement des Donnees, a Darmstadt, en 
Allemagne; l'Institut Europeen de Recherches 
Spatiales, a Frascati, pres de Rome; le Reseau 
de localisation, de telemesure et de telecommande 
de satellites comportant les quatre stations de 
Fairbanks (Alaska), de Ny Alesund (Spitzberg), 
de Port Stanley (Iles Falkland) et de Redu (en 
Belgique), la plus importante; et enfin, le champ 
de tir europeen de Kiruna en Suede - base de 
lancement des fusees-sondes du C.E.R.S. 
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(la) The BaroJ*III S,.:. Vehicle l.aanclaer 
Dewlopment Org:anlaatfon 
ELDO is to build ELDO-P AS rockets to orbit 
communications satellites. This organisation has 
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again· run into serious. difficulties as during the 
seeond trial of its launcher the seeond stage faBed 
to work, thus setting the programme back by 
12 months. 
ANNEXE I 
(la) £'0rganl8atfon Barop4eruae pour la mln aa,.,., 
et la Conatractfon de l.ancears d'Bnglna Spatlaax 
Le C.E.C.L.E.S. doit construire -des fusees 
ELDO-P AS destin~es ·l mettre des satellites de 
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t&~unications sur orbite. Cette organisation 
a connu de nouveau de graves difficultks, ~tant 
donn~ qu'au cours du second essai, le deuxieme 
etage de son lanceur n 'a pas fonctionne, ce qui 
retarde 'le programme de douze mois. 
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APPENDIX II 
Press release issued after the meeting of the 
Council of the European Communities in Luxembourg 
31st October 1961 
Problems of scientific and technical research 
in the Communities 
Resolution of the Council 
1. The Council, the Representatives of the 
member States meeting within the Council, and 
the Commission, whereas : 
- scientific and technical progress constitutes 
a fundamental factor in the economic growth 
and general development of the member 
States of the Communities, and in particular 
of their competitive capacity, 
- the developments achieved during recent 
years by the European countries with regard 
to the sciences, technology, and their indus-
trial applications, have lagged behind those 
noted outside Europe, in particular in the 
United States, in a number of sectors essen-
tial for the development of a modern indus-
trial economy ; and whereas Europe's lag in 
this field creates a serious risk for its 
medium and long-term economic and social 
development, 
Express 
their will to put into effect, in connection with 
the Communities' medium-term economic develop-
ment programme, and taking new developments 
in research into account, an energetic programme 
for developing and promoting scientific and tech-
nical research and industrial innovation. 
2. To this end, the Council decides (the Repre-
sentatives of the member States meeting within 
the Council decide) : 
(a) to continue actively the work which, 
undertaken within the framework of the achieve-
ment of economic union, is likely to improve and 
harmonise the general condition favourable to the 
promotion of research and innovation (in parti-
cular : the articles of association of the European 
Company, European patents, fiscal harmonisa-
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tion, ... ) ; these legal and fiscal measures should 
permit the creation of more efficient industrial 
structures in the Community ; 
(b) to instruct the ''Scientific and Technical 
Research Policy" Working Party of the Medium-
Term Economic Policy Committee 
(i) to examine the possibility of co-opera-
tion, starting with the six sectors pro-
posed (data processing, telecommunica-
tions, development of new methods of 
transport, oceanography, metallurgy, 
nuisances, and meteorology) ; 
(ii) to examine the inclusion of other fields 
of co-operation and to classify these 
fields in an adequate system. 
The Working Party will report before 1st 
March 1968 to the Council (to the Representatives 
of the member States meeting within the Council) 
which (who) will instruct the Permanent Repre-
sentatives Committee to present its conclusions 
to the Council before 1st June 1968. The Per-
manent Representatives Committee will be as-
sisted by a working party consisting of high 
officials connected with scientific research. The 
Commission will be closely associated with this 
work at all stages, and is invited to make any 
proposals and suggestions which it may consider 
useful. 
(c) to instruct the Working Party on '' Scien-
tific and Technical Research Policy" of the 
Medium-Term Economic Policy Committee: 
(aa) to continue the comparison of national 
methods, plans, programmes and gen-
eral budgets of interest to research. 
(bb) to examine the means for creating a 
Community system for processing and 
diffusing technical information or for 
co-ordinating the national information 
systems. 
(cc) to examine the means for ensuring co-
ordinated training and a more inten-
sive exchange of scientists. 
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ANNEXE 11 
Communique de presse 
publie par le Conseil des Communautes europeennes apres la reunion de Luxembourg 
81 octobre 1961 
Problemes de la recherche scientifique et 
technique dans les Communautes 
Resolution 
1. Le Conseil, les representants des Etats mem-
bres reunis au sein du Conseil et la Commission 
considerant : 
- que le progres des sciences et des techniques 
constitue 1m facteur fondamental de la crois-
sance economique et du developpement gene-
ral des Etats membres des Communautes et, 
en particulier, de leur capacite concurren-
tielle, 
- que les developpements realises au cours des 
dernieres annees par les pays europeens en 
ce qui concerne les sciences, les techniques et 
leurs applications industrielles ont ete moins 
rapides que ceux constates hors d'Europe, 
principalement aux Etats-Unis, dans un cer-
tain nombre de branches essentielles pour le 
developpement d'une economie industrielle 
moderne ; et que le retard de l'Europe en ce 
domaine cree un risque serieux pour son 
developpement economique et social a moyen 
et a long terme, 
Exprime 
sa volonte de mettre en reuvre, en relation avec le 
programme de developpement economique a moyen 
terme de la Communaute, et compte tenu des 
nouveaux developpements dans le domaine de la 
recherche, une action energique de redressement 
et de promotion de la recherche scientifique et 
technique et de !'innovation industrielle. 
2. A cette fin le Conseil decide (les represen-
tants des Etats membres reunis au sein du Conseil 
decident) : 
(a) de poursuivre activement les travaux qui, 
entrepris dans le cadre de la realisation de l'union 
economique, sont susceptibles d'ameliorer et d'har-
moniser les conditions generales favorables a la 
promotion de la recherche et de !'innovation (en 
particulier : statut de societe europeenne, brevet 
europeen, harmonisation fiscale ... ) ; ces mesures 
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d'ordre juridique et fiscal doivent permettre de 
favoriser la mise en place de structures indus-
trielles plus efficaces ; 
(b) de charger le Groupe de travail « poli-
tique de la recherche scientifique et technique» du 
Comite de politique economique a moyen terme : 
(i) d'examiner les possibilites d'une coopera-
tion commenc;:ant par les six domaines 
proposes (informatique et telecommu-
nications, developpement de nouveaux 
moyens de transports, oceanographic, me-
tallurgie, nuisances, meteorologic) ; 
(ii) d'examiner !'inclusion d'autres domaines 
dans la cooperation et de classer ces 
domaines dans un systeme adequat. 
Le Groupe de travail fera rapport avant le 
1 •• mars 1968 au Conseil (aux representants 
des Etats membres reunis au sein du Conseil) qui 
chargera (chargeront) le Comite des representants 
permanents de lui presenter des conclusions avant 
le 1•• juin 1968. Le Comite des representants 
permanents sera assiste d'un groupe constitue par 
de hauts fonctionnaires de la recherche scienti-
fique. La Commission sera etroitement associee a 
ces travaux a tous leurs stades, elle est invitee a 
faire toutes propositions et suggestions utiles. 
(c) de charger d'autre part le Groupe de 
travail « politique de la recherche scientifique 
et technique » du Comite de politique econo-
mique a moyen terme : 
(aa) de poursuivre la confrontation des 
methodes nationales, des plans, pro-
grammes et budgets generaux interes-
sant la recherche ; 
(bb) d'examiner les moyens de creer un sys-
teme communautaire de traitement et de 
diffusion de !'information technique ou 
de coordonner les systemes d'informa-
tion nationaux ; 
(cc) d'examiner les moyens d'assurer une 
formation coordonnee et un echange 
plus intensif de scientifiques. 
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3. The reports will take into consideration the 
co-operation at present existing in other inter-
national organisations and will seek means for 
including other European States in action and 
co-operation in the abovementioned fields. 
4. The Council would like industrial enterprises 
to be consulted in the drawing-up of a scientific 
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and technical policy and also of measures deriv-
ing from such policy. 
5. During these discussions on scientific and 
technical research, the Council reaffirmed the 
importance which it attaches to constructive 
decisions being taken rapidly on the future 
research activities of Euratom. 
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3. Les rapports prendront en consideration la 
cooperation existant actuellement dans d'autres 
organisations internationales et rechercheront les 
moyens de faire participer d'autres Etats euro-
peens a l'action et a la cooperation dans les do-
maines precites. 
4. Le Conseil souhaite que les entreprises in-




d'une politique en matiere scientifique et tech-
nique ainsi que des mesures qui en decouleront. 
5. A !'occasion de ces deliberations sur la re-
cherche scientifique et technique, le Conseil reaf-
firme !'importance qu'il attache a ce que des 
decisions constructives interviennent rapidement 
sur les activites futures de recherche d'Euratom. 
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Statement in the House of Commons by 
Mr. Wedgwood Benn, Minister of Technology 
23rd April 1968 
With penmss10n, I should like to make a 
statement about European space policy. 
As the House will know, the Government 
have been considering the report of the Advisory 
Committee on Programmes set up by the 1967 
Rome' Space Conference to make proposals for 
the development of a European space programme. 
This report - known as the Causse Report - is 
due to be discussed at the European Space 
Conference to be held in Bonn this summer, and 
all the governments concerned were asked to 
make their views known on its recommendations 
in time for preliminary discussion by the Com-
mittee of Alternates at a meeting which had been 
fixed for today. 
Our examination of the Causse Report has 
paid particular regard to its evaluation of the 
economic benefits of the proposed programmes. 
On the main issues raised, our conclusions were 
as follows. 
First, as to launchers. A further develop-
ment programme of the ELDO launcher, beyond 
that to which we are committed, and which ends 
in 1971, cannot now be justified. The develop-
ment and production costs of ELDO launchers 
would have been prohibitive ; and the potential 
applications for them, both limited and specula-
tive. We therefore decided not to undertake any 
additional financial commitments to ELDO. 
Second, as to the CETS project for an 
experimental TV relay satellite. The Causse 
Report states clearly that this could not yield a 
commercially viable project unless at least all 
the research and development costs, both of the 
satellite and the launcher, were completely and 
totally written off. Whatever the long-tenn merits 
of such a project, we consider that in present 
circumstances it would not be an economically 
justifiable use of scarce resources, and that for 
this reason it would not be right for us to partici-
pate in the project. 
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Third, as to the scientific programme. We 
decided to agree some increase in expenditure in 
this field over the next three years - though not 
to the full extent recommended by the Causse 
Report. Allowing for other claims on the funds 
available for science, we can support an average 
increase of not more than 6% per annum on the 
1968 ESRO budget of Fr.250 million. 
Having reached their conclusions, the gov-
ernment decided that it would be right to let 
them be known as soon as possible. They therefore 
communicated these to the other governments 
concerned, and to ELDO and ESRO last week. 
Because of the likelihood that this would then 
become public knowledge, I thought it right to 
issue a short statement at the same time. 
The government realised that these decisions 
would be a disappointment to some and would 
be criticised by others, but it would be quite 
wrong to conclude from them either that we 
were opting out of space or turning our backs on 
Europe. Every government is having to decide 
for itself whether these proposals represent an 
economically justifiable use of scarce resources. 
In our view, it really would not make sense for 
Europe to develop its own total independent 
capability, regardless of cost and benefit. The 
government have, of course, weighed the political 
arguments in favour of the Causse proposals for 
ELDO and CETS, but do not consider that they 
outweigh the strong economic arguments against 
them. We shall all have to think about what 
limited capability in space technology will enable 
us all to take up economically justified applica-
tions as and when they emerge. 
These decisions follow directly from our 
general approach to European collaboration and 
the problem of the technological gap between 
the United States and Europe. We are con-
centrating upon the development of industrial 
policies which will promote collaboration between 
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Declaration de M. Wedgwood Benn, 
Ministre britannique de la technologie, d la Chambre des communes 
23 avril 1968 
J e voudrais, si vous le permettez, faire une 
declaration sur la politique spatiale europeenne. 
La Chambre n'ignore pas que le gouverne-
ment a etudie le rapport du Comite consultatif 
des programmes constitue par la Conference spa-
tiale qui s'est reunie en 1967 a Rome pour ela-
borer des propositions concernant la realisation 
d'un programme spatial europeen. Ce rapport-
connu sous le nom de rapport Causse - doit etre 
examine a la Conference Spatiale Europeenne 
qui se tiendra a Bonn cet ete. Tous les gouverne-
ments interesses ont ete pries de faire connaitre 
leurs vues sur ses recommandations pour per-
mettre au Comite des suppleants de proceder a 
un examen preliminaire lors d'une reunion fixee 
pour aujourd 'hui. 
Notre examen du rapport Causse a tenu par-
ticulierement compte de !'evaluation donnee par 
celui-ci des avantages economiques des program-
mes proposes. En ce qui concerne les principaux 
points souleves, nos conclusions ont ete les sui-
vantes. 
Premierement, en ce qui concerne les lan-
ceurs. Un nouveau programme de mise au point 
du lanceur ELDO, allant au-dela de celui clans 
lequel nous sommes engages et qui se terminera 
en 1971, ne peut se justifier maintenant. Le eo-ut 
de la mise au point et de la production des lan-
ceurs ELDO aurait ete exorbitant et les applica-
tions possibles a la fois limitees et hypothetiques. 
Nous avons, par consequent, decide de ne pas 
prendre d'engagements financiers supplementai-
res envers le C.E.C.L.E.S. 
Deuxiemement, en ce qui concerne le projet 
C.E.T.S. de satellite experimental de television. 
Le rapport Causse indique nettement que ce pro-
jet ne saurait etre viable sur le plan commercial 
que si tous les couts d'etude et de mise au point, 
tant du satellite que du lanceur, etaient au moins 
entierement amortis. Nous estimons done que, 
dans les conditions actuelles, la realisation de ce 
projet, quels qu'en soient les merites a long terme, 
ne justifie pas sur le plan economique l'emploi 
de credits limites et que, par consequent, notre 
participation n'est pas indiquee. 
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Troisiemement, en ce qui concerne le pro-
gramme scientifique. Nous avons decide de con-
sentir dans ce domaine, au cours des trois pro-
chaines annees, un certain .accroissement des de-
penses inferieur neanmoins a celui q-qe preconise 
le rapport Causse. Compte tenu des autres de:(Ilan-
des portant sur les fonds disponibles pour les pro-
jets scientifiques, nous pouvons souscrire a une 
augmentation moyenne du budget du C.E.R.S. -
qui s'el{we a 250 millions de francs fran<;ais pour 
1968 - ne depassant pas 6% par an. 
Apres avoir abouti a ces conclusions, le gou-
vernement a estime qu'il serait juste de les faire 
connaitre le plus tot possible. Il les a done com-
muniquees, la semaine derniere, aux autres gou-
vernements interesses ainsi qu'au C.E.C.L.E.S. et 
au C.E.R.S. Comme elles avaient alors de fortes 
chances d'etre rendues publiques, j'ai juge bon de 
publier conjointement une breve declaration. 
Le gouvernement n'ignorait pas que ces deci-
sions constitueraient une deception pour certains 
et seraient critiquees par d'autres, mais ce serait 
une erreur d'en conclure que nous renon<;ons a 
l'espace et que nous tournons le dos a !'Europe. 
Chaque gouvernement doit decider pour son 
compte si ces propositions representent un emploi 
de credits limites qui se justifie sur le plan eco-
nomique. Il serait absurde, a notre avis, que 
!'Europe developpe tout un ensemble de moyens 
independants sans tenir compte des couts et des 
benefices. Le gouvernement a, bien entendu, pese 
les arguments politiques en faveur des proposi-
tions du rapport Causse pour le C.E.C.L.E.S. et 
le C.E.R.S., mais il n'estime pas que ceux-ci 
l'emportent sur les solides arguments economiques 
que l'on peut faire valoir contre elles. Il nous 
faudra tous reflechir aux moyens limites qui nous 
permettront, dans le domaine de la technologie 
spatiale, de nous interesser a des applications 
justifiees sur le plan economique au fur et a me-
sure qu'ils se presenteront. 
Ces ·decisions sont la consequence logique de 
la maniere dont nous envisageons la collaboration 
europeenne et le probleme de l'ecart technologique 
entre les Etats-Unis et !'Europe. Nous nous atta-
chons a mettre en amvre une politique indus-
trielle qui favorisera la collaboration entre les in-
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European industries. The efforts of government 
should be directed to reinforcing the industrial 
potential which Europe already possesses. 
European scale industries are essential if we 
are to generate the vast sums required for 
research, development and marketing to allow 
Europe to compete industrially on more or less 
equal terms with the advanced technological 
industries of the United States. This need is 
urgent and critical to the very existence of 
certain industries with a great growth potential, 
such· as computers, electrQnics, airframes and 
nuclear ener.gy. 
The Government's proposal for a European 
Centre for Technology is expressly designed to 
explore the further possibilities of collaboration 
between industries and to identify the obstacles 
to the development of European industrial capa-
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bility designed to meet the assessed needs. 
Joint intergovernmental projects on many 
of which we are engaged have a role, provided 
that they are soundly based, promise benefits 
commensurate with the expenditure involved and 
are relevant to Europe's broad industrial objec-
tives, but projects which are economically 
unsound do not become desirable merely because 
they are undertaken internationally. The Causse 
proposals did not pass the necessary test of cost 
and benefit and we believe that they are incon-
sistent with the need to concentrate limited 
technological and financial effort on those areas 
which will contribute most to strengthening 
Europe's industrial capabilities, which muSt be 
done if Europe is to develop its economic and 
political potential to the full. 
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dustries europeennes. Les efforts des gouverne-
ments devraient s'appliquer a renforcer le poten-
tiel industriel que !'Europe possede dejA. 
Une industrie a l'echelle europeenne est in-
dispensable si nous voulons degager les enormes 
capitaux necessaires a la recherche, a la mise au 
point et a la commercialisation qui permettront a 
l'Europe de se mesurer avec des atouts sensible-
ment egaux aux industries des Etats-Unis dotees 
d'une technologie moderne. C'est une necessite 
urgente qui conditionne !'existence meme de cer-
taines industries aux vastes perspectives d'ex-
pansion, par exemple, les calculatrices, l'electro-
nique, l'aeronautique et l'energie nucleaire. 
La proposition du gouvernement relative a 
la creation d'un Centre europeen de la technolo-
gie est expressement destinee a explorer les nou-
velles possibilites de collaboration entre les indus-
tries et a identifier les obstaeles a !'extension 
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d'une capacite industrielle euro~e suseeptible 
de repondre aux besoins prevus. . 
Les projets intergouvernementaux communs, 
a nombre desquels nous participons, ont leur rol~ 
a jouer pourvu qu'ils reposent sur des bases soli-
des promettent des benefices en rapport avec les 
depenses encourues et correspondent d'une ma-
niere generale, aux objectifs industriels de l'Eu-
rope, mais les projets peu valables du point de vue 
economique ne deviennent pas souhaitables du 
seul fait qu'ils sont entrepris a !'echelon inter-
national. Les propositions du rapport Causse 
n'ont pas subi l'epreuve indispensable des couts 
et des benefices et nous estimons qu'elles sont 
incompatibles avec la necessite de faire porter 
des efforts technologiques et financiers limites 
sur les secteurs qui contribueront le plus au deve-
loppement des ressources industrielles de !'Eu-
rope, developpement qui doit etre realise si l'on 
veut que l'Europe tire tout le parti de son poten-
tiel economique et politique. 
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APPENDIX IV 
Remarks .by Mr. Nesbitt at the meeting of the International Committee 
of the Aerospace Industries Association of America, Inc., Palm Desert, California 
6th October 1966 
(Extract) 
ELDO 
Undoubtedly you have heard by now that 
the United States did evidence a positive interest 
in the continuation of ELDO. We believe it to be 
in the best United States interest that foreign 
work on launch vehicles be devoted multilaterally 
toward the building of launch vehicles for non-
military space purposes rather than toward 
national programmes which might be militarily 
oriented or enhance a military capability. To 
this end the United States has recently reviewed 
its policy with respect to the export of booster 
technology. We believe, for example, that the 
technology gained in the development of 
cryogenic non-storable liquid-fuelled boosters 
would indeed be a step forward in bridging the 
technological gap and in furnishing opportunities 
for expanded co-operation through governmental 
and industrial channels without enhancing 
foreign ballistic missile delivery capabilities or 
leading to undue proliferation of communications 
satellite capabilities. 
We have informed ELDO and ESRO 
member countries that : 
(a) the United States would welcome the partici-
pation of ELDO nominees in NASA seminars for 
technical management training in such subjects 
as PERT [Programme Evaluation Review 
Techniques], Companion Cost System, Reliability 
and Quality Assurance in specific systems, Test-
ing and Check Out, Systems Compatibility and 
Incentive Contracting ; 
(b) we would facilitate export licences for ELDO 
requirements including an extension of ELDO 
export certification processes to cover the 
procurement of other launch vehicles and ground 
support hardware ; 
(c) NASA would offer the use of its test 
facilities ; 
(d) within NASA there could be designated a 
technical office specifically to serve in an expedit-
ing and an assisting role for ELDO. 
In recognition of the problems that have 
beset the ELDO-A launch vehicle programme to 
date, the United States would be willing to offer 
short range assistance in the proposed recon-
figuration of ELDO-A by : 
(a) making available on a case-by-case basis, 
subject to export control approval, Atlas 
standard launch vehicle (SLV) technology addi-
tional to that already provided under past export 
control actions ; 
(b) providing technical advice and assistance in 
such areas as: 
(i) multi-stage vehicle integration ; 
(ii) stage separation ; 
(iii) range organisation, layout and equip-
ment as related to the ELDO vehicle ; 
(iv) synchronous orbit injection techniques. 
(c) enabling the procurement of flight hardware 
in the United States, including such items as a 
miniature integrating gyro (MIG) strapped down 
"guidance" (auto-pilot) package used on the 
Scout vehicle. Comparable hardware has already 
been exported to Japan. 
Long range assistance in the development 
of follow-up ELDO projects using high-energy 
cryogenic upper stages ( e.g : ELDO-B) may be 
made by: 
(a) providing access to related United States 
experience and technology as available in the 
Atlas-Centaur system through technical docu-
mentation and contacts ; 
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ANNEXE' IV 
Remarques de M. Nesbitt 
d la reunion du Comite international 
de l'Association americaine des industries aerospatiales, d Palm Desert, Califomie 
6 octobre 1966 
(Extrait) 
O.E.O.L.E.S. 
Vous savez deja ~ertainemcnt que les Etats-
Unis temoignent un vif interet pour la poursuite 
des activites du C.E.C.L.E.S. Nous pensons que 
les Etats-Unis ont tout avantage a ce que les tra-
vaux effectues a l'etranger sur les lanceurs soient 
consacres multilateralement a la construction de 
lanceurs a des fins pacifiques plutot qu'a des pro-
grammes nationaux qui pourraient etre orientes 
vers des buts militaires ou qui pourraient aug-
menter un potentiel militaire. C'est pourquoi les 
Etats-Unis ont recemment revu leur politique en 
matiere d'exportation de la technologie des pro-
pulseurs. Nous pensons, par exemple, que la tech-
nologie acquise dans l'etude des propulseurs a 
propergols cryogeniques non stockables pourrait 
aider effectivement a comblcr l'ecart technologi-
que et permettre une cooperation plus etroite, par 
le truchement des gouvernements et des indus-
tries, sans renforcer le potentiel de production 
d'engins balistiques a l'etranger ou conduire a 
une proliferation abusive des satellites de telecom-
munications. 
Nous avons informe les pays membres du 
C.E.C.L.E.S. et du C.E.R.S.: 
(a) que les Etats-Unis accepteraient volontiers 
la participation de representants du C.E.C.L.E.S. 
aux seminaires de la N.A.S.A. destines a former 
les cadres techniques dans des domaines tels que le 
systeme PERT [ methodes de reevaluation des 
programmes], le Companion Cost System, la fia-
bilite et la garantie de qualite de systemes don-
nes, les essais et les verifications, la compatibilite 
des systemes et les contrats forfaitaires; 
(b) que nous faciliterions !'octroi des licences 
d'exportation necessaires au C.E.C.L.E.S. et no-
tamment !'extension des autorisations d'exporta-
tion a l'achat d'autres lanceurs et d'appareillage 
d'infrastructure au sol; 
(c) que la N.A.S.A. offrirait !'utilisation de ses 
installations d'essai; 
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(d) qu'au sein de la N.A.S.A., un bureau techni-
que pourrait etre specialement charge d'aider le 
C.E.C.L.E.S. et de lui permettre d'accelerer ses 
travaux. 
Etant donne les difficultes rencontrees a ce 
jour par le programme ELDO-A, les Etats-Unis 
seraient disposes a apporter une aide a court 
terme a la nouvelle conception envisagee pour la 
fusee ELDO-A: 
(a) en fournissant, sur une base ad hoc et moyen-
nant !'accord du controle des exportations, la tech-
nologie de la fusee standard Atlas (SLV) en plus 
de celle deja fournie dans le passe; 
(b) en fournissant aide et conseils techniques 
dans des domaines tels que: 
(i) !'integration des lanceurs a etages mul-
tiples; 
(ii) la separation des etages; 
(iii) !'organisation, la conception, et l'equi-
pement de la base necessaire au lance-
ment de la fusee ELDO; 
(iv) les techniques de mise sur orbite syn-
chrone. 
(c) en permettant l'achat d'equipement de vol 
aux Etats-Unis et, notamment, d'un dispositif 
d'autoguidage a systeme gyroscopique integra-
teur miniaturise (MIG) utilise sur le Scout. Des 
appareils analogues ont deja ete exportes au 
Japon. 
Une assistance a long terme pour la mise au 
point de projets complementaires utilisant des 
etages superieurs de grande puissance a proper-
gals cryogeniques (par exemple, ELDO-B) peut 
etre apportee: 
(a) en donnant acces a !'experience et a la tecb-
nologie acquises dans ce domaine par les Etats-
Unis grace au systeme Atlas-Centaur, par la four-
niture de documentation et l'etablissement de 
contacts techniques; 
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(b) bringing ELDO technical personnel into _ 
intimate touch with problems of syEjtems design, 
integration and programme management of a 
high-energy upper stage such as the Centaur ; 
(c) consideration of joint use of a high-energy 
upper stage developed in Europe. 
Additionally, we have reiterated to Europe 
our willingness to supplement ELDO-A launch 
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semces ei~her by the sale of ~cout, Thor and 
Atlas vehiqles, o:r by the sale of launch services, 
for scientific and applications satellite projects. 
We have been informed that this policy has 
been generally well received in Europe and that 
ELDO is considering seriously the possibilities of 
further co-operation within the framework just 
outlined. 
(b) en mettant le personnel technique du 
C.E.C.L.E.S. en contact etroit avec les problemes 
poses par la conception des systemes, !'integration 
et la gestion du programme d'un etage superieur 
de grande puissance tel que le Centaur; 
(c) en envisageant !'utilisation conjointe d'un 
etage superieur de grande puissance mis au point 
en Europe. 
De plus, nous avons renouvele a !'Europe 
notre offre de completer les possibilites de lance-




ment offertes par ELDO-A, soit par la vente de 
fusees Scout, Thor et Atlas, soit par la vente de 
services de lancement pour des programmes de 
satellites scientifiques et de satellites d'applica-
tions. 
Nous avons ete informes que cette politique 
avait ete generalement bien accueillie en Europe 
et que le C.E.C.L.E.S. etudiait serieusement les 
possibilites de cooperation dans le cadre qui vient 
d'etre defini. 
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APPENDIX V 
Remarks by Mr. Nesbitt at 
the meeting of Eurospace in Munich 
tllat June 1968 
(Extracts) 
~here are no insunnountable problems to co-
operation either industrially or from a govern-
mental point of view. Both W ~tern Europe and 
the United States possess highly specialised 
tec~9al and scientific skills. It is our belief that 
workllig as partners we can use this speciali-
satioi( and technological competence to produce 
scientifically meaningful and economically 
sensible programmes in space research and in 
applications of space technology. 
To this end it is my thesis that : 
1. . Each side should develop a clear idea of its 
own objectives and priorities in space activity, 
and of how these priorities and objectives -
yours and ours - inter-relate. It seems to me 
that this is not yet fully the case either on your 
part or ours. 
2. To the extent feasible Europe and the United 
States should work toward increasingly comple-
mentary programmes, each applying its partic-
ular skills and capabilities to mutual advantage. 
3. In many instances these programmes will 
probably be more meaningful and more advan-
tageous - to both Western Europe and the 
United States - if Europe can also find a way 
to marsh&ll its capabilities on a broad European 
basis, while at the same time meeting individual 
national interests. In these instances, from an 
economic point of view as well as from the view-
point of assuring optimum use of European 
scientific and engineering skills, the best course 
would be to continue and enhance our co-opera-
tion multilaterally. 
... Is it not possible for us to find meaning-
ful projects on which we could plan and work 
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t9gether to. achi.eve our national and Atlantic 
aspiratio~ at a reasonable cost, and to proceed 
on the 8$SUII1ption that this can often be done 
b~st by .working as partners as well as compe-
tit.Ors Y 
Let me suggest a few such opportunities : 
- Communication satellites 
- Data transmission 
- Air traffic control and 11avigation 
- Earth resources surveying 
- Meteorological sateUites 
- Inter-pla11etary exploration 
With these possibilities in mind I should 
note that since the creation of ESRO we have 
enjoyed a considerable measure of co-operation 
in the scientific research projects of ESRO. For 
example, on 17th May, as its part in a co-opera-
tive undertaking, NASA launched an ESRO 
satellite which I am infonned is perfonning well 
and will provide the scientific community with 
valuable data. Some of the data from the ESRO 
satellite is being received by the ESRO tracking 
station located in the vicinity of Fairbanks, 
Alaska, which, incidentally, is unique in that it 
is the only foreign tracking station located on 
American territory. 
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ANNEXE V 
Remarques de M. Nesbitt 
d la conference d'Eurospace d Munich 
21Jain 1968 
(Extraits) 
. -ll n'-existe. pas -de proble:rp.~- de cooperation 
insurmontable du point de vue "industriel ou gou-
vernemental. L'Europe occidentale et les Etats-
Unis possedent tous deux des ,compe~nces tech-
niques et scientifiques hautement specialisees. 
Nous sommes persuades qu'en travaillant en asso-
ciation, nous pourrions utiliser cette specialisation 
et cette competence technologique pour etablir des 
programmes va:lables du point de vue scientifique 
et realisables du point de vue economique dans le 
domaine de la recherche spatiale et des applica-
tions de la technologie spatiale. 
Voici ma theorie a cet egard: 
1. Les deux parties devraient mettre au clair 
leurs idees sur les objectifs qu'elles poursuivent 
et les priorites qu'elles reconnaissent dans le do-
maine spatia!l afin de definir comment ces objec-
tifs et ces priorites interferant. Tel n'est pas 
encore tout a fait le cas, me semble-t-U, chez vous 
comme chez nous. 
2. Dans la mesure du possible, !'Europe Elt les 
Etats-Unis devraient s'orieriter vers des program-
mes· toU:jours plus complementaires, en usant, 
pour leu·r benefice ·reciproque, des·competenees et 
des possibilites qui leur sont propres. 
3. En maintes circonstances, ces programmes se-
ront probablement plus valables et plus avanta-
geux- aussi bien pour !'Europe occidentale que 
pour les Etats-Unis - si la premiere parvient 
aussi a organiser ses possibilites sur une large 
assise europeenne tout en repondant aux interets 
nationaux de chacun. Dans ce cas, le meilleur 
moyen, tant du point de vue economique que pour 
assurer la meilleure utilisation possible des com-
petences scientifiques et technologiques de !'Eu-
rope, serait de poursuivre et de renforcer notre 
cooperation sur une base multilaterale. 
... Ne nous est-il pas possible de trouver des 
programmes valables que nous pourrions etudier 
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et executer ensemble pour realiser, a un prix rai-
sonnable, nos aspirations nationales et atlantiques, 
et partir du principe que c'est souvent plus ,facile 
en travaillant a la fois en association et ~n com-
petition? · 
Je citerai quelques exemples, si vous le per-
mettez: 
- Les satellites de telecommunications 
- La transmission des donnees 
- La survet"llance du trafic aerien et la navi-
gation 
- L'exploration des ressources terrestres 
- Les satellites meteorologiques 
- L' exploration interplanetaire 
En pensant a ces perspectives, je dois remar-
quer que depuis la creation du C.E.R.S., les pro-
grammes de recherche scientifique de cet orga-
nisme nous ont donne !'occasion de cooperer dans 
une mesure considerable. Par exemple, le 17 mai, 
la N.A.S.A. a lance, dans le cadre d'une entre-
prise collective, un satellite ESRO qui, me dit-
on, se comporte bien et fournira a la communaute 
scientifique des donnees interessantes. Certaines 
sont re«;ues par la station de traquage du C.E.R.S. 
situee dans le voisinage de Fairbanks dans 
!'Alaska et qui, soit dit en passant, est unique 
puisqu'elle est la seule station de traquage etran-
gere en territoire americain. 
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Launch vehicles: In August 1966, in order to 
make it clear that the United States was prepared 
to respond wherever possible to European 
requests for support in the development of a 
European launch vehicle capability through 
ELDO and within the terms of the ELDO char-
ter, we so informed the governments of countries 
which were members of both ELDO and ESRO. 
It was our hope then, and it is our hope now, that 
a combined European effort through ELDO 
~ht lead eventually to a new and useful con-
tii.but~on to the free world inventory of launch 
vehicles as well as to an independent European 
~~nca ~pab~ity, .and that it would enable. the 
launching of a bJ.Vitd' range of applications satel-
lites. It was not our intention to pre-empt this 
Eul'Qpean effort in any way, ·but rather to be 
helpful to the extent that our experience and 
your interest might indicate. This policy assumes 
that United States support could not be used in 
launch vehicles which would in turn be used in 
a manner inconsistent with the INTELSAT 
arrangements as .they exist or evolve. It is still 
valid today. We suggested a number of ways in 
which this might be done. For example : 
(a) That the United States would welcome the 
participation of ELDO nominees in NASA semi-
nars for technical management training in such 
subjects as PERT, companion cost systems, 
reliability and quality assurance in specific 
systems, testing and check out, systems compati-
bility and incentive contracting. 
(b) That NASA would offer the use of its test 
facilities. 
(c) That within NASA there could be designated 
a technical office specifically to serve in an 
expediting and an assisting role for ELDO. 
·(d) That we could provide technical advice and 
assistance in such areas as multi-stage vehicle 
integration, stage separation, range organisation, 
lay-out, and equipment as related to the ELDO 
vehicle, and synchronous orbit injection techni-
ques. 
(e) That we could enable the procurement of 
flight hardware in the United States, including 
such items as a miniature integrating gyro (MIG) 
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strapped down "guidance" (auto-pilot) package 
used on the Scout vehicle. 
(f) That we could assist in the long-range deve-
lopment of follow-up ELDO projects using high-
energy cryogenic upper stages (e.g. ELDO-B) 
by: 
1. providing access to related United States 
experience and technology as available 
in the Atlas-Centaur system through 
technical documentation and contacts, 
2. by bringing ELDO . toohnicfl,l personnel 
into close touch with problems of systems 
design, integration and programme 
management of a high-energy upper 
stage such as the Centaur, and 
3. consideration of joint use of a high-
energy upper stage developed in Europe. 
Additionally, we have reiterated our willing-
ness to supplement ELDO launch capabilities 
either by the sale of configurations of Scout, Thor 
and Atlas vehicles, or by the sale of launch 
services for scientific and applications satellite 
projects. 
Launch serviC68 : Pending the availability of 
an ELDO vehicle, the United States through 
NASA could launch European satellites on either 
a co-operative or a cost-reimbursable basis. 
In the case of experimental communication~ 
satellites, including television, this would be 
subject to certain conditions : 
(a) In co-operative launching, in which a foreign 
country or group of countries might provide the 
satellite and NASA the launch vehicle and ser-
vices, the satellite would have to be of mutual 
interest and technically compatible with INTEL-
SAT (i.e. there would be no mutual interference). 
(b) In cost-reimbursable launching, in which 
European countries would reimburse NASA for 
costs incurred, the conditions would be technical 
compatibility with INTELSAT and adequate 
assurance in advance of the launch that, if the 
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Les lanceurs. - En aout 1966, afin de mon-
trer _9.ue les Etat&.Unis etaient disposes A repon~ 
dre ehaque fois que possible aux demandes de 
. !'Europe et qu'ils etaient prets a !'aider, par l'in-
termediaire du C.E.C.L.E.S., A constituer un po-
tential de lancement europeen, conformement aux 
dispositions de la convention de eet organisme, 
nous en avons informe les gouvernements des pays 
qui sont membres a la fois du C.E.C.L.E.S. et du 
C.E.R.S. Nous esperions alors, et nous esperons 
toujours, que les efforts combines de !'Europe, 
par l'intermediaire du C.E.C.L.E.S., pourraient 
l'amener eventuellement a accroitre utilement le 
nombre de lanceurs du monde libre et a constituer 
un potential de lancement independant, et lui per-
mettrait egalement de mettre sur orbite une large 
gamme de satellites d'applications. Nous n'avions 
nullement !'intention de monopoliser d'une fa<;on 
quelconque cette entreprise europeenne, mais 
nous voulions plutot offrir notre aide dans la me-
sure correspondant a notre experience et a vos 
interets. Cette politique implique que l'aide des 
Etats-Unis ne saurait etre uti1isee pour des lan-
ceurs susceptibles d'etre emploves a des fins 
contrevenant aux accords d'INTELSAT sous leur 
forme actuelle ou future. Cela est toujours vala-
ble. Nous avons suggere diverses fa<,Jons de pro-
ceder. Ainsi: 
(a) Les Etats-Unis accepteraient volontiers Ja 
participation de representants du C.E.C.IJ.E.S. 
aux seminaires de la N.A.S.A. destines a former 
des cadres te<>hniques dans des domnines tels que 
le systeme PERT r methodes de reevalnation dl.'s 
programmes 1, le Companion Cost System, la fia-
bilite et la garantie de qualite de systemes don-
nes, les essais et les verifications, Ja compatibilite 
des systemes et 'les contrats forfaitaires. 
(b) La N.A.S.A. offrirait !'utilisation de ses ins-
tallations d'essai. 
(c) Au sein de la N.A.S.A., un bureau technique 
pourrait etre specialement charge d'aider le 
C.E.C.L.E.S. et de lui permettre d'accelerer ses 
travaux. 
(d) Nous pourrions fournir aide et conseils tech-
niques dans des domaines tels que !'integration 
des lanceurs a etages multiples ; la separation des 
etages ; !'organisation, la conception et l'equipe-
ment de la base necessaire au lancement de la 
fusee ELDO et les techniques de mise sur orbite 
gynchrone. 
(e) Nous pourrions permettre l'achat d'equipe-
ment de-vol aux Etats-Uhis et, notarnment, d'un 
dispordtif d'aut6-guidage a systeme gyroseopique 
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int~grateur miniaturise (MIG) utilise sur la~ 
Scout. · 
(f) Nous pourrions apporter une assistance A 
long terme pour la mise au point de projets eom-
plementaires utilisant des etages superieurs de 
grande puissance a propergols cryogeniques (par 
example, ELDO-B): 
1. en donnant acces a !'experience et a la 
technologie acquises dans ce oomaine par 
les Etats-Unis grace au systeme Atlas-
Centaur, par la fourniture de documen-
tation et l'etablissement de contacts tech-
niques; 
2. en mettant le personnel technique du 
C.E.C.L.E.S. en contact etroit avec les 
problemes poses par la conception des 
systemes, !'integration et la gestion du 
programme d 'un etage superieur de 
grande puissance tel que le Centaur; et 
3. en envisageant !'utilisation conjointe d'un 
etage superieur de grande puissance mis 
au point en Europe. 
De plus, nous avons renouvele a !'Europe 
notre offre de completer les possibilites de !an-
cement offertes par ELDO-A, soit par la vente 
de fusees Scout, Thor et Atlas, soit par la vente 
de senrices de lancement pour des programmes 
de satellites scientifiques et de satellites d'appli-
cations. 
Les services de lancement. - En attendant 
qu'un lanceur ELDO soit disponible, les Etats-
Unis pourraiE>nt lancer des satellites europeens 
par l'intermediaire de la N.A.S.A., soit en coope-
ration, soit a titre remboursable. 
Le lancement de satellites experimentaux de 
telecommunications, et notamment de television, 
serait subordonne a certaines conditions: 
(a) dans la formule de lancement en cooperation, 
ou un pays ou un groupe de pavs etrangers four-
nirait le satellite tandis que la N.A.S.A. fournirait 
le lanceur et les services de lancement, le sate11ite 
devrait presenter un interet commnn et etre tech-
niauement compatible avec l'INTETJSAT (c'est-
8.-dire qu'il n'y aurait pas d'interference mu-
tuelle); 
(b) clans la formule de lancement A titre rem-
boursable, les pays europeens rem bourseraient la 
N.A.S.A. des frais encourus; i1 fauclrait (Ju'il y 
ait compatibilite technique avec l'INTELSAT et 
que !'assurance soit donnee A l'avance qu'en eas 
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experiment is successful, any subsequent opera-
tional application of the experimental satellite 
will not be inconsistent with the commitment of 
our governments to INTELSAT arrangements as 
they exist or evolve. 
The United States would also be prepared 
to discuss the launching of operational communi-
cations satellites on a cost reimbursable basis 
provided that the operation of the satellite is not 
inconsistent with INTELSAT arrangements as 
they exist or evolve. 
Launch sites: The advantages of launching 
into certain orbits from equatorial sites are well-
known. The further development and use of 
equatorial launch ranges may well merit careful 
study in terms of mutual needs. 
In these several areas - in communication 
via satellite, in data transmission, in air traffic 
control and navigation, in earth resources sur-
veying, in meteorological satellites, in inter-
planetary exploration, in launch vehicles and 
launch services and launch sites - and no doubt 
in several others, there appear to be ample 
opportunities to satisfy individual national inter-
ests and to accrue mutual advantages through 
useful co-operation. They appear also to offer a 
rigorous scientific and technological challenge 
as well as practical benefits and service. I am not 
suggesting that either Europe or the United 
States should now undertake all these tasks. Nor 
am I suggesting that a careful assessment of 
these opportunities would yield a desire, or an 
ability, or co-operate in all of them. I am sug-
gesting, however, that the opportunities are suf-
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ficient to m€rit such an assessm€nt, and that the 
opportunities outweigh the problems. -
One final word on a matter mi which there 
seems to be a great deal of uncertainty in.Europe. 
That is the United States attitude on the export 
of technology. As you are undoubtedly aware, 
the Department of State is primarily responsible 
in the United States for controlling the export of 
United States technology and hardware which 
apply both to satellites and space launch vehicles. 
It has been our intention, and I believe our prac-
tice, to apply a liberal policy in the granting of 
export licences. Out of a total of approximately 
31,000 requests for export licences received by 
the Department of State during 1966 only 2 % 
were disapproved. I must note, however, that of 
the current cases not approved, a number are 
related to communication satellites and particu-
larly to satellites whose relationship to INTEL-
SAT has not yet been clearly defined. In this 
circumstance, however, it is hard to credit a 
proposition that United States export controls 
seriously hinder technological development 
abroad. 
In conclusion I should like to reiterate that 
the first decade of space exploration has provided 
us with a wide range of capabilities and choices 
for the future. In order to achieve the most 
desirable objectives in our future space activity, 
it would seem well that the second decade of space 
research and utilisation be one of intergovern-
mental, scientific and industrial co-operation in 
its fullest sense. 
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de succes de l'experien~e, aucune des applications · ·· ··:po8sibilites sont suffisantes pour justifier cette 
operationnelles du satellite experimental ne con- evaluation et qu'elles l'emportent sur I~ diffi-
treviendrait · aux engagements pris par nos gou- cultes. 
vernements eh vertu des accords d1INTELSAT 
sous leur forme actuelle ou future. 
Les Etats-Unis seraient egalement disposes a 
examiner le lancement de satellites operationn_e.ls 
de telecommunications, a condition que le fonc-
tionnement de ces satellites ne contrevienne pas 
aux accords INTELS.A T sous leur forme actuelle 
ou future.· 
Les bases de lancement.- Les avantages de 
la mise sur certaines orbites a partir de bases 
equatoriales sont bien connus. La • creation et 
!'utilisation de nouve1les installations de lance-
inent equatoriales po~rraient meriter une etude 
approfondie sous le rapport des besoins communs. 
Ces divers domaines - communications par 
satellites, transmission des donnees, surveillance 
du trafic aerien et navigation, exploration des 
ressources terrestres, satellites meteorologiques, 
exploration interplan~taire, lanceurs, services et 
bases de lancement -,-- et plusieurs autres sans 
.doute,. semblent ouvri;r de larges possibilites de 
satisfaire les interets nationaux et d'accroitre les 
av.antages communs par une cooperation fruc-
tueuse. Ils semblent offrir egalement !'occasion 
d'une apre competition scientifique et technolo-
gique en meme temps que des benefices et· des 
sezyices. Je ne veux pas dire que !'Europe ou les 
Etats-Unis devraient entreprendre maintenant 
toutes ce11 taches. Je -ne veux pas dire non plus 
qu'une evaluation precise des possibilites qu'elles 
o{frent se traduirait par le desir ou la capacite de 
~ooperer dans taus les domaines, mais que ces 
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Je voudrais dire un dernier mot d'une ques-
tion sur laquelle senible regner une grande incer-
titude en Europe, !'attitude des Etats-Unis con-
cernarit !'exportation de la technologie. Comme 
vous le savez certainement, c'est le departement 
d'Etat qui, aux Etats-Unis, est responsable au 
premier chef du controle de !'exportation de la 
technologie et du materiel americains en matiere 
de satellites et de lanceurs spatiaux. Nous avons 
voulu, et je crois que nous y sommes parvenus, 
appliquer une politique liberale dans !'octroi des 
licences d'exportation. Sur un total d'environ 
31.000 demandes de licences d'exportation re~ues 
par le departement d'Etat en 1966, 2% seulement 
ont ete refusees. Il faut noter cependant que, 
parmi les demandes non encore approuvees, un 
certain nombre concernent des satellites de com-
munications et notamment des satellites dont le 
rapport avec l'INTELSAT n'a pas encore ete 
nettement defini. Dans ces conditions, il serait 
pourtant difficile d'ajouter foi a }'affirmation 
selon laquelle les controles americains a !'exporta-
tion constituent un grave obstacle au progres 
technologique a l'etranger. ' 
En conclusion, je voudrais dire encore une 
fois que les dix premieres annees d'exploration 
spatiale nous ont apporte tout une gamme de'pos-
sibilites et d'options pour l'avenir. Pour atteindre 
les objectifs les plus souhaitables dans nos futu-
res activites spatiales, il conviendrait que la se-
conde decennie de rechercnes et d'applicati.ons 
spatiales soit, a tous egards, une periode de coop~­
ration scientifique et industrielle entre gouverne-
ments. 
.· 
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APPENDIX VI 
Replies by Mr. Stoltenberz., 
Federal Minister for Scientific Research, 
to questions put by Mrs. Maxsein and several of 
her coUeagues on the state of European space activities 
(Recommendation 162) · 
7th June 1968 
Question : In view of the evolution of European 
integration in the space field, what decisions does 
the Federal Government intend to take at the 
ministerial meeting of the European Space Con-
ference with regard to the proposals for a Euro-
pean space programme set out in the report of 
the Advisory Committee on Programmes ? 
Reply : The Federal Government is in principle 
prepared to support the proposals of the Advisory 
Committee on Programmes of the European 
Space Conference (Option III). In view of the 
position adopted by Britain, these proposals will 
moreover have to be revised, particularly from 
the financial point of view. 
As in the past, the Federal Government is 
in favour of a balanced joint European pro-
gramme in the three main sectors of space re.. 
search (development of launchers, satellites for 
scientific purposes and applications satellites) 
with the participation of as many States as pos-
sible which are taking part in the European 
Space Conference. It has therefore asked the 
United Kingdom to review its position. 
Question : If necessary, is the Federal Govern-
ment prepared to implement these proposals with 
the sole help of those European countries which 
are willing 7 
Reply : In principle, yes. However, in view of 
the financial implications, the final reply depends 
on the number of European States supporting 
the p~oposals on the future European space 
programme. 
Question : Does the Federal Gove~ent realise 
that to abandon the development of a European 
launcher will make all future European space 
projects cOmpletely dependent on the United 
States? 
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Reply : It is true that to renounce the. develop-
ment of a truly European launcher would mean 
giving up the idea of achieving greater independ-
ence in the management of space programmes. 
Consequently, in the framework of the present 
ELDO programme, in which the United King-
dom is also participating until 1971, the Federal 
Government is endeavouring to pursue European 
co-operation in the field of launcher development 
with a view to a future programme. In this con-
nection, consideration must be given to whether 
it is possible to co-operate with non-European 
States on suitable terms. 
Question : Does the Federal Government consider 
it in the interests of the Federal Republic of 
Germany to be excluded, in this case, from the 
development a.nd use of launchers for peaceful 
purposes, in view of the ban on the construction 
of its own launchers ? · 
Reply : The undertaking not to produce certain 
types of rockets· to which the Federal Republic 
of Germany has subscribed in the framework of 
Western European Union does not extend to 
rockets "used for civilian purposes or for scienti-
fic, medical and industrial research in the fields 
of pure and applied science". For political, geo-
graphical and financial reasons, however, the 
Federal Government has renounced the develop-
ment of large launchers for its use alone. For the 
Federal Republic of Germany, the development 
of large launchers is worthwhile only in the 
framework of international co-operation. If such 
co-operation is not possible, the Federal Republic 
of Germany will have no choice but to turn to 
the appropriate launchers constructed by other 
States for carrying out its space research pro-
grammes. 
Question : Does the Federal Government realise 
that a negative, or even the mere postponement 
of a decision on the proposals contained in the 
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Riponses de M. Stoltenberg, 
Ministre allemand de la recherche scientifique, 
aux questions posees par Mme Maxsein et plusieurs de ses collegues 
sur l'etat des activites europeennes en matiere spatiale 
(Recommandation no 162) 
7 juin 1968 
Question: Etant donne !'~volution en matiere 
d'integration europeenne dans le domaine spa-
tial, quelles sont les decisions que le gouverne-
ment federal compte prendre lors de la reunion 
des ministres de la Conference Spatiale Euro-
peenne a l'egard des propositions de programme 
spatial europeen formulees dans le rapport du 
Comite consultatif des programmes Y 
Reponse: Le gouvernement federal est dispose, 
par principe, a soutenir les propositions du eo-
mite consultatif des programmes de la Confe-
rence Spatiale Europeenne (Option III). Etant 
donne la · prise de position: britannique, il est 
d'ailleurs necessaire de proceder A une revision 
de ces propositions, notamment du point de vue 
financier. 
Comme auparavant, le gouvernement federal 
se prononce pour la realisation d'un programme 
europeen commun equilibre dans les trois princi-
paux secteurs de la recherche spatiale (mise au 
point de fusees porteuses, de satellites a des fins 
scientifiques, de satellites d'application), auquel 
participeraient en aussi grand nombre que pos-
sible les Etats qui doivent collaborer dans le 
cadre de la Conference Spatiale Europeenne. 
Il a done demande au Royaume-Uni de revoir sa 
position. 
Question: Le gouvernement federal est-il pret, 
le cas echeant, a mettre en amvre ces propositions 
avec le seul concours des pays europ~ens qui y 
son t disposes? · . 
Reponse: En principe, oui. La reponse defini-
tive de~nd cependant, eu ~gard aux incidences 
financieres, du nombre d'Etats europ~ens qui 
soutiendront les propositions concernant le futur 
programme spatial europ~en. 
Question: Le gouvernement federal se rend-il 
compte que !'abandon de la mise au point d'un 
lanceur europeen signifie, pour l'avenir, une com-
plete dependance vis-a-vis des Etats-Unis pour 
!'ensemble des projets spatiaux europeensf 
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Reponse: Il est vrai qu'en rcnont:ant a mettre 
au point un lanceur proprement europeen, on 
renoncerait a l'idee de parvenir par ce biais a 
une plus grande independance dans la gestion des 
programmes spatiaux. Le gouvernemcnt federal 
s'efforce done, en liaison avec le programme 
actuel du C.E.C.L.E.S. auqucl le Royaume-Uni 
participe egalement' jusqu'en 1971, de poursuivre 
la cooperation europeenne dans le domaine de la 
mise au point des lanceurs dans le cadre d 'un 
programme futur. A ce propos, il faudra exami-
ner si l'on peut parvenir dans des conditions ac-
ceptables A une collaboration avec des Etats qui 
ne sont pas europeens. 
Question: Le gou'V'ernement federal estime-t-il 
qu'il est de l'interet de la Republique Fed~rale 
d'Allemagne d'etre exclue, dans ce cas, de la 
mise au point et de !'utilisation de lanceurs a des 
fins pacifiques, etant donne !'interdiction qui lui 
est faite de construire ses propres lanceursY 
Reponse: L'obligation de ne pas produire cer-
tains types de fusees, a laquelle la Republique 
Federale d'Allemagne a souscrit dans le cadre 
'de l'Union de !'Europe Occidentale, ne s'etPnd 
pas aux fusees «utilisees pour des besoins 
civils ou servant A la recherche scientifique, me-
dicale et industrielle dans les domaines de la 
science fondamentale et de la science appliquee:.. 
Cependant, pour des raisons politiques, geographi-
ques et financieres, le gouvcrnement federal a 
renonc~ a mettre au point de gros lanceurs a son 
seul usage. Pour la R~publique Federale d'Alle-
magne, la mise au point de gros lanceurs n'a de 
sens que dans le cadre d'une cooperation inter-
nationale. S'il n'est pas possible de poursuivre 
cette cooperation, la Republique Federale d'Alle-
magne n'aura d'autre possibilite que de reeourir, 
pour la realisation de programmes de recherche 
spatiale, aux lanceurs approprMs construits par 
d'autres Etats. 
Question: Le g6uvernement federal se rend-i1 
compte qu'une decision negative, ou meme le 
simple ajournement d'une d~cision, sur les pro-
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abovementioned report by the Advisory Commit-
tee on Programmes regarding the negotiations 
due to start in 1969 on the final INTELSAT 
agreements would mean relinquishing all nego-
tiating powers in favour of the United States, 
whereas the situation might be more favourable 
than in 1964 with regard to the treaties in force 
and the special agreements ? 
Reply : The Federal Government, like other 
members of the European Conference on Satellite 
Communications (CETS), is aware that the posi-
tion of Europe in the negotiations on the final 
INTELSAT agreements would be stronger if 
Europeans could prove that they are capable of 
establishing and operating communications 
systems or if they could at least demonstrate 
their determination to make greater efforts to 
attain this objective by taking appropriate deci-
sions. Several years ago, the Federal Government 
already expressed its support for the European 
e..'l:perimental communications satellite programme 
(CETS project) and it has made it clear that, in 
principle, it is prepared to participate in the 
overall programme recommended by the Advisory 
Committee on Programmes of the European 
Space Conference. Moreover, since the British 
statement, it has done its utmost to ensure that 
European efforts are pursued on as wide a basis 
as possible, particularly in the field of applica-
tions satellites. 
Question : What does the Federal Government 
conclude from the fact that the Western Euro-
pean States have undertaken, through the treaties 
in force and the special agreements concerning 
INTELSAT, to make a financial contribution of 
29 %, whereas the INTELSAT contracts placed 
with Western European industry so far amount 
to only 2 to 4 % of the total ? How does the 
Federal Government intend to rectify this situa-
tion ? In particular, is the Federal Government 
prepared to take, forthwith, the necessary meas-
ures to ensure better outlets for itself and its 
European partners during the INTELSAT nego-
tiations? 
Reply : In agreement with all its European part-
ners, the principal aims of the Federal Govern-
ment in the forthcoming negotiations on INTEL-
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SAT are to prevent a monopoly by any one State, 
to limit the INTELSAT system mainly to con-
ventional communications, to leave open every 
possibility of building independent regional 
satellites, and to promote European technology. 
These aims, and the proposals relating to the 
drafting of final agreements, are given in a joint 
European study submitted to the Interim Com-
mittee on Satellite Communications of INTEL-
SAT at its last meeting in May 1968 with a view 
to preparing for the intergovernmental negotia-
tions which are to start in 1969. 
Since their aim is to promote European 
technology, the European partners will insist on 
greater account being taken in future of their 
financial contributions when INTELSAT orders 
are being placed with industry. 
To make German industry technically com-
petitive, the Federal Government has for years 
been sponsoring the development of components 
and special systems parts, and remarkable results 
have already been achieved. The Sytnphonie 
experimental communications satellite programme 
in co-operation with France also contributes 
to the attainment of this aim. The forthcoming 
implementation of the CETS multilateral pro-
grammes, which the Federal Government is sup-
porting, will also help to make European industry 
more competitive. 
Question: Is the Federal Government aware that 
from the very outset it was the United Kingdom 
which gave the necessary impetus to the creation 
of ELDO and the joint development of launchers 
by Europeans, particularly by enabling Europe 
to benefit from all the preliminary work carried 
out for the development of the Blue Streak 
launcher in the national framework 7 
Reply : The Federal Government is quite aware 
that the creation of ELDO was due to a British 
initiative. That is why it regrets that the United 
Kingdom does not ~ish to participate in the joint 
development of a European launcher after the 
end of the present ELDO programme: · 
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positions formuiees dans le rapport du Comit~ 
consultatif des programmes mentionne ci-dessus a 
propos des n~gociations qui vont s'ouvrir en 1969 
sur les accords definitifs d'INTELSAT consti-
tuerait !'abandon de tout pouvoir de negociation 
avec les Etats-Unis, alors que la situation pour-
rait etre plus favorable qu'en 1964 en ce qui con-
cerne les traites en vigueur et les accords spe-
ciaux? 
Reponse: Le gouvernement federal, tout comme 
d'autres partenaires de la Conference Enro-
peenne de Telecommunications par Satellites 
(C.E.T.S.), n'ignore pas que la position de l'Eu-
rope dans les negociations sur les accords defi-
nitifs d'INTELSAT serait plus forte si les Emo-
peens pouvaient prouver qu'ils sont capables 
d'etablir et de faire fonctionner des s:vstemes de 
teJecommunications, ou si, du moins, ils pou· 
vaient montrer, par la prise de decisions anpro-
priees, leur volonte d'entreprenore des efforts 
accrus pour atteindre cet objectif. n v a deja 
plusieurs annees que le gouvernement federal s'est 
prononce en faveur du programme europe~n de 
satellite experimental de telecommunications 
(Pro jet C.E. T.S.) et qu'il s'est declare dispose. en 
principe, a participer au programme d'ensemble 
recommande par le Comite consultatif des pro-
grammes de la Conference Spatiale Europeenne. 
Depuis la declaration britannique, i1 a mis, d'au-
tre part, tout en reuvre pour oue les efforts euro-
peens se poursuivent sur une base anssi large que 
possible, notamment dans le domaine des satel-
lites d'application. 
Question: QueUes conclusions le gouvernement 
federal envisage-t-U de tirer du fait que les Etats 
d 'Europe occidentale se sont engages, en vertu 
des traites en vhrueur et des accords speciaux 
concernant l'INTELSAT. a apporter une con-
tribution financiere de 29%, alors que l'indus-
trie d'Europe occidentale n'a reGu jusqu'a pre-
sent aue 2 a 4% de !'ensemble des commandes de 
l'INTELSAT? Que pense faire le gouvernement 
federal pour mettre fin a cett.e situation? En par-
ticulier, le gouvernement federal est-il dispose a 
prendre, des aujourd 'hui, les mesures necessaires 
pour s'assurer et assurer a ses partenaires euro-
peens de meilleurs debouches lors des negocia-
tions sur l'INTELSAT? 
Reponse: En accord avec tous ses partenaires 
europeens, le gouvernement federal se propose 
essentiellement, lors des prochaines negociations 
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sur l'INTELSAT: d'empecher tout monopole d'un 
Etat particulier, de limiter principalement le 
systeme INTELSAT au service de telecommuni-
cations classique, de laisser ouvertes toutes les 
possibilites de construction de satellites regio-
naux independants et de faire progresser la tech-
nologie europeenne. Ces objectifs, ainsi que les 
propositions relatives a la redaction d'accords 
definitifs, figurent dans une etude europeenne 
commune qui a ete presentee au Comite interi-
maire de telecommunications par satellites 
(I.C'.S.C.) de l'INTELSAT au cours de sa der-
niere reunion de mai 1968 destinee a preparer les 
negociations intergouvernementales qui doivent 
s'ouvrir en 1969. 
Etant donne qu'ils se sont fixe comme objec-
tif de faire progresser la technologie europeenne, 
les partenaires europeens insisteront pour qu'a 
l'avenir, il soit davantage tenu compte du mon-
tant de leur participation financiere dans la re-
partition des commandes passees par l'INTEL-
SAT a l'industrie. 
Pour rendre l'industrie allemande competi-
tive du point de vue technique, le gouvernement 
federal encourage depuis des annees la mise au 
point de composants et d'elements de systemes 
speciaux, ce qui a deja donne des resultats remar-
quables. Le programme de satellite experimental 
de telecommunications Symphonie, execute en 
collaboration avec la France, sert aussi, entre 
autres, a atteindre cet objectif. La prochaine mise 
en reuvre des programmes multilateraux de la 
C.E.T.S., auxquels le gouvernement federal prete 
son appui, contribuera en tout cas a ameliorer la 
competitivite de l'industrie europeenne. 
Question: Le gouvernement federal ignore-t-U 
que c'est le Royaume-Uni qui a donne !'impulsion 
necessaire a la creation du C.E.C.L.E.S. et a la 
mise au point en commun de lanceurs par les 
Europeens, et cela des le debut, en permettant 
notamment a !'Europe de profiter de tons les 
travaux preliminaires executes pour la mise au 
point d'un lanceur, le Blue Streak, dans le cadre 
national? 
Reponse: Le gouvernement federal n'ignore 
pas que la fondation du C.E.C.L.E.S. est due 
a une initiative- britannique. C'est pourquoi il 
regrette que le Royaume-Uni ne veuille participer 
a la mise au point en commun d'un lanceur euro-
peen que jusqu'a la fin du programme actuel du 
C.E.C.L.E.S. 
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APPENDIX VII 
Reply by Mr. Couve de Murville, 
French Minister for Foreign Affairs, to a question 
on European space poUey and applications satellites 
8rd May 1968 
The Bonn ministerial meeting of the Euro-
pean Space Conference has just been postponed 
from July until October. It is not possible to hold 
it earlier because of the studies which still have 
to be carried out by the services concerned in 
all the member States on the recommendations of 
the Advisory Committee on Programmes (Causse 
report) and also because of the British Govern-
ment's negative attitude towards European space 
co-operation. At the moment, therefore, it is not 
possible to say which projects will be given 
priority by the government, but most probably 
provision will have to be made for a communica-
tions satellite in the European programme. A 
joint European position must be found for the 
negotiations to be held on the international com-
munications satellite system (INTELSAT). 
Detailed exchanges of views are at present taking 
place between member countries of CETS, which 
we hope will lead to joint conclusions with a view 
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to the Bonn meeting of the European Space Con-
ference. In principle, the government has no 
objection to meetings of European ministers 
responsible for communications, on the under-
standing that specific problems, decided upon 
beforehand, are considered. It would be desirable 
for Europe to take part in the World Weather 
Watch with its own means. Although it may 
perhaps be exaggerated to say that this could 
open up an important market (a limited number 
of satellites presumably being enough to meet 
requirements), this is an important application 
of space technology which Europe cannot ignore. 
The French Government for its part is already 
carrying out an experimental meteorological pro-
gratnme (Eo le). The government sees every ad-
vantage in the Council for Cultural Co-operation 
of the Council of Europe studying a step-by-step 
programme for the use of satellites for educa-
tional and cultural purposes. 
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Reponse de M. Couve de Murville, 
Mlnistre franfais des affaires etrangeres, 
sur la politique spatiale europeenne 
et les satellites d'application 
a mal 1968 
La reunion a Bonn des ministres de la Con-
ference Spatiale Europeenne vient d'etre repor-
tee du mois de juillet au mois d'octobre prochain. 
11 n'est pas possible de la tenir plus tot en raison 
des etudes. que les administrations interessees de 
tqus les Etats membres doivent encore poursuivre 
au sujet des recommandations du Comite consul-
tatif des programmes (rapport Causse) et aussi 
en raison de !'attitude negative prise par le gou-
vernement britannique al'egard de la cooperation 
europeenne dans le domaine spatial. 11 ne peut, 
en consequence, etre des a present precise quels 
seront les projets pour lesquels le gouvernement 
demandera la priorite; mais, selon toute vraisem-
blance, un satellite de telecommunications devra 
etre prevu au programme europeen. n est neces-
saire qu'une position europeenne commune soit 
degagee dans la perspective des negociations pre-
vues pour le regime international des telecommu-
nications par satellites (INTELSAT). Des echan-
ges de vues approfondis entre pays membres de 
la C.E.T.S. sont actuellement en cours uont 
nous souhaitons qu'ils aboutissent a des conclu-
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sions communes en vue de la session de Bonn de 
la Conf~rence Spatiale Europeenne. Le gouverne-
ment n'a pas d'objection de principe a des 
reunions des ministres europeen8 responsables des 
telecommunications, etant entendu qu'il s'agirait 
d'etudier des problemes precis definis a l'avance. 
11 serait opportun que !'Europe participat avec 
ses propres moyens a la Veille meteorologique 
mondiale. Bien qu'il soit peut-etre excessif d'af-
firmer qu'une telle participation puisse ouvrir 
un important marcM (un nombre reduit de sa-
tellites devant vraisemblablement suffire pour 
rendre les services requis), il s'agit la d'une appli-
cation essentielle des techniques spatiales, dont 
!'Europe ne peut se desinteresser. Le gouverne-
ment franc;ais poursuit deja pour sa part la reali-
sation d'un programme experimental de meteoro-
logic (Eole). Le gouvernement ne voit que des 
avantages a l'etude, par le Conseil de cooperation 
culturelle du Conseil de !'Europe, d'un plan eche-
lonne pour l'emploi des satellites a des fins edu-
catives et culturelles. 
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Amendment No. 1 
Prospects of scientific and technical co-operation 
AMENDMENT No. 11 
tabled by Lord Gladwyn 
18th October 1968 
In the first sub-paragraph of the draft Recommendation, after "committee of" .in~u:irt -·~.~d~~n~ 
dent". 
1. See 8th Sitting, 18th Ootober 1968 (Amendment negatived). 
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Amendement no 1 
Perspectives d'une cooperation scientifique et technique 
AMENDEMENT No 1 1 
presente par Lord Glaclwyn 
18 octobre 1968 
Dans le premier paragraphe de la recommandation elle-meme, inserer le mot uindependants » 
apres les mots « comite d'experts ». 
Signe: Gladwyn 
1. Voir se seance, 18 octobre 1968 (Rejet de l'amendement). 
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The Soviet orbital bombardment system 
REPORT1 
submitted on behalf of the 
Committee on Scientific, Technological and Aerospace Questions 1 
by Mr. Hansen, Rapporteur 
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Draft Recommendation 
on the Souiet orbital bombardment ayatem 
The Assembly, 
Concerned at the development of the orbital bombardment system by the Soviet Union ; 
Noting that this development has taken place since the signing of the space treaty in December 
1966, which was specifically intended to freeze the military build-up in space; 
Considering the development of this bombardment system as being contrary to the spirit, if 
not the letter, of the treaty, 
REcOMMENDS THAT THE CoUNcn. 
1. Study the implications of this development ; 
2. Seek an explanation from the Government of the Soviet Union concerning its activities and 
experiments in this field of space-weapon development in accordance with Article IX of the treaty; 
3. Urge that this subject be discussed in the North Atlantic Council during any consideration of 
the draft non-proliferation treaty in that body; 
4. Urge that this matter be discussed in the United Nations Committee on the Peaceful Uses 
of Outer Space, which sponsored the space treaty of 1966. 
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Projet de recommandation 
sur le systeme de bombardement orbital sovietique 
L' Assemblee, 
Inquiete de la mise au point par l'Union Sovietique d'un systeme de bombardement orbital ; 
Constatant que cette mise au point est intervenue depuis la signature, en decembre 1966, du 
traite sur !'utilisation de l'espace qui visait precisement a interdire la constitution de forces militaires 
dans I' espace ; 
Considerant que la mise au point de ce systeme de bombardement est contraire a !'esprit, 
sinon a la lettre, du traite, 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
I. D'etudier les consequences de cette mise au point; 
2. De demander au gouvernement de l'Union Sovietique des eclaircissements sur les activites et 
les experiences qu'il poursuit dans le domaine de la mise au point des armes spatiales, conformement 
a !'article IX du traite; 
3. D'insister pour que cette question soit examinee par le Conseil de I' Atlantique nord au cours 
des debats qu'il pourrait tenir sur le projet de traite de non-proliferation ; 
4. D'insister pour que cette question soit examinee par le Comite des utilisations pacifiques de 





(aubmitted by Mr. Hanaen, Rapporteur) 
Introduction 
1. As. an introduction to this report, your 
Rapporteur wishes to refer to the preamble of the 
modified Brussels Treaty which states 'that the 
member countries of WEU should strengthen "the 
economic, social and cultural ties by which they 
are already united" and " ... promote the unity 
and [to] encourage the progressive integration 
of Europe". These aims ail.so apply to tthe military 
and civil aspects of science, technology and 
aerospace. 
2. The Committee on Scientific, Technological 
and Aerospace Questions has always been con-
cerned with the civil and military aspects of 
space activities and the Assembly's interest in 
spaoo activities might even be said to be the 
logical outcome of its interest in the state of 
European security. 
3. After the Russians launched Sputnik I in 
October 1957, it was generaiJ.ly felt that a new 
dimension had been added to the possibiQities of' 
attack and defence. The strategic concept changed 
overnight and the Americans feared that the 
Soviet Union might have gained a decisive military 
advantage. This fear incited the Americans to 
accelerate their own space aetivlties and also 
encouraged them to seek agreement with the 
Russians to prohibit the orbiting of nu~lear 
weapons in satellites. 
4. President Eisenhower wrote to Mr. Khrush-
chev on 13th April 1959 proposing a ban on 
nuclear tests in the atmosphere up to a height 
of 50 km. Although the Soviet Government did 
not consider this proposal acceptable, subsequent 
negotiations led to the successful conclusion of 
the treaty banning nuclear weapon tests in the 
atmosphere, in outer space and under water. 
5. After the conclusion of this treaty on 
5th August 1963 1, the United Nations Committee 
1. See the report submitted by Mr. Kliesing on the 
Moaoow Test Ban Treaty and its eft"eots on the Western 
Alliance, Document 288. 
on the Peaceful Uses of Outer Space started to 
draw up a draft treaty on the principles governing 
the activities of States in the exploration and use 
of outer spaoo, including the moon and other celes-
tial bodies. This was finally adopted unanimously 
by the United Nations General Assembly on 19th 
December 1966 1• On 3rd November 1967, only a 
month after the treaty had been ratified by the 
American Senate, the United States Secretary of 
Defence, Mr. McNamara, announced at a news 
conference at the Pentagon that the Soviet Union 
had developed a fractional orbital bombardment 
system (FOBS). 
CHAPTER I 
Development of the system 
6. A continuing political aim of the Soviet 
Union is to reduce the influence of the United 
States in Western Europe until NATO disinte-
grates. 
7. A conference d European commun1st parties 
was held at Kar'lovy-Vary from 24th to 26th April 
1967. At this conference, Mr. Brezhnev took the 
opportunity of appealing to Western European 
communist, sociaiist and social democratic parties 
to do their utmost to disrupt the NATO Alliance 
by 1969 so that Moscow wOUJld have to deal with 
on'ly a fragmented Europe composed of small and 
medium-sized States, which muid ultimately find 
it difficult to pursue any policy which did not 
meet with Soviet approval. 
8. Apart from military implications, there are, 
most probably, political motives behind the devel-
opment of the fractional orbital bombardment 
system. The Soviet Union can always be expected 
to promote ilts own political! interests and under-
mine the security of the West. With the ability 
to launch a weapon of terror of the fractiona:l 
orbitad type against airfields and iarge cities, the 
Soviet Union probably hopes to have gained an 
1. ·5ee the report submitted by Mrs. Ma.xsein on juri-




Expose des motifs 
(pre.ente par M. Bansen, rapporteur). 
Introduction 
1. .Votre rapporteur voudrait, en guise d'in-
troduction au present rapport, rappeler le pre-
ambule du Traite de Bruxelles modifie. Ce texte 
declare en effet que les pays membresde l'U.E.O. 
doivent resserrer «les .liens economiques, soeiaux 
et culturels qui les unissent dejA» et « ... prendre 
les mesures necessaires . afin d~ prQmouvoir 
l'unite et d~~ncourag-er l'iptegration pro~essive 
de !'Europe:.. Les objectifs qu~il d~finit .valent 
egalement pour les aspects militaires et civils de 
la science, de la technologie et des questions 
aerospatiales. 
2. La Commission Scientifique, Technique et 
Aerospatiale s'est toujours preoccupee des 
aspects civils et militaires des activites spatiales 
et l'on peut meme dire que l'interet manifeste 
par ·l'Assemblee pour les activites spatiales est 
la consequence logique de celui qu'elle a tou-
jours porta a l'etat de la securite europeenne. 
3. Apres le lancement, en octobre 1957, du 
premier Spoutnik par les Russes, le monde entier 
comprit que les possibilites d'attaque et de 
defense venaient d'acquerir une dimension nou-
velle. Le concept strategique changea du jour 
au lendemain et les Americains redouterent que 
l'Union Sovietique n'ait acquis un avantage 
militaire decisif. Cette crainte les ineita a aeee. 
Ierer Jeurs propres travaux en matiere spatiale 
et a reehereher egalement un accord avec les 
Russes pour interdire la mise sur orbite d'arines 
nucleaires a bord de satellites. 
4. Dans une lettre adressee a M. Khrouehtchev 
le 13 avril 1959, le President Eisenhower pro-
posa d'interdire les essais nueieaires darui !'at-
mosphere jusqu'a une altitude de 50 km.· Bien 
que le gouvernement sovietique n'ait pas juge 
cette proposition acceptable, des negociations 
s'engagerent neanmoins, qui conduisirent a la 
conclusion du traite interdisant les essais d'armes 
nucleaires dans !'atmosphere, dans l'espace extra-
atmospherique et sous l'eau. 
5. Apres la signature de ce traite le 5 aoiit 
1963 1, le Comite des utilisations pacifiques de 
1. Voir le rapport presente par M. Kliesing : c Le 
Traite de Moscou sur !'interdiction des essais nucleaires 
et son incidence sur I' Alliance occidentale », Document 
288. 
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l'espace extra-atmospherique des Nations Unies 
entreprit !'elaboration. d'un projet de traite sur 
les principes gouvernant les aetivites dans ie 
domaine de !'exploration et de !?utilisation de 
l'espace .extra-atmospherique, y. compris :la lune . 
et les autres corps celestes. Celui-~i -fut finale~ 
ment adOJ?te a l'unanimi~e ~~ ~~~mb~ee. gC-
nerale.des Nations Unies le 19 decembre 1966 1• 
Le 3 novem_bre)~67, .Un. .. ni~is ~eu,i~men~ apres.l~ 
ratification du traite par le Senat americain 
. ' le Seer~taire· azilericaih·.a la defen8e;· M7 McNa-
mara, an:twn~ait, au cours d'une con:f.erenee de 
presse: au Pentag6ile, ·que l'Uriioh Sovieiique 
avait: mis au point un systeme de bombarde• · 
ment orbital·fractionnaire ·(F.O.B.S.). 
CHAPITRE I 
Mise a.u point d~ systeme 
6. L'Union Sovietique a toujours eu pour poli-
tique de reduire !'influence des EtatS-Uziis en 
Europe occidentale afin de provoq'iler l;eelate-
ment ·de l'O.T.A.N. 
7. Lors de la conference des partis. commu-
nistes europeens qui s'est tenue a Karlovy Vary 
du 24 au 26 avril 1967, M. Brejnev a invite les 
partis communistes, socialistes et socialix-demo-
crates d'Europe occidentale a faire porter· tous 
leurs efforts, d'ici 1969, sur le demantelement 
de !'Alliance atlantique, a:fin que Moscou n'ait 
plus devani· lui qu'une. mosa'ique d'Etats .euro-
peens de petite et moyenne importance qUi 
eprouveraient en definitive de grandes diffi-
cultes a mener une politique qui n'aurait pas 
rec;u son approbation. 
8. :Mais independamment de ces incidences 
militaires, la mise au point du · systeme de bom-
bardement orbital fractionnaire repond tres 
probablement a des raisons d'ordr.e . politique. 
L'Union Sovietique s'efforce constaznment de de. 
fendre ses interets politiques au detriment de 
la securite. de l'Occident. Elle espere prohable-
ment. q-qe la possession d'une arme ·terrifiante 
du type orbital fractionnaire, SWiceptible d'etre 
1. Voir le rapport presente par Mme Maxsein : « Pro· 
blemes juridiques et politique spatiale », Document 388 
et Addendum. 
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advantage in possessing another weapon capable 
of backing up its political wishes in its relations 
with other countries, and particularly with 
Europe. 
9. An unusual seri.es of space launchings by the 
Soviet Union from September 1966 to September 
1967 •led some American authorities to conclude 
that the Russians were carrying out trials for the 
re-entry of warheads from spa<;e. Weapon re-entry 
techniques can be tested with or without the use of 
weapons and the same techniques are applicable 
for both nuelear and conventional weapons. 
10. A ·launching was effected from Tyul;'atam, 
Kazakhstan, on 17th December 1966. Soon after 
launching, th~ vehicle, which was under obser-
vation from American tracking stations, was seen 
to break up into a large number of fragments. 
Aathough the Soviet Union had been using so-
called scientific "Cosmos" satellites for some time 
and had announced each launching, no reference 
was made to the launching on 17th December 
1966. Similar trials were subsequently held and 
the technique of re-entry from orbital trajectories 
was developed. The Russians held a total of seven 
such launchings. 
11. The fractional orbital bombardment system 
is distinct from the traditional intercontinental 
baUistic missile weapon system in that the nuclear 
weapon goes into orbit, admittedly a very low 
orbit, about 100 miles above the earth. The missile 
follows a ballistic trajectory from the point of 
iaunching to the point of impact. For the orbit to 
be fractional, a rocket engine is fired to slow down 
the payload, thus causing it to fall out of orbit 
before completing a full circle round the earth. 
The payload then follows a re-entry course similar 
to that of a ballistic missile. 
12. Mr. McNamara considered that the FOBS 
wou•ld achieve an initial operational capability in 
the course of 1968. Consideration was given to the 
desirability of an orbital bombardment system in 
the United States in the early 1960s, but both 
civilian and military leaders in the Defence De-
partment agreed that such a system would be un-
necessary, mainly because it would not improve 
the American strategic defensive posture, and the 
government eventually decided against implemen-
ting such a system. The disadvantages of the sys-
tem were considered to be rather great since 
orbiting systems are vulnerable, less efficient, 
more costly and easier to detect than earth-based 
missiles. In his news conference on 3rd November 
1967, Mr. McNamara mentioned two important 
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drawbacks of the Russian system: its accuracy 
would be significantly less than that of an inter-
continental ballistic missile and the payload would 
be only a fraction of that of an intercontinental 
bal'listic missile. 
13. An advantage is that its low-altitude orbit 
would make it difficult to detect by some early 
warning ra:dars, inC'luding the United States bai-
listic missile early warning system. Again, the 
point of impact cannot be determined until the 
rocket engine has been ignited and re-entry has 
commenced. The flight time of the vehicle may be 
anyt~ng up to ten minutes shol'ter than that of 
an in,tereontinental ballistic missile. These, of 
course, are major advantages. 
14. The most like'ly target of such a system would 
be a so-called "soft-land" target such as a B-52 
base or a large city. At the Hearings of the Sub-
Committee on Military Applications of the Joint 
Committee on Atomic Energy on 6th and 7th 
November 1967, the SJStem was referred to as an 
"airplane wrecker" which could cause very 
serious damage to the airfields as well. 
15. To offset certain advantages of the FOBS, 
the United States is beginning to introduce what 
are known as over-the-horizon radars in a satellite 
system. A radar network of this type is more 
effective in detecting missiles than the balUstic 
missile early warning system. This new type of 
radar will also increase the United States' warning 
time against a full-scale FOBS attack, thus giving 
it more time than is now available in the event of 
a major attack by intercontinezttal ballistic missiles. 
16. At his news conference on 3rd November 1967, 
Mr. McNamara said: 
'' ... we do not believe that there is a defence 
today in their hands or ours against a large-
scale intercontinental ballistic attack on popu-
lation centres. That, of course, is why we 
decided against deployment of an anti-bal-
listic missile system designed to protect popu-
lation centres against heavy missile attacks." 1 
1. Hearings before the Sub-Committee on Military 
Applications of the Joint Committee on Atomic Energy 
on scope, magnitude and implications of the United States 
anti-ballistic missile programme, 6th and 7th November 
1967, page 131. 
utilisee contre les aerodromes et les centres 
urbains, lui a donne un nouvel avantage et un 
nouveau moyen de soutenir ses visees politiques 
dans ses rapports avec les autres pays et notam-
ment !'Europe. 
9. La succession inhabituelle de lancements 
spatiaux auxquels s'est livree 1 'Union Sovietique 
de septembre 1966 it. septembre 1967 a incite 
certaines instances americaines it. penser que les 
Russes se livraient a des essais fie rentree d'ogi-
ves dans !'atmosphere. Les techtiiques de rentree 
peuvent etre etudiees avec oti sans armes et 
s'appliqu~nt aux armes nucleaires comme aux 
armes classiques. · 
10. Un lancement a eu lieu a Tiouratam dans le 
Kazakhstan, le 17 decembre 1966. Peu apres le 
depart, on a vu le vehicule - suivi par les sta-
tions de traquage americaines - eclater en un 
grand nombre de fragments. Alors que !'Union 
Sovietique utilisait depuis quelque temps des 
satellites scientifiques du type Cosmos et annon-
~ait chaque lancement, celui du 17 decembre 1966 
a ete passe sous silence. Des essais similaires 
ont ete faits par la suite et la technique de 
rentree a partir d'une trajectoire orbitale a ete 
mise au point. Les Russes ont procede au total 
a sept lancements de ce genre. 
11. Le systeme de bombardement orbital frac-
tionnaire se distingue du missile intercontinental 
classique en ce qu'il utilise des engins nucleaires 
places sur orbite tres basse, it. 160 km d'altitude 
environ. Le missile suit une trajectoire balis-
tique du point de lancement au point d'impact. 
L'engin sur orbite fractionnaire est ralenti par 
une retro-fusee et «decroche:. avant d'avoir 
accompli une revolution complete. Il suit alors 
une trajectoire de rentree identique a celle 
d'un engin balistique. 
12. D'apres M. McNamara, le systeme sovietique 
(F.O.B.S.) deviendra partiellement operationnel 
dans le courant de 1968. Des 1960, on s'est inter-
roge aux Etats-Unis sur l'opportunite d'un sys-
teme de bombardement orbital, mais les respon-
sables civils et militaires du Departement de la 
defense sont tombes d'accord pour en recon-
naitre l'inutilite, etant donne, notamment, qu'il 
n'ameliorerait pas la situation des forces strate-
giques defensives de l'Amerique, et le gouverne-
ment s'est finalement prononce contre son adop-
tion. Il presente, en effet, des inconvenients 
assez importants: les engins orbitaux sont vul-
nerables, moins e.fficaces, plus onereux et plus 
facilement detectables que les missiles a base 
terrestre. Dans sa conference de presse du 3 no-
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vembre 1967, M. McNamara a mentionne deux 
grave!'! inconvenients du systeme sovietique: sa 
precision serait sensiblement inferieure a celle 
d'un missile balistique intercontinental et sa 
charge utile sensiblement moindre. 
13. L'un des avantages du systeme est que la 
faible altitude a laquelle evolueraient les engins 
les rendraient difficiles a detecter par certains 
radaTs d'alerte immediate, notaminent le reseau 
am~ricain de predetection des engips balistiques. 
De plus, le point d'impact ne peut·~tre determine 
avant., que la retro-fusee ne s'allume et que la 
rentree dans !'atmosphere ne soit amorcee .. Le 
temps de VO} du vehicule pQUI'r!lit etre infe-
rieur de 10 minutes a celui des-··hlissiles inter-
continentaux. Ce sont, natureliement, deux 
avantages majeurs. 
14. Ce systeme se verrait tres probablement 
attribuer comme cible des objectifs «non prote-
ges», tels que les bases de B-52 ou les centres 
urbains. Lors des auditions de la sous-commis-
sion des applications militaires de la Commis-
sion commune de l'energie atomiquc, les 6 et 
7 novembre 1967, il a ete defini comme un 
systeme cdestructeur d'avions:. qui pourrait 
causer egalement de tres graves dommages aux 
aerodromes. 
15. Pour compenser certains des avantages du 
F.O.B.S., les Etats-Unis commencent a mettre 
en service des radars «trans-horizons» qui sont 
mieux a meme de reperer les missiles que le 
systeme de predetection des engins balistiques. 
Ce nouveau type de radars augmentera egale-
ment le delai d'alerte des Etats-Unis en cas d'at-
taque massive par des engins orbitaux, et leur 
donnera un delai superieur a celui dont ils dis-
posent actuellement en cas d'attaque massive 
par des engins balistiques intercontinentaux. 
16. Au cours de sa conference de presse du 
3 novembre 1967, M. McNamara a declare: 
« ... Nous ne pensons pas qu'il existe actuel-
lement chez eux comme chez nous de moyen 
de parer a une attaque massive des centres 
urbains par des engins balistiques intercon-
tinentaux. C'est pourquoi, naturellement, 
nous nous sommes opposes au deploiement 
d'un systeme de missiles anti-missiles visant 
a proteger les centres urbains contre des 
attaques massives de missiles.» 1 
1. Auditions de la. sous-commission des applications 
milita.ires de la. Commission conunune de l'energie a.to-
mique porta.nt sur l'etendue, !'importance et les inci-
dencos du progranune a.mericain de missiles anti-missiles, 
6 et 7 novembre '1967, page 131. 
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17. The new over-the-horizon radar has been in 
deveiopment for several years measuring and ob-
taining flight information on S{)viet launchers . 
during that time. It has been fttlly operational · 
since February 1968. It is· expected to give·roughly 
15 minutes' warning .. 
18. :Que'stioned·'On why the.Bussians had never-
theless deve:loped and .put the:orbital bombardment 
system into .operational use,.Mr.:McNamara .stated 
that the. ·Russians were. facedr with. the bomber. 
threat. o.f the B-52s,:which :was; :very substantial, 
and that they we:re: taking. action to .. eounter~that 
threat. There: was n1l doubt tha.t. th~· Amefiean 
bomber ·force wa.s mueh.Jarger· than the Russian 
one. The American force containe<hsome 500 ·or 
600 bombers. 
19. In. answer to the question why the Soviet 
Union had taken this step, Dr. Thomas W. Wo1fe 
of the Rand COrporation said that the most logical 
and·rational answer was tha:t the Soviet Union was 
hoping to devise a new capability· 'to evade the 
American ballistic missi'le early warnillg ·system· 
in order to strike at "soft-tY'PEi ·targets" ·like·the 
bomber system. Secondly, in time of crisis, it might 
make sense to the Soviets to put aloft an:ol'bital 
system. -The . system would be ambiguous, for 
nobody would necessarily know whether it had 
nuclear . weapons aboard and .counter-action 
might therefore be hesitant. 
20. There are also other reasons,:not so obViously 
military. -One would be to demonstrate Soviet 
determination, and this would be difficult· to coun-
ter. Another is the great store set by the Soviet 
Union in technological "firsts". It was tlie first 
Sputnik which really dispelled· the image· of a 
technologically .·backward: Russia and · made the 
United States and the rest·of'the world aware that 
the Soviet Union was a serious competitor for the 
United States in military teehnological strength. 
Therefore, to have a weapons system which even 
the United States does not have .. might very well 
be of politica1 advantage to the Soviet Government. 
21. In eoncluding this chapter, your Rapporteur 
wishes to draw attention to an address by the 
Chairman of the Sub-Committee on Military 
Applications, Senator Henry M. Ji:tekson, on 11th 
October 1967 to the "Hoover Institution on War, 
Revolution and Peace Conference" on 50 years of 
communism in Russia. He pointed out that it was 
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the Soviet Union· which had a\lted first in devel-
oping long-range intercontinental surface-to-sur.; 
face miss.i'les and .the United States had. followed. 
It was.also the Soviet Union. which ha<l'acted first 
in deploying an anti-baliistie missile system. and 
the United States had followed. He added: 
' . . ' '. - ~ . . 
''Some American scientists and .. civilian offi-
~ia:ls lJ.av:e; done the nation ~ poor service- by 
Pt:opagand~in,g a notio11 ~ot;J.trary to al1 evi: 
,4~~~. n~~y,: th~ idea th~;~.t miljtary. technQ-
.logy, h&! arr}yed·:~t !1 pla~!l:u; th!lt .tl\~ seien~ 
.'tiWc mil*l'Y: .-~ey~l:u~ion:· :ha~.: bee~. 8l~i)U®d, 
and that no new technological '!l.P.se~. :w;hicm · · · 
could affect mili_tary relationships are likely. 
Ordinaey::ec.onomic·technology iS -always·find-
·ing lietter-ways to do things and there·is ·110 
reason to· stlppose that· military technology 
will cease in this ·effort: Missile techl'lology, 
for examp'le, is advancing in almost an fields 
of offence and defence _; payload, accuracy, 
guidance, manoeuvrability and· multip1e war-
heads/' 
CHAPTER II 
. The Foss· and. the Treaty on the 
,friilcip~ . Govei7ling. the Activities of States 
in the Exploration and Use of Outer Space 
22. In 6rder to implement Resolution 1884 . of 
the United Nations calling upon States to refrain 
from · placing in ·orbit . around· .the earth. any 
objects carrying nuclear weapons or any: kinds 
of weapons of mass destruction; instruling such 
weapons. on .celestial bodies or stationing . these 
weapons· in outer space. in. any other manner, 
on 30th May 1966 the Permanent Representative 
of the Soviet Unioll forwarded to. the Secretary-
General of the· United Nations a letter from 
Mr. Gromyko setting out the position of the 
Soviet Government on the implementation of 
Resolution '1884 .. It was there. stated: 
·" ... The Government· of the Soviet Union, 
desiring to place 0 the achievements of science 
and technology in the conquest· of the moon 
and other' celestial bodies at the service of 
peace and progress· and to make it possible 
· for all States· to benefit by the practic.al 
results of research and niake their Own 
contributions to such· research, proposes the 
17. La mise au point du nouveau radar trans-
horizons a dure plusieurs annees au cours des-
queUes il a permis d'effectuer des mesures et 
d'obtenir des renseignements concernant le vol 
des lanceurs sovietiques. Il est completement 
operationnel depuis fevrier 1968. Le delai 
d'alerte qu'il accordera sera de l'ordre de 15 mi-
nutes. 
18; Interroge· sur la raison qui avait n~aiunoins 
pousse les Russes a . mettre en service leur sys-
teme de bombardement orbital, M. McNamara a 
repondu qu'ils devaient faire face a la menace, 
tres reelle, des bombardiers B-52 .et qu'ils. ten-
taient actuell~ment d'y. parer. La for,ce <le bom-
bardement amencaine est iridubitablement bien 
super~eure a ceUe des RuS.Ses. Elle se compose 
de 500 .a 600 bombardiers. 
19. Interroge sur les raisons de !'initiative sovie-
tique, le Dr. Thomas W. Wolfe, de la Rand 
Corporation, a declare que la reponse la plus 
logique et la plus rationnelle etait que I 'Union 
Sovietique esperait disposer d'un nouveau mo:ven 
de dejouer le systeme americain de predetection 
des engins balistiques, lui permettant d'atteindre 
les «objectifs non proteges» tels que les bases de 
bombardiers. De plus, eUe pourrait avoir interet, 
en temps de crise, a mettre sur orbite des engins 
sur la nature desquels on s'interrogerait; en 
effet, personne ne saurait s'ils transportent ou 
non des armes nucleaires et l'on pourrait, de 
ce fait, hesiter A riposter. 
20. n existe egalement d'autres raisons, de ca-
ractere moins nettement militaire: la volonte de 
deinontrer la determination sovietique - a la-
queUe il ser~t difficile de s'opposer - et l'inte-
ret manifeste par les Russes pour les «premieres» 
technologiques. C'est le ·premier Spoutnik qui a 
definitivement detruit le mythe du retard sovie-
tique dans ce domaine. L'Amerique et le reste du 
monde ont alors compris que l'Union Sovietique 
etait une rivale redoutable pour les Etats-Unis 
en matiere de technologie militaire. La posses-
sion d'un systeme d'armes dont les Etats-Unis 
eux-memes sont depourvus pourrait done fort 
bien constituer un avantage politique pour le 
gouvernement sovietique. 
21. En conclusion de ce chapitre, votre rap-
porteur voudrait attirer !'attention sur une de-
claration faite le 11 octobre 1967 par le presi-
dent de la sous-commission des applications mili-
taires, le senateur Henry M. Jackson, devant la 
«Hoover Institution on War, Revolution and 




en Russie. L'orateur a souligne que c'est l'Union 
Sovietique qui a pris !'initiative en matiere d'en-
gins intercontinentaux sol-sol a longue portae et 
que les Etats-Unis n'ont fait que suivre. C'est 
aussi !'Union Sovietique qui a pris !'initiative 
en matiere de systemes anti-missiles et les Etats-
Unis n'ont fait que l'imiter. ll a ajoute: 
«Certains savants et fonctionnaires civils 
americains auront rendu · un pietre service 
a la nation en~ propageant une notion con-
traire a !'evidence, a savoir que la. techno-
logie milita:ire est arrivee a un palier, que 
la revolution militaire· scientifique s'est sta-
bilisee et que de nouveaux boUJ.eversements 
technologiques de nature A. affecter.Ie rap-
port des forces dans le domaine. militaire ne 
sont pas a envisager. La technologie econo-
mique courante imagine sans cesse de meil-
leures fac;ons de proceder et rien ne permet 
de supposer que la technologie militaire ne 
poursuivra pas dans cette voie. La technolo-
gie des missiles, par exemple, progresse dans 
presque tous les domaines offensifs et de-
fensifs - charge utile, precision, guidage, 
maniabilite et tetes multiples.» 
CHAPITRE II 
Le F.O.B.S. et le Traite sur les principes 
devant regir l'activite des Etats dans le 
domaine de l'exploration et de l'utilisation 
de l'espace extra-atmospherique 
22. En vue d'appliquer la Resolution 1884 des 
Nations Unies engageant les Etats a s'abstenir 
de mettre sur orbite autour de la terre des objets 
portant des armes nucleaires ou d'autres types 
d'armes de destruction massive, d'installer de 
telles armes sur des corps celestes ou de placer 
de quelque autre maniere de telles armes dans 
l'espace extra-atmospherique, le representant 
permanent de !'Union Sovietique a remis le 
30 mai 1966 au Secretaire general des Nations 
Unies une lettre de M. Gromyko precisant la 
position du gouvernement sovietique dans les 
termes suivants: 
« ... Le gouvernement de !'Union Sovietique, 
desireux de placer au service de la paix et 
du progres les realisations de la science et 
de la technologie dans la conquete de la 
lune et des autres corps celestes, et de per-
mettre a tous les Etats de beneficier des 
resultats pratiques de la recherche et d'y 
apporter leur propre contribution, propose 
conclusion of an international agreement, 
which could be based on the following prin-
ciples governing the activities of States in the 
exploration arid conquest of the moon and 
other celestial bodies: 
1. · The moon and other celestial bodies 
should be open for exploration and use by 
all States, . without discrimination of any 
kind. All States enjoy freedom of scientific 
· research in regard to the moon and other 
celestial bodies on equal terms and in accor-
dance with the fundamental principles of 
iilternational law. 
2. . The moon and other celestial bodies 
· sl!:c;>Uld be used by all States exclusively for 
pea:cefi,ll purposes. No military bases or 
installations of any kind, including faci-
lities for nuclear and other weapons of 
niass destruction of any type, should be 
established on the moon or other celestial 
bodies. 
" 
23. In the plenary session of the General As-
sembly, Ambassador Goldberg declared that the 
treaty contained arms control provisions, the 
substance of which is in Article IV. This article 
restricts activities in two ways: first it contains 
an undertaking not to place in orbit around 
the earth, install on the moon or otherwise 
station in outer space nuclear or other weapons 
of mass destruction. Secondly, it expressly pro-
hibits the use of the moon or other celestial 
bodies for establishing military bases, installa-
tions or fortifications, testing weapons of any 
kind or conducting military manoeuvres. 
24. It was therefore with some astonishment 
that your Rapporteur read in 1\fr. McNamara's 
news conference of 3rd November 1967 that the 
FOBS was not contrary to this treaty. Accor-
ding to Mr. McNamara, the Russians have agreed 
not to place warheads in "full orbit". That is 
why a fractional orbit, not being a full orbit, 
is therefore not a violation of that agreement. 
This is the more astonishing in that it is not 
quite certain whether the Soviet system is neces-
sarily going to be a fractional system as distinct 
from a sub-orbital or, eventually, an orbital 
system. It certainly can become any of the three. 
It was therefore surprising that Mr. McNamara 
conceded in advance what should be left to the 
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Russians to try to prove, i.e. that a fractional 
orbit is permitted by the space treaty. The 
treaty itself does not define the meaning of the 
term ''orbit", but history and the abovemen-
tioned United Nations Resolution 1884 forbid-
~ing the stationing of weapons in outer space 
m any manner, clearly means that the treaty 
seeks to achieve a form of demilitarisation or 
outer space which Mr. Goldberg called ''one of 
the arms control provisions". 
25. But, even if Mr. McNamara's interpreta~ 
tion is cor,rect, it is startling to heSJ" that the 
Soviet Union is building a weapon which it hail 
solemnly promised not to employ. Public con-
fidence in the space treaty will be seriously 
undermined as the purpose of this international 
treaty was to make space a peace zone. 
26. On 12th April 1967, the United States 
Deputy Secretary of Defence, Mr. Cyrns R. 
Vance, gave the following reasoning: 
''A major question in consideration of the 
treaty is whether or not it will enhance 
the security of the United States both now 
and in the future. We have studied this 
problem carefully. We have iooked at the 
implications for weapons development pro-
grammes and at verification considerations, 
and we have concluded that this treaty will 
enhance our national security. "\Ve have also 
looked at the greater issue of the long-term 
safety of the citizens of this country. 
Security is not, after all, solely a matter 
of the number of weapons, and the kinds 
of weapons that we have in ready condition. 
If the number of weapons and the kind 
of weapons pointed at the United States 
can be limited, our security can be better 
assured than by increasing our own arma-
ments. 
The space treaty does just this. The timing 
of this agreement is most important. This 
is an instance of locking the door before 
the horse is stolen. This is one of the 
instances when men from many nations have 
been able to act in concert to plan and 
control the future, to act before, and not 
to react to, scientific advance." t 
1. Hearings, Committee on Foreign Relations, United 
States Senate, 90th Congress, 12th April 1967, page 80. 
de conclure un accord international qui 
pourrait reposer sur les principes suivants 
devant regir les activites des Etats dans le 
domaine de !'exploration et de la conquete 
de la lune et des autres corps celestes: 
1. La lune et les autres corps celestes pen-
vent etre explores et utilises par tous les 
Etats sans aucune distinction. Tous les 
Etats ont le droit d'effectuer des recherches 
scientifiques concernant la lune et les autres 
corps celestes dans des conditions d'egalite 
et conformement au droit international. 
2. Tous les Etats peuvent utiliser la lune 
et les autres corps celestes a des fins exclu-
sivement pacifiques. Sont interdites sur la 
lune et les autres corps celestes, les bases 
et les installations militaires de tous types, 
notamment les installations concernant les 
armes nucleaires et tous autres types d'armes 
de destruction massive. 
...... :. 
23. Lors de la session pieniere de l'Assemb!ee 
generale, M. Goldberg a declare que le traite 
contenait des clauses de controle des armements 
dont l'essentiel se trouve a !'article IV. Cet arti-
cle apporte des restrictions de deux ordres. Pre-
mierement, il contient !'engagement de ne mettre 
sur orbite autour de la terre aucune arme nu-
cleaire ou autre type d'arme de destruction 
massive, de ne pas placer de telles armes sur la 
lune ou de toute autre maniere dans l'espace 
extra-atmospherique. Deuxiemement, il interdit 
expressement !'utilisation de la lune ou des autres 
corps celestes pour l'amenagement de bases, ins-
tallations ou fortifications militaires, les essais 
d'armes de tous types et !'execution de manam-
vres militaires. 
24. C'est done avec une certaine surprise que 
votre rapporteur a lu, dans la conference de 
presse de M. McNamara du 3 novembre 1967, que 
le F.O.B.S. n'etait pas en contradiction avec le 
traite. Selon M. McNamara, les Russes sont 
convenus de ne pas placer d'ogives nuc!eaires 
sur «orbite complete». Or, une orbite fraction-
naire n'est pas une orbite complete: il n'y a done 
pas violation du traite. Ceci est d'autant plus 
surprenant qu'on ne sait pas encore si le systeme 
sovietique sera reellement un systeme fraction-
naire par opposition a un systeme suborbital ou 
meme orbital. Il peut, a coup sur, devenir l'un 
des trois. Il est done curieux que M. McNamara 
ait adm.is a l'avance ce dont les Russes devraient 
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etre amenes a fournir la preuve, a savoir que le 
traite sur !'utilisation de l'espace autorise les 
orbites fractionnaires. Le texte lui-meme ne defi-
nit pas le terme «orbite», mais l'historique du 
traite et la Resolution 1884 des Nations Unies 
mentionnee plus haut, qui interdit !'installation 
d'armes quelconques dans l'espace extra-atmos-
pherique, montrent clairement que leurs auteurs 
out cherche a realiser une certaine demilitarisa-
tion de l'espace extra-atmospherique a laquelle 
M. Goldberg faisait allusion en parlant d' cune 
des clauses de controle des armements». 
25. Toutefois, meme si !'interpretation de M. Mc-
Namara est correcte, il est ala1·n1ant <i'apprendre 
que !'Union Sovietique elabore une arme qu'elle 
s'est engagee solennellement a ne pas emplOyer. 
!Ja conilance des peuples dans le traite sur !'uti-
lisation de l'espace va en etre gravement ebranlee, 
etant donne que cet accord international s'est 
fixe comme obJectif d'utiliser l'espace a des fins 
umquement pacifiques. 
26. Le 12 avrill967, M. Cyrus R. Vance, Secre-
taire d' .M tat adjoint americain a la defense, 
tenait le raisonnement suivant: 
«La question qui se pose est de savoir si 
oui ou non ce traite augmentera la securite 
des Etats-Unis dans le present et dans l'ave-
nir. Nous avons soigneusement etudie la 
question. Nous avons examine les repercus-
sions qu'il pourrait avoir sur les program-
mes de mise au point d'armements et le 
probleme des verifications. Nous en avons 
conclu que ce traite augmenterait la seen-
rite de notre pays. Nous nous sommes egale-
ment penches sur le probleme plus important 
de la securite a long terme des citoyens de 
ce pays. Apres tout, la securite n'est pas 
uniquement fonction du nombre et des types 
d'armes dont nous disposons. Si le nombre 
et le type des armes pointees sur les Etats-
Unis peut etre limite, notre securite peut 
se trouver mieux assuree que par !'augmen-
tation de nos propres armements. 
C'est precisement ce que fait le traite sur 
!'utilisation de l'espace. Il vient a son heure. 
Il intervient a temps pour prevenir le dan-
ger. Des representants de nombreuses na-
tions y ont participe et ont pu agir de. con-
cert pour prevoir et commander l'avenir, 
pour devancer le progres scientifique et non 
pas seulement y reagir.» 1 
I. Auditions de la Commission des relations aveo 
l'etranger, Senat des Etats-Unis, 90e Congres, 12 avrill967, 
page 80. 
27. But on 6th November 1967, his successor 
as United States Deputy Secretary of Defence, 
Mr. Nitze, declared: 
"The language and intent of the treaty 
have the purpose of preventing the station-
ing of mass destruction weapons in space. 
The deployment of a space system such as 
F'OBS at ground installations is JlOt a viola-
tion nor is the development of space wea-
pons, provided the mass destruction weapons 
are not placed into orbit _during _the course 
of test launching." 1 
28. According to Mr. McNamara's interpreta-
tion, it has to be a full, not .a _fra~tional orbit. 
If there were a weapon in ~he satellite and it was 
only a fractional orbit it would still not constitute 
a violation of the treaty. 
29. However, the treaty has no proVIsiOn for 
inspection and space reconnaissance capabilities 
are quite limited. Existing tracking facilities 
might be used to make intelligence estimates re-
garding orbiting spacecraft, but science and tech-
nology cannot yet prove whether or not a satellite 
is carrying a nuclear weapon. 
30. The treaty was concluded on the under-
standing that the Russian and American Gov-
ernments would freeze the military build-up of 
their countries, but there can be no doubt that 
if one or other departed from this position, the 
other would certainly follow suit. 
31. Your Rapporteur thinks that it is mere 
sophistry to say that although the treaty pro-
hibits the stationing of. weapons of mass.destruc-
tion in space it does not prohibit a fractional 
orbit or the development of techniques for this 
purpose. He is not inclined to concur with this 
extreme interpretation of the treaty provisions. 
32. The treaty contains no article referring 
disputes to the International Court of Justice, 
such as Article XI of the Antarctic Treaty. This 
article states: 
''If any dispute arises between two or more 
of the Contracting Parties concerning the 
application or interpretation of the existing 
treaty ... Any dispute · of this character ... 
1. See Hearings before the Sub-Committee on Military 
Applications of the Joint Committee on Atomic Energy, 
6th-7th November 1967, page 23. 
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shall be referred to the International Court 
of Justice for settlement ... " 
However, States parties to the space treaty 
which have reason to believe that an activitv or 
experiment planned by another State party in 
outer space, including the moon and other 
celestial bodies, would cause potentially harmful 
interference with activities in the peaceful ex-
ploration and uSe of outer space, including the 
moon and other celestial bodies, may request 
consUltation concerning the ·activity or experi-
ment. Thus, a possible course of action which 
might be detrimental is identified and placed 
pnder the general control -of all ·States parties 
to the. treaty. If.no.satisfaction is thus obtained, 
the ultimate solution of any State party to the 
treaty is to give notice of its withdrawal, this 
notice becoming effective one year after it has 
been given to the depositary governments. 
33. Where the security aspect is concerned, your 
Rapporteur wishes to draw attention to the 
statement on 11th February 1968 that the De-
fence Department has decided to develop a new 
weapon to counter the FOBS. This decision, of 
course, represents an increased emphasis on the 
military space programme of the United States. 
34. It is not yet clear, however, what system 
would be used to counter the FOBS. Originally,· 
the idea was to explode a nuclear bomb large 
enough to put the satellite out of action; now 
the idea is to rely more on accuracy than on the 
size of the nuclear warhead of the anti-FOBS 
missiles. 
CHAPTER Ill 
The implications for Europe 
35. Ever since General Norstad was Supreme 
Allied Commander Europe, ·no clear answer has 
been given to the question whether intermediate-
range ballistic missiles with ranges of from 1,000 
to 5,000 km. should be stationed in Europe. 
Although SACEUR has always advocated this, 
the United States Government has never agreed 
to the stationing of this type of weapons system 
27 .. Toutefois,. le 6 nQvembre 1967, son succes-. 
seur au .poste de secretaire adjoint a la defense, 
M .. Nitze, d~clarait: 
d_Je texte et ] 'ob.iet du traite visent a pr~­
venir !'installation d'armes de destruction 
massive dans l'espace. I_Je d~nloiement d'nn 
s:vsteme spatial tel que le F.O.B.S., a partir 
d'installations terrestres, ne constitue pas 
une violation. non plus que la mise au point 
d'armes spatiales, pourvu qu'aucune arme 
de destruction massive ne soit plac~e sur 
orbite au cours des essais.» 1 
28. SPlon M. McNamara, la violation porte sur 
la difference entre une orhite comnlete et une 
orbite fractionnllire. La presE>nce d'une armP a 
bord d'un satellite place simplement sur orhite 
fractionnaire ne constituerait pas une violation 
du traite. 
29. CepE>ndant, le tr11it~ ne prevoit pas d'ins-
pe<'tions et les possibilites de rE>connaiRRilnce spa-
tiale sont dE>s plus limit~es. T.JE>S inst11ll11tions de 
traquage E'Xistantes poUrraient etre UtiJisePS POllr 
obtenir des renseignPmentS sur les vehi<:'nles 
spatiaux en orbite. mais la scien~e et la tecbna-
logie sont encore incapables de d~tE>rminer Ri un 
satellite transporte ou non une arme nucleairc. 
30. IJe traite a ete signe a la condition que Jes 
gouvernements russe et americain «ge]P.nb les 
armE>ment.s de leurs pavs respectifs, mais il P-st 
hors de doute que si l'un d'eux s'P.Pilrte dP cPtte 
position, il sera immediatement imit~ par l'autre. 
31. Votre rapporteur estime que c'P-st nnr Ro-
phisme de dire aue si le traite interdit ]'installa-
tion d'armP-s de destruction massive dans l'eRnllce, 
il n'interdit pas leur mise sur orbite fraction-
naire ou !'elaboration de techniques a cet effet. 
n n'est pas enclin a faire sienne cette interpre-
tation excessive des dispositions du traite. 
32. Le traite ne contient pas, comme !'article XI 
du Traite de l' Antarctique, de clause renvovant 
les differends devant la Cour Internationale de 
Justice. Cet article dispose: 
«En cas de differend entre deux ou plu-
sieurs des parties contractantes en ce qui 
concerne 1 'interpretation ou 1 'application. du 
present traite... Tout differend de cette 
1. Auditions de la sous.oommission des applications 
militaires de la CommiBBion commune de l''nergie atO-
mique, 6·7 DOvembre 1967, page 23. 
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nature... devra etre porte devant · la Cour 
Internationale de Justice en vue de regle-
ment ... » 
Toutefois, les Etats parties au Trait~ Sur !'uti-
lisation de I 'espace ayant des raisons de croire 
qu'une activite ou une experience dans l'espace 
extra-atmospherique, y compris la lune et les 
autres corps celestes, envisagee par un autre 
Etat partie au trait~. risquerait de faire obst11cle 
aux activites poursuiviE>s en rnatii~re d'explora-
tion et d'utilisation pacifiques de l'espace extra-
atmospherique, et notamment aux activites sur 
la lune et les autres corps c~lestes, peut deman-
der que des consultations soient ouvertes au 
suiet de ladite activite ou experience. Toute a~ti­
vite ani pourrait se reveler pre.iudil'iable est ainsi 
identifiee et placee sous le contrOie global de 
tous les Etats parties au traite. Si cette formule 
ne lui donne pas satisfaction. un Etat partie au 
traite peut en dernier recours communiquer son 
intention de CE'SSer d'y etre partie par voie de 
notification ecrite adrE>ss~e aux gouvernements 
depositaires, cette notification prenant ef:fet un 
an apres la date a laquelle elle a ete rec;ue. 
33. Pour ce qui concerne la securite, votre rap-
porteur voudrait attirer }'attention sur la decla-
ration du 11 fevriE>r 1968 annonMnt que le D~­
partement de la defense a decid~ de mettre au 
point une arme nouvelle pour servir de parade 
au F.O.B.S. sovietique. Cette d~cision indioue 
naturellement qu'une importance accrue va ~tre 
donnee au programme militaire spatial des Etats-
Unis. 
34. Pourtant, on ne voit pas encore tres bien ce 
que sera cette arme. On pensait, a 1 'origine, faire 
exploser une bornbe nucleaire suffisamment pnis-
sante pour mettre le satellite hors d'etat de 
fonctionner. On· prefere, au.iourd'hui, cornpter 
davantage sur la pr~cision que sur la puisRnnce 
de l'ogive nucl~aire des missiles anti-F.O.B.S. 
CHAPITRE III 
La consequences pour l'Europe 
35. Depuis Pepoque oil le general Norsta(! etait 
commandant supreme des forees alliees en Eu-
rope, la question de sav(tir si l'on devait station-
per des engins balistiques de portOO interme-
diaire (1.000 a 5.000 km) sur le continent eura-
peen, n'a jamais re~u de r~ponse precise. Bien 
que le SACEUR l'ait toujours preeoni~, le 
gouvemement americain n'a jamaia admis la pr6. 
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in Western Europe. Land-based intermediate-
range ballistic missiles have even been phased 
out of countries in which they were deployed, 
Turkey and Italy for instance. One reason for 
this aspect of United States policy is that it 
might remove a possible source of misunder-
standing regarding United States intentions. 
Another reason is that the lTnited States nuclear 
submarines, equipped with Polaris missiles. cruis-
ing in European waters would make land-based 
missiles in Western Europe superfluous. 
36. The political question also arises as to in 
which European country should missiles be 
stationed. Whatever the reasons may be, the 
European countries do not have this type of 
missile, thev have only medium-range tvpes, 
800 to 1,000 km, whereas the Russians have 
maintained some 700 or 800 intermediate-range 
ballistic missile launchers, most of which are 
targeted on Western Europe. 
37. The phasing out of the American IRBMs 
from NATO territory has not induced the 
Soviet Government to refrain from d{'ploying 
an anti-ballistic missile svstem around Moscow, 
L{'ningrad and other Soviet cities. This fact 
and the lack of intermediate-range missiles 
have made the Western European military 
position, which was already weak, even more 
difficult than before. The Western Euronean 
countries have to face the numerous medium-
range ballistic missil{'s and the 700 to 800 
intermediate-range ballistic missiles from the 
Soviet Union and they cannot have, nor can 
they obtain, the period of warning available 
to the Americans, i.e. some 15 minutes. The 
situation mav even become worse now that the 
United Sat~s over-the-horizon satellite radar 
system has become operational with its ability to 
track a missile from the moment of launching. 
The new three-stage Spartan anti-ballistic mis-
sile will be better able to intercept incoming 
missiles before they reach American air space. 
38. According to the defence correspondent of 
The Times on lOth February 1968, the United 
States Defence Department was carrying out 
a study that might lead to an American decision 
to do away with the present American network 
for an early warning system since the new 
over-the-horizon radar would be able to take 
over the detection and tracking functions car-
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ried out by the present stations in England, 
Alaska and Greenland. If this is true, the 
European. military posture vis-a-vis the Soviet 
Union will be even worse. This might lead to 
a strengthening of isolationism and a "fortress-
type mentality" in the United States. 
39. With the combination of the Soviet missile 
threat and the FOBS, plus the fact that 
Western Europe has neither an anti-ballistic 
missile system nor an adequate radar system, 
little can be done in the way of defence. The 
Russians, moreover, must have their reasons for 
creating this new system and the western world 
cannot overlook its yet unknown potential. 
Involvement in the complex system of space 
technology has far-reaching consequences for our 
life and our survival. The Soviet Union might 
very well unveil further space capabilities which 
will not be to the advantage of the western 
world and especially Western Europe. If our 
continent is not willing to organise and pay for 
its space research and development, we shall 
never have any insurance against military sur-
prise. If we do not make a greater effort in 
space technology, the outlook will be even more 
bleak in the years to come. 
Conclusions 
40. During the visit of the special sub-com-
mittees to the United States from 23rd March 
to 7th April 1968, your Rapporteur had several 
opportunities to discuss with military and civil 
authorities the implications of the fractional 
orbital bombardment system now being devel-
oped by the Soviet Union. 
41. Military authorities were generally of the 
opinion that the system might well be the be-
ginning of a new weapons system, the conse-
quences of which can as yet not be foreseen. 
It was compared to the German V-1 and V-2 
weapons at the end of the second world war, 
which were forerunners of the modern missiles. 
The V-1 was more of a pilotless aircraft with 
a rather limited payload capacity. Its per-
formance was certainly inferior to that of the 
then existing military aircraft. The same is 
true of the fractional orbital bombardment 
system. Its military and technical possibilities 
are certainly inferior to the . intercontinental 
ballistic missiles. The military authoi'ities -were 
,i 
sence de ces systemes· d'armes en Europe occi-
dentale. !Jes engins balistiques de portOO inter-
mediaire a base terrestre ont meme ete retires 
progressivement des pays ou ils etaient deployes. 
la Turquie et l'Italie,. par exemple. Cet aspect 
de la politique des Etats-Unis s'explique par le 
fait qu'une source possible de malentendus 
quant aux intentions arnericaines pourrait ainsi 
etre eliminee. D'autre part, la presence de ROUS-
marins nucleaires ameticains dotes d'engins Pola-
ris dans les eaux europeennes rendrait superflue 
!'existence de missiles ~ base terrestre en Europe 
occidentale. 1 
36. Du point de vue politique, il s'agit anssi 
de savoir dans quel pays d'Europe les missiles 
devraient etre stationnes. Pour diverses raisons, 
aucun pays europeen ne possede ce genre de mis-
siles, mais uniquement des engins a moyenne 
portee (800 a 1.000 lan), alors que les Russes 
disposent de 700 a 800 missiles de portee inter-
mediaire, pointes pour la plupart sur !'Europe 
occidentale. 
37. Le retrait progressif des I.R.B.M. ameri-
cains de la zone couverte par l'O.T.A.N. n'a pas 
empeche le gouvernement sovietique de deployer 
un systeme de missiles anti-missiles autour de 
Moscou, de I.Jeningrad et d'autres villes sovit~­
tiques. C'est pourquoi, vu egalement !'absence 
de missiles de portee intermediaire, la situation 
militaire de !'Europe occidentale qui etait deja 
faible, est encore plus difficile qu'elle ne l'etait 
auparavant. Les pays d'Europe occidentale doi-
vent faire face aux nombreux engins balistiques 
de moyenne portee et aux 700 a 800 engins balis-
tiques de portee intertnediaire sovietiques et ils 
ne peuvent beneficier, ni meme esperer bene-
ficier, du delai d'alerte dont disposent les Ame-
ricains, c'est-a-dire de 15 minutes environ. La 
situation va peut-etre encore s'aggraver mainte-
nant que sont entres en service les radars trans-
horizons americains capables de suivre un mis-
sile des· son lancement. Le nouveau missile anti-
missile Spartan, a trois etages, sera mieux a 
meme d'intercepter les missiles adverses avant 
qu'il's ne penetrent dans l'espace aerien arneri-
cain. 
38. L~ chroniqueur militaire du Times a affirrne, 
dans un article en date du 10 fevrier 1968, que 
le Departement arnericain de la defense procedait 
a une etude qui pourrait conduire les Etats-Unis 
a supprimer leur systeme de predetection actuel 
puisque les nouveaux radars trans-horizons sont 
capables d'effectuer la detection et le traquage 
assures actuellement par les stations d'Angle-
135 
DOCUMENT 444 
terre, d'Alaska et de Groenland. S'il en etait 
ainsi, la situation militaire de !'Europe .vis-~vis 
de l'Union Sovietique deviendrait encore plus 
grave. Cela pourrait aboutir a un renforcement 
de l'isolationnisme et susciter une mentalite de 
«camp retranche» aux Etats-Unis. 
39. DPvant la mPnace conjuguee des missiles et 
des F.O.B.S. sovietiques a laQuelle vient s'ajou-
ter le fait que l'Eurone occidentale ne dispmce ni 
de missiles anti-missiles, ni de radars apnronries, 
la mar~re d'initiative est extrememPnt rednite en 
matierP de derense. En outre. les Russes doivent 
avoir d'excellPntes raisons pour creer ce nouveau 
systeme dont les possihilites encore inconnnes ne 
peuvent laissPr indifferPnt le monde accidental 
JJa participation au s:vsteme complexe de la tech-
nologie Spatia]e intel'PSSe a )On/? tprm.e notre vie 
et notre survie. L'Union Sovietioue pourrait 
fort biPn reve]er encore de nouvelles Canacit.es 
en matiere snatiale qui ne seront pas a l'avan-
tage du monde accidental, et notamment de 1 ''F1u-
rope occidentale. Si notre continent ne se de«'ide 
pas a organiser et a subventionner la recherche 
et la mise au point danR le domaine spatial, nous 
ne serons jamais a t'abri d'une attaque par RUr-
prise. Si nous ne faisons pas un plus l?l'and effort 
en technologie spatiale, les perspPctives seront 
encore plus sombres dans les annees a venir. 
Conclusions 
40. Au cours de la visite effectuee par lPs sous-
commissions sneciales aux Etats-Unis dn 23 mars 
au 7 avril J 968, votre rapporteur a eu 1 'occasion, 
a diverses reprises, d'examiner avec les instan«'..es 
militaires et civiles les incidences de la mise au 
point du systeme de born bardement orbital frac-
tionnaire par 1 'Union Sovietique. 
41. Les militaires pensent generalement que ce 
systeme peut fort bien constituer le premie~ 
stade d'un nouveau systeme d'armes dont les 
repercussions sont encore imprevisibles. Tis le 
comparent aux V-1 et V-2 allemands, de la fin 
de la seconde guerre mondiale, precurseurs des 
missiles modernes. Le V-1 etait un engin sans 
pilote dont la charge utile etait assez limitee. Ses 
performances etaient certainement inferieures a 
celles des avions militajres de 1 'eJX>que.' TI en est 
de meme pour le systeme de bombarMment orbi· 
tal fractionnaire. Ses possibilites militaires et 
techniques sont certainement inferieures a celle$ 
des engins balistiques intercontinentaux. Lea 
militaires estiment que les Etats-Uni~ devraien~ 
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of the op1mon that the United States should 
develop the. same type of system in order to 
counter the Soviet system. 
42. The civil authorities had quite a different 
opinion on the usefulness of the system. They 
could not believe that this system would be the 
forerunner of a new weapons system. Their 
explanation for the Russian action was that the 
Soviets wished to demonstrate that they had a 
weapons system which the Americans did not 
have. This weapons system was, therefore, devel-
oped for Soviet internal political reasons. 
43. As to whether such a system ran counter 
to the space treaty of 1966, it was argued that 
this system did not interfere with the space 
treaty as it did not exclude or prevent research 
on new weapons systems. Some of these autho-
rities were even of the opinion that such a 
limitation would be undesirable as both super 
powers should be able to remain ahead in any 
military venture. 
44. When confronted with the text presented 
on 30th May 1966 by the permanent repre-
sentative of the Soviet Union, setting out the 
position of the Soviet Government on the impli-
cation of' Resolution 1884 of the United Nations 
and especially that the moon and other celestial 
livdies fi!ltould be used exclusively for peaceful 
purposes, tney failed to see that the development 
of the system would run counter to the spirit 
of the treaty. 
45. Considering this attitude of the American 
civil authorities, one should take ir.to account that 
one of the goals of the Amerie.m Government 
at this moment is to conclude as soon as possible 
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a non~proliferation treaty, the joint Bussian-
Ame"rican.text of which is now before. the United . · 
Nations. If faith in the space ·treaty were. · 
undermined, the possibility of the non-prolif-era-
tion treaty .being ratified would be jeopardised. 
46. Your Rapporteur is convinced that the 
American civil authorities are more worried 
about the consequences of the development of 
the fractional orbital bombardment system than 
they were prepared to show when they met the 
special sub-committees. Moreover, as the treaty 
was concluded on the understanding that the Rus-
sian and American Governments would freeze 
the military huild-up of their countries in space, 
there can be no doubt that, the Soviet Union · 
having departed from this position, the United 
States Government wishes to have a free hand 
to follow suit. 
47. For the European countries, the reasons for 
not accepting this position are evident and, .as 
the space treaty contains no articles referring 
disputes to the International Court of Justice, 
an explanation should be sought from the Soviet 
Government. The European governments should 
consult one another with a view to adopting a 
common position towards the activities . and 
experiments of the Soviet Union. The discussions 
on the non-proliferation treaty might provide an 
appropriate opportunity for such consultations. 
If the governments come to the conclusion that 
the Soviet action is detrimental to the space 
treaty and to the interests of the ·European 
governments and world peace in general, c<;~n­
certed action sh-ould be taken to uphold the 
space treaty. 
t. 
mettre au point un systeme analogue pour faire 
echec aux Sovietiques. 
42. Les instances civiles ont une opinion tout a 
fait differente sur l'utilite du systeme. Elles ne 
peuvent admettre qu'il soit le precurseur d'un 
nouveau systeme d'armes. Elles expliquent !'ini-
tiative sovietique par le desir des Russes de de-
montrer qu'ils disposent d'un systeme d'armes 
que les Americains ne possedent pas. Cette mise 
au point repondrait done a des preoccupations 
de politique interieure. 
43. Quant a !'affirmation selon laquelle la mise 
au point de ce systeme contreviendrait au traite 
de 1966 sur !'utilisation de l'espace, les memes 
instances soulignent que ce traite n'exclut ni 
n'interdit les recherches sur les systemes d'armes 
nouveaux. Certaines vont meme jusqu'a dire 
qu'une telle limitation ne serait pas souhaitable 
etant donne que les deux superpuissances doivent 
pouvoir garder leur avance dans toute entreprise 
militaire. 
44. Elles ne voient pas en quoi le texte presente_ 
le 30 mai 1966 par le representant permanent 
de !'Union Sovietique, exposant la position de son 
gouvernement a l'egard des incidences de la Re-
solution 1884 des Nations Unies et indiquant 
notamment que la lune et les autres corps celes-
tes doivent etre utilises exclusivement a des fins 
pacifiques, autorise a croire que la mise au point 
de ce systeme est contraire a !'esprit du traite. 
45. Pour comprendre cette attitude, il convient 
de considerer que l'un des objectifs du gouver-
nement americain est actuellement de conclure, 




armes nucleaires dont le texte commun russo-
americain est maintenant depose aux Nations 
Unies. Toute perte de confiance dans le traite 
sur !'utilisation de l'espace reduirait les chances 
de voir ratifier le traite de non-proliferation. 
46. Votre rapporteur est persuade que les ins- · 
tances civiles americaines sont beaucoup plus 
inquil)tes des consequences de la mise au point 
du systeme de bombardement orbital fraction-
naire qu'elles n'ont voulu le laisser paraitre lors-
qu'elles ont rec;u les '3ous-commissions speciales. 
En outre, comme le traite a eta signe a condi-
tion que les gouvernements americain et russe 
mettent un terme a l'accroissement de leur p~ 
tentiel militaire dans l'espace, il est hors de doute 
que !'Union Sovietique ayant abandonne cette 
position, les Etats-Unis desirent avoir les mains 
libres pour en faire autant. 
47. Les pays europeens ont, pour leur part, des 
raisons evidentes de combattre cette position ; le 
traite sur !'utilisation de l'espace ne contenant 
aucun article stipulant que les differends seront 
portes devant la Uour lnternationale de Justice, 
il convient de demander des eclaircissements au 
gouvernement sovietique. 11 convient que les 
Etats europeens se consultent afin d'adopter une 
position commune a l'egard des activites et des 
experiences que poursuit !'Union Sovietique. 
L'examen du traite de non-proliferation pour-
rait en offrir !'occasion. Si les gouvernements 
arrivent a la conclusion que !'initiative sovie-
tique contrevient au traite sur !'utilisation de 
l'espace, qu'elle porte atteinte aux interets des 
Etats europeens et, d'une maniere plus generale, 
a la paix mondiale, il convient d'entreprendre 
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Draft Recommendation 
on the political activitia of the Council of Miniate,.. 
The Assembly, 
Considering that in 1967 the Council made a true effort to answer the points criticised by 
the Assembly, in particular in its motion to disagree; 
Noting that the annual rli'port for 1967 gives the Assembly more information than usual on 
certain aspects of the Council's work ; 
Considering that certain replies, particularly the reply to Recommendation 1~3, show a true 
political will on the part of the Council ; 
Noting an improvement in the procedure for joint meetings between the Council and the 
General Affairs Committee and in the dialogue between the Chairman-in Office of the Council and 
the President of the Assembly or the Chairman of the General Affairs Committee ; 
Welcoming the fact that the Council is rightly giving greater consideration to scientific, 
technological and aerospace questions in its work and in its annual report ; 
But, 
Considering with regret 
{a) that discussions on truly European questions have still not led to the establishment of a 
real dialogue between the United Kingdom and the members of the European Communities ; 
{b) that with regard to current international problems the results achieved by the Council 
· are rather limited and it was slow in communicating them to the Assembly, 
RECOMMENDS THAT THE CoUNCIL 
I. Improve the consultations on its economic day by inviting appropriate Ministers to take part ; 
2. Seek to establish a true dialogue on rapidly changing international problems by replying 
more quickly to recommendations on these matters and by informing the .Assembly of its relevant 
discussions, without waiting for an annual report to be drafted ; 
3. Devote a separate chapter of its report to scientific, technological and aerospace questions ; 
4. Appoint, for each session of the Assembly, one or several Ministers for Foreign Affairs to take 
part in the work of the Assembly. 
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Projet de recommandatfon 
ear lee actlvitee polltlquee du Coneeil dee Minletree 
L'Assemblee, 
Considera.nt que le Conseil a manifeste, en 1967, une reelle bonne volonte pour rep6ndre aux 
critiques qui lui avaient ete adressees par I' Assemblee, notamment par le vote d'une motion de 
desapprobation; 
Constatant que le rapport a.nnuel pour 1967 fournit a l'Assemblee plus d'indications qu'a 
l'accoutumee sur certains aspects des travaux du Conseil; 
Estimant que certaines reponses, notamment la. reponse a la Recomma.nda.tion no 163, re:O.etent 
une reelle volonte politique du Conseil ; 
Nota.nt une amelioration da.ns la procedure des reunions communes du Conseil avec la Com-
mission des Affaires Generales et dans le dialogue entre les Presidents en exercice du Conseil, d'une 
part, et le President de I' Assemblee ou le President de la. Commission des Affaires Generales, d'autre 
part; 
Se felicita.nt de ce que le Conseil accorde, a juste titre, une place accrue dans son travail et 
dans son rapport annuel aux questions scientifiques, techniques et aerospatiales; 
Ma.is, 
Considera.nt avec regret 
(a) que les discussions sur les affaires proprement europeennes n'ont pas encore· permis l'eta-
blissement d'un veritable dialogue entre le Royaume-Uni et les membres des Communautes 
europeennes ; 
(b) que, sur lea problemes interna.tionaux d'actualite, le Conseil est parvenu a des resultats 
pluWt limites, qu'il n'a d'ailleurs fait conna.itre que tardivement a 1' Assemblee, . 
REOOMMA.NDE AU CONSBIL 
I. D'ameliorer les consultations de sa journee economique en invita.nt les ministres competents & 
y prendre part ; 
2. De recheroher les moyens d'etablir un veritable dialogue sur les problemes interna.tionaux en 
evolution rapide en reponda.nt plus vite aux reoommanda.tions portant sur ces problemes et en 
inform an 1' Assemblee de ses deliberations sur oes sujets, sans attendre la reda.ction d'un rapport 
annuel; 
3. De consacrer un chapitre pa.rtioulier de son rapport aux questions soientifiques, techniques et 
aerospatiales; 
4. De del6guer, & ohaque session, un ou plusieurs ministres des affaires etra.ngeres pour pa.rticiper 
aux tra.vaux de I'Assemblee. 
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Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Leynen, Rapporteur) 
I. Relations between the Council and the 
Assembly 
A. Progress of relations between the Council and the 
Assembly 
1. Relations between the Council and the 
Assembly in 1967 were marked by the Assembly's 
disapproval of the annual report of the Council 
for 1966. The Assembly's debates at the session 
in June 1967 leave no doubt as to why it was 
unable to adopt the Council's report. This was 
not due to any particular aspect of the report 
but to a more deep-rooted discontent on the 
part of the Assembly, which considered that 
the Council paid too little regard to the 
existence of a parliamentary assembly among 
the organs of WEU. In point of fact, it was 
common knowledge that underlying the inade-
quacy of relations between the Council and the 
Assembly was a difficulty inherent in the Coun-
cil, i.e. its work was to a very large extent para-
lysed by disagreement among its members on 
most of the political and military questions 
affecting the member countries. 
2. This situation hardly improved in 1967. In 
1966, relations between the members of WEU 
were probably dominated by differences between 
France and its NATO partners. Again in 1967, 
it was the question of Britain's application for 
membership of the European Communities which 
separated France from its partners. Other 
subjects of disagreement, i.e. the Middle East or 
Vietnam, seem to have played only a secondary 
role. 
3. Since June 1967, however, the Council has 
demonstrated its wish to improve relations with 
the Assembly. It has considered how this can 
be done and although the annual report for 
1967 still suffers from the same shortcomings 
as the 1966 report definite progress has been 
made, and this is brought to the attention of 
the Assembly. 
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4. The question the Assembly has to face 
is how fa:r do these improvements offset the 
weakness of political co-operation between the 
member countries which can still be discerned 
in the present annual report? Approval of the 
annual report should therefore be in the sense 
of encouragement to the Council to improve the 
presentation of its work to the Assembly in the 
years to come and, above all, encouragement to 
the governments to make necessary sacrifices 
of national interests so that the work of the WEU 
Council will result in a joint European political 
will, now more essential than ever. 
5. One of the points which illustrates the 
Council's desire to improve relations with the 
Assembly is the review of relations between 
WEU and NATO on pages 8 and 9 of the annual 
report. 
6. Second, there is the reply to Recommenda-
tion 163, in which the Council not only provides 
rather more information than is customary, but 
seems to show true European political will, 
particularly in paragraph 5. Finally, the decision 
to institute an annual meeting between the 
Chairman-in-Office of the Council and the 
President of the Assembly is a welcome innova-
tion, even if it is only on an experimental basis. 
This is of course only a beginning. The Assembly 
is still waiting for the Council to transmit the 
results of the study on relations between NATO 
and WEU, for the expression of European 
political will to extend beyond purely technical 
questions and, finally, for the meetings between 
the Chairman-in-Office of the Council and the 
President of the Assembly to stop being purely 
conventional and provide a true source of 
information for the Assembly. 
7. In this respect, the Assembly, or in any 
event its General Affairs Committee, can wel-
come the new procedure for joint meetings 
which has certainly enabled the Committee to 
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Expose des motifs 
(presente par M. l.eynen, rapporteur) 
I. Relations entre le Conseil et l' Assembfee 
A. Evolution des relations entre 
le Conseil et l'Assemblee 
1. Les relations entre le Conseil et l'Assem-
blee de l'U.E.O., au ~ours de l'annee 1967, ont 
ete marquees par la desapprobation de l'Assem-
bJee a l'egard du rapport du Conseil pour l'an-
nee 1966. Les debats de notrc asscmblee, l0rs 
de la session de juin 1967, ont clairement indi-
que les motifs pour lesquels l'Assemblee n'a pas 
cru pouvoir adopter le rapport du Conseil. Il 
ne s'agissait pas de tel ou tel detail de ce rap-
port, mais il s'agissait d'un mecontentement 
beaucoup plus profond de notre assemblee qui 
estimait que le Conseil ne tenait pas suffisam-
ment compte de !'existence, parmi les organes 
de l'U.E.O., d'une assemblee parlrmf'nta;re. A 
vrai dire, nul n'ignorait que, derriere l'insuf-
fisance des relations entre le Conseil et l'As-
semblee, il existait une difficulte propre au 
Conseil, c'est-a-dire des desaccords entre ses 
membres sur la plupart des questions politiques 
et militaires interessant les pays membres et que 
ces desaccords paralysaient, dans une large me-
sure, les travaux du Conseil. 
2. Cette situation ne s'est guere amelioree au 
cours de l'annee 1967. En 1966 c'etait sans doute 
!'opposition entre la France ~t ses partenaires 
de l'O.T.A.N. qui dominait les rapports entre 
les membres de l'U.E.O. En 1967, ce fut le des-
accord qui opl?osait la France, une fois encore, 
et ses partena1res sur la question de la candi-
dature britannique aux Communautes europeen-
nes. Les' autres desaccords, ceux pnr exemple 
c,oncernant la question du Moyen-Orient ou celle 
du Vietnam, ne semblent avoir joue qu'un role 
secondaire. 
3. Pourtant, le Conseil a manifeste, . depuis 
juin 1967, un desir d'ameliorer ses relations avec 
l'Assemblee. Il a cherche par quelle procedure 
il lui serait possible de parvenir a ce resultat 
et il n'est pas douteux que le rapport annuel 
pour 1967, bien qu'il 8ouffre des memes defauts 
qui avaient marque celui de 1966, presente un 
certain nombre de progres sur lesquels nous 
voUlons attirer !'attention de l'Assemblee. 
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4. La question qui se pose a l'Assembiee de 
l'U.E.O. est de savoir dans quelle mesure ces 
ameliorations compensent la faihlesse de la 
cooperation politique entre les pays membres, 
faiblesse que le present rapport annuel dissi-
mule mal. Notre approbation du rapport annuel 
aura done davantage le sens d'un encourage-
ment a presenter mieux encore les travaux du 
Conseil a l'Assemblee au cours des prochaines 
annees et, surtout, un encouragement aux g-ou-
vernements a faire, du point de vue de leurs 
interets nationaux, les sacrifices necessaires pour 
qu'enfin une volonte politique commune de !'Eu-
rope, plus indispensable aujourd'hui que jamais, 
se degage des travaux du Conseil de l'U.E.O. 
5. Parmi les points qui nons paraissent mani-
fester la volonte du Conseil d'ameliorer ses rela-
tions avec l'Assemblee, nons pouvons souli~er 
l'etat que presente le rapport annuel, a ses 
pages 8 et 9, de ses travaux sur les relations 
entre l'U.E.O. et l'O.T.A.N. 
6. En second lieu, il s'agit de la reponse a la 
Recommandation no 163 a !'occasion de laquelle 
le Conseil, non seulement donne un pen plus de 
matiere qu'il ne le fait generalement a ses 
reponses, mais surtout semble faire etat, notam-
ment dans son paragraphe 5, d'une veritable 
volonte politique europeenne. Enfin, l'on doit 
se feliciter de ces decisions d'instituer, fut-ce a 
titre experimental, une rencontre annuelle entre 
le President en exercice du Conseil et le Pre-
sident de l'Assembiee. Il va de soi qu'il ne 
s'agit la que d'un debut. L'Assemblee attend 
toujours que lui soient communiques les resul-
tats de !'etude des relations entre l'O.T.A.N. 
et l'U.E.O., que !'expression d'une volonte poli-
tique europeenne s'etende au-dela du domaine 
des questions purement techniques, qu'enfin les 
rencontres entre le President en exercice du 
Conseil et le President de l'Assemblee ne res-
tent pas purement protocolaires, mais qu'elles 
constituent l'amorce d'une information veritable 
de l'Assembiee. 
7. A cet egard, l'Assemblee- ou en tout cas 
la Commission des Affaires Generales - peut 
se rejouir de la nouvelle procedure des reunions 
communes qui a permis, sans aucun doute, une 
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be better informed. It is, however, doubtful 
whether the replies to recommendations which 
have been considered during the year give a 
true and very accurate picture of the views 
of the member Sates as a whole. 
B. Participation of Ministers in the worll of the 
.Assembly 
8. As it is not possible for the Assembly to 
meet the Council as a whole, it has always 
attached great importance to the participation 
of Ministers of the WEU member countries in 
its work, and particularly the Ministers for 
Foreign Affairs, who are in fact in an autho-
ritative position to present the views of their 
own countries if not those of the Council. 
9. During the two 1967 part sessions. the 
Assembly was addressed by only five Ministers, 
Secretaries or Under-Secretaries of State from 
three countries, including only two Ministers for 
Foreign Affairs. Consequently, no official state-
ment was made on the policy of four of the 
member countries and, as Mr. Gregoire addressed 
the Assembly as Chairman-in-Office of the 
Council, only Mr. Luns, Minister for Foreign 
Affairs of the Netherlands, gave his country's 
views on questions of concern to the Assembly 
at the December session. 
10. While expressing its gratitude to the 
Ministers who have addressed the Assemblv the 
Committee wishes the Assembly to m~ke it 
abundantly clear to the Council that it considers 
that an improvement in relations between the 
Council and the Assembly implies the regular 
participation of Ministers for Foreign Affairs 
in the work of the Assembly. 
U. The Council and European Co-operation 
A. The Council and political 
and economic questiona 
11. The Assembly welcomes the fact that the 
Council has been led by current events to study 
a number of non-European problems arising 
from the situation in the Middle East and Asia. 
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PART I 
This is in full accordance with the wishes of 
the Assembly. 
12. The v.alue of the work of the Assembly 
and its committees depends to a large extent 
on the opportunities it is afforded for discus~ 
sing such questions. The Israeli-Arab war and 
its consequences provided an instance of how 
regrettable it is, when the Assembly sends the 
Council a recommendation on a topical question, 
for it to have to wait several months for the 
Council's reply. By the time the reply reaches 
the members of the Assembly, it is often out 
of date. 
13. However difficult the work of the Secre-
tariat-General and the permanent delegations 
may be, it is desirable for replies to the Assem-
bly's recommendations on such problems to be 
made without delay. 
1. East-West relations 
14. In so far as East-West relations were not 
the most topical problem in 1967, it may be 
considered that the Council fulfilled its task 
in holding the necessary exchanges of informa-
tion between its various members. The evolution 
of the Eastern European countries heralded at 
the beginning of 1968 should encourage the 
Council to devote more time to this matter in 
the coming months. 
2 and 3. European technological co-operation 
and co-operation in space matters 
15. It is gratifying to note that these questions 
are now given greater prominence in the Coun-
cil's annual report. It is here that the Council's 
replies to the recommendations of the Assembly 
are the most substantial and important. This 
concern is shared by the Assembly, which set 
up a Committee on Scientific, Technological and · 
Aerospace Questions and made it permanent in 
1967 in view of the iBcreasing importance of 
technological and space questions· in European 
co-operation. In order to improve the work of 
WEU, it is proposed that the chapters of the 
annual report of the Council dealing with 
technological and space co-operation be referred 
to the competent committee of the Assembly 
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meilleure information de votre commiSSion. 
Neanmoins, il semble douteux que les reponses 
apportees aux recommandations examinees pen-
dant l'annoo presentent vraiment, avec le maxi-
mum de precision, le point de vue de !'ensemble 
des Etats membres. 
B. Participation des mfnfstrea 
aux travaux de l'Aaemblee 
8. L'Assemblee n'ayant pas la possibilite de 
rencontrer le Conseil dans son ensemble a tou-
jours attache le plus grand prix a la partici-
pation des pays membres de l'U.E.O. a ses tra-
vaux et, en particulier, A celle des ministres des 
affaires etrangeres. Ceux-ci sont, en effet, en 
mesure, sinon toujours de parler au nom du 
Conseil, du moins de presenter avec autorite le 
point de vue de leur propre pays. 
9. Or, au cours des deux sessions de l'annee 
1967, l'Assernblee n'a pu entendre que cinq 
ministres, secretaires ou sous-secretaires d'Rtat 
appartenant seulement a trois pays, parmi les-
quels deux ministres des affaires etrangeres. 
Ainsi, aucune communication officielle n'a ete 
faite a propos de la politique de quatre des pays 
membres et, compte tenu du fait que M. Gre-
goire n'a parle a l'Assemblee qu'en tant que 
President en exercice du Conseil, seul, M. Luns, 
Ministre des affaires etrangeres des Pays-Bas, 
a presente a la session de decembre, le point de 
vue neerlandais sur les questions qui preoccu-
paient l'Assemblee. 
10. Tout en exprimant sa gratitude aux minis-
tres qui ont bien voulu prendre la parole devant 
l'Assemblee, votre commission propose que l'As-
semblee fasse nettement savoir au Conseil qu'A 
ses yeux, une amelioration des relations entre 
le Conseil et l'Assemblee implique une participa-
tion reguliere des ministres des affaires etran-
geres aux travaux de l'Assemblee. 
U. Le Conseil et la cooperation europeenne 
A. ~ Consefl et lea queatfoM politiquea 
et economiquea 
11. L'Assemblee ne peut que se feliciter du fait 
que le Conseil se soit senti appele par l'actualite 
a etudier un certain nombre de problemes extra-
europoons a la suite d'evenements survenus · au · 
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Moyen-Oricnt et en Asie. Ce faisant, le Coriseil 
repond entierement aux vreux de l'Assemb!ee.-
12. L'interet des travaux de notre assemblee 
et de ses commissions repose, dans une large 
mesure, sur la possibilite qui lui est donnee 
de deliberer sur de telles questions. Or, l'exemple 
de la guerre israelo-arabe et de ses consequences 
l'a bien montre, il est regrettable que, quand 
l'Assemblee transmet au Conseil une recomman-
dation concernant une question d'actualite, la 
reponse du Conseil se fasse attendre pendant plu-
sieurs mois. Quand elle parvient aux membres de 
l'Assemblee, cette reponse n'est souvent plus 
actuelle. 
1 3. Si difficile que puisse etre le travail du 
Secretariat general et dPs dele~ations perrna-
nentes, il est souhaitable de fournir rapidement 
une reponse aux recommandations de l'Assem-
blee concernant de tels problemes. 
1. Les relations Est-Ouest 
14. Dans la mesure ou le probleme des relations 
Est-Ouest n'a pas ete au premier plan de l'ac-
tualite au cours de l'annee 1967, on peut estimer 
que le Conseil, en procedant a l'echange d'infor-
mations necessaire entre ses differcnts membrcs, 
a fait l'reuvre que J'on pouvait attendre de lui. 
I/evolution des pays de !'Europe de l'est qui 
semble s'amorcer en ce debut de 1968 devrait 
amener le Conseil A accorder une place plus 
grande a ce theme au cours des prochains mois. 
2 et 3. La cooperation technologique et la coope-
ration spatiale europeennes 
15. 11 nous est agreable de souligner la part, 
plus importante que dans le passe, qu'a prise 
ce sujet dans le rapport annuel du Conseil. 
Dans ces domaines, les reponses du Conseil aux 
recommandations de l'Assemblee semblent les 
plus substantielles et les plus importantes. Cette 
preoccupation correspond d'ailleurs tout a fait 
a celle de l'Assemblee qui a cree une Commis-
sion Scientifique, Technique et Aerospatiale et 
qui a donne, en 1967, un caractere permanent a 
cette commission pour tenir compte de !'impor-
tance de plus en plus grande que prennent les 
questions technologiques et spatiales dans Ja 
cooperation europeenne. Afin d'ameliorer le tra-
vail de l'U.E.O., nous proposons qu'a l'avenir 
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so that in future they may be studied in greater 
detail. 
4. Application by the United Kingdom and 
certain member countries of EFT A to 
accede to the European Communities 
16. This problem was at the centre of European 
political life in 1967. Consideration of the two 
pages on this question in the annual report of 
the Council, however, and the scant replies to 
the Assembly's recommendations give the Assem-
bly but little satisfaction. 
17. The WEU Council has obviously not had a 
real discussion on Britain's application for 
membership, but it has nevertheless twice given 
the British Government an opportunity of 
making important statements on the aims of its 
policy. A notable example was the statement 
by Mr. Brown at the meeting in July 1967 which 
was immediatelypublished by the British Gov-
ernment. Likewise, the British Government gave 
its views on the situation and future prospects 
of the British economy in London in October. 
In such cases, it would have been desirable for 
the Council to inform the Assembly of the state-
ments made by the British Government. So 
long as the United Kingdom is not a member 
of the European Communities, the WEU Coun-
cil remains an important forum for the dialogue 
which is more necessary than ever between the 
United Kingdom and the members of the EEC, 
and it is to be deplored that the annual report 
of the Council provides such sparse information 
on this subject. 
18. It is also essential for the problems raised 
by Britain's application to be discussed effect-
ively. As the EEC Council cannot do this with 
the participation of the United Kingdom, these 
essential consultations should be held in the 
WEU Council. The indications are that this is 
not being done and, moreover, the national dele-
gations have but few economic experts. The only 




19. It would already be a political gesture if 
experts capable of advancing the study of 
questions which have so far hindered a rapproche-
ment between Britain and the EEC countries 
could be sent to take part in WEU discussions, in 
particular on the Council's economic day. Each 
member country would be free to decide for its~'lf 
and even if one of them did not wish to fortify 
its delegation this would not prevent the others 
from doing so and, compared with the past, a 
more consecutive and detailed discussion of 
European economic problems could be held by 
the members of the Council who wished to do so. 
5. Problems arising outside Europe 
20. Whatever national interests the govern-
ments of the WEU member countries may have 
to safeguard, the Assembly shares the Council's 
conviction that consultations can lead to a better 
understanding of each other's point of view and, 
in certain cases, achieve a greater similarity of 
approach. 
21. The Committee considers that the Council 
should be congratulated for having devoted a 
major part of its discussions at ministerial level 
to problems arising outside Europe, particu-
larly in the Middle East, Hong Kong and Viet-
nam. 
22. It is evident, however, that the report of 
the Council gives only an extremely vague and 
sketchy picture of the Council's discussions in 
this connection. If, as several of its members 
have told the General Affairs Committee or the 
Assembly in recent years, the Council wishes to 
define a true European common policy, it seems 
essential that these discussions should develop 
into a true dialogue instead of being, as at the 
moment, a series of statements by the various 
governments. It seems difficult to plead the 
lack of goodwill on the part of one or another 
government as an excuse for the collective fail-
ure of the Council as a whole. If one of its 
members fails to take an active part, this should 
not prevent the other members holding a real 
discussion. There is nothing to prevent each 
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l'etude de la cooperation technologique et spa-
tiale, presentee par le rapport annuel du Con-
sail, soit soumise a la commission competente de 
l'Assemblee afin qu'a l'avenir, ces chapitres du 
rapport annuel puissant etre · etudies avec soin. 
4. La demande d'adhision aux Communautes 
europeennes presentee par le Royaume-Uni 
et certains membres de l'A.E.L.E. 
16. Ce probleme s'est trouve au centre de la 
vie politique europeenne au cours de l'annee 
1967. Or, que l'on considere les deux pages que 
le rapport annuel du Conseil lui consacre ou 
que l'on examine les reponses superficielles ap-
portees aux recommandations de l'Assemblee, 
force est de constater que, sur cette question 
essentielle, I' Assemblee reste sur sa faim. 
17. Il est evident que le Conseil de l'U.E.O. 
n'a pas entame de veritables discussions sur la 
demande britannique d'adhesion. Neanmoins, le 
Conseil de 1 'U.E.O. a fourni, a deux reprises, au 
gouvernement britannique le moyen de presenter 
d'importantes mises au point sur les objectifs 
de sa politique. Le texte, en particulier, de la 
declaration faite par M. Brown a la reunion de 
juillet 1967, a eu un grand retentissement et 
le gouvernement britannique lui a immediate-
ment donne un caractere public. De meme, a 
Londres, en octobre, le gouvernement britannique 
a presente ses vues sur la situation et les pers-
pectives d'avenir de l'economie britannique. Il 
eut ete souhaitable que, dans des cas de ce 
genre, le Conseil fit connaitre a l'Assemblee les 
declarations qui ont ete faites par le gouverne-
ment britannique. Tant que le Royaume-Uni ne 
fera pas partie des Communautes europeennes, 
le Conseil de l'U.E.O. reste !'instrument essen-
tiel d'un dialogue toujours aussi necessaire entre 
le Royaume-Uni et les membres de la C.E.E., 
et nous ne pouvons que deplorer que le rapport 
annuel du Conseil livre si peu d'informations 
a ce propos. 
18. De plus, il serait indispensable que les 
problemes souleves par la candidature britan-
nique soient effectivement discutes. Comme le 
Conseil de la C.E.E. ne peut le faire avec la 
participation du Royaume-Uni, il appartient au 
Conseil de l'U.E.O. de proceder a ces indispen-
sables consultations. Or, nous croyons savoir 
qu'il ne le fait pas et que, d'ailleurs, les dele-
gations nationales ne comprennent guere d'ex-
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perts en matiere economique. De ce fait, les seuls 
experts sont ceux de la representation de la 
Commission Economique Europeenne. 
19. Ce serait, deja, faire preuve d'une volonte 
politique que d'envoyer aux deliberations de 
l'U.E.O., notamment lors de la journee econo-
mique du Conseil, des experts susceptibles de 
faire avancer !'etude de questions qui ont, jus-
qu'a present, ete des entraves au rapprochement 
entre l'Angleterre et les pays de la C.E.E. Une 
decision de ce genre appartient a chacun des 
pays membres et, meme si l'un d'eux ne voulait 
pas etoffer sa delegation, rien n'empecherait ]es 
autres de le faire et rien n'empecherait une 
discussion plus continue et plus poussee que 
dans le passe des problemes economiques euro-
peens par ceux des membres du Conseil qui 
auraient la volonte de le faire. 
5. Les problemes poses hors d'Europe 
20. Quels que soient les interets nationaux que 
les gouvernements des pays membres de l'U.E.O. 
aient a sauvegarder, l'Assembiee est certaine-
ment convaincue, tout comme le Conseil, que 
des consultations peuvent permettre une meil-
lenre comprehension des points de vue respec-
tifs et, dans certains cas, les rapprocher. 
21. Votre commission pense qn'il y a lieu de 
feliciter le Conseil d'avoir consacre une large 
part de ses deliberations au niveau ministerial 
aux problemes extra-europeens, et notamment a 
ceux du Moyen-Orient, de Hong Kong et du 
Vietnam. 
22. Toutefois, il est evident que le rapport du 
Conseil a l'Assemblee ne donne des deliberations 
du Conseil a ce propos qu'une image extreme-
ment vague et sommaire. Si le Conseil a le souci, 
comme plusieurs de ses membres l'pnt exprime 
dcvant la Commission des Affaires Generales ou 
devant l'Assemblee au cours des dernieres an-
nees, de definir une veritable politique commune 
de !'Europe, il parait essentiel que ces delibera-
tions constituent un veritable dialogue a.u lieu 
d'etre, comme elles semblent l'etre actuellement, 
une suite d'exposes presentes par les differents 
gouvernements. Il parait difficile d'arguer de 
la mauvaise volonte particuliere de tel ou tel 
gouvernement pour excuser une faillite collec-
tive du Conseil. En effet, !'absence de partici-
pation effective de l'un des membres ne devrait 
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member government doing in connection with 
major foreign polic.y problems what the British 
Government did with regard to truly European 
questions when it submitted a memorandum on 
its application for membership of the European 
Communities in July 1967. This would perhaps 
carry the Council beyond mere pious wishes as 
was the case for the way in which the Middle 
East question was dealt with by the United 
Nations. As for the tenor of any discussions 
there may have been on Vietnam, there is 
nothing in the annual report to allow an opinion 
to be given. 
C. European co-operation in connection with the 
work of the United Nations 
23. The Assembly is happy that the Council 
has confirmed the information given to the 
General Affairs Committee at the last .joint 
meeting that representatives of the WEU coun-
tries meet prior to meetings of larger inter-
national organisations to compare views, and 
the Committee wishes to underline the usefulness 
of these preparatory meetings mentioned in the 
annual report. 
24. It now remains to ask that the annual 
report not be confined to informing the Assem-
bly that ''a wide variety of questions was evoked 
at these four preparatory meetings". Why is it 
not possible for the Council to tell the Assembly 
what these questions were? 
D. European co-operation and development 
assistance 
25. The Committee notes with regret that the 
annual report gives no information about the 
preparation of the UNCT AD Conference held 
in New Delhi at the beginning of 1968. 
26. The problem of aid to underdeveloped coun-
tries and trade with third countries requires 
the closest co-operation between Western Euro-
pean countries. It is also a problem in which the 
vital interests of our countries do not conflict 
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ar1d consequently one might have assumed that 
true co-operation between the members of WEU 
was possible. In so far as the failure of this 
conference may be attributed largely to the 
absence of co-ordination between the policies of 
our countries, the Assembly asks the Council to 
include, as a regular item on its agenda, the 
problem of economic relations with the under-
developed countries, even if this means national 
experts joining the WEU delegations and hold-
ing talks between the member countries of WEU 
during international conferences, similar to the 
practice described in the annual report in respect 
of work in the United Nations. 
27. In this connection, it would be interesting 
to know the first results achieved by UNIDO. 
This United Nations organisation for the indus-
trial development of countries in the process of 
development was set up in 1966 to encourage the 
industrialisation and commercialisation of the 
natural resources of third countries. 
Conclusions 
28. After the new difficulties encountered by 
Britain's application for membership of the 
European Communities, the question of the role 
of WE U again arises. It has been mentioned 
both by those in favour of strengthening WEU 
and by politicians wanting a new framework to 
be set up for more serious political consultations 
between the United Kingdom and the members 
of the European Communities. 
29. If the governments of the member coun-
tries fail to demonstrate a European political 
will, it may be wondered whether any kind of 
new institution would be able to do anything 
other than what is already being done in the 
WEU Council. 
30. The Committee is still convinced that at 
the present juncture WEU could provide an 
effective meeting place for an economic rap-
prochement between the United Kingdom and 
the European Communities; it could contribute 
to more advanced co-operation in the technolo-
gical field; and, finally, if use were made of 
the possibilities it offers, it could form the per-
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pas empecher les autres membres de deliberer 
veritablement. Ce qu'a fait le gouvernement bri-
tannique a propos des questions proprement 
europeennes lorsqu'il a presente, en juillet 1967, 
un memorandum sur sa candidature aux Com-
munautes europeennes, rien n'empeche chactm 
des gouvernements membres de le faire a pro-
pos des grands problemes de politique etran-
gere. Cela permettrait, peut-etre, au Conseil de 
ne pas en rester a des vreux pieu."r comme celui 
concernant le traitement de la question du 
Moyen-Orient par les Nations Unies. Quant a 
ce qu'a pu etre le contenu d'eventuelles delibe-
rations sur le Vietnam, le rapport annuel ne 
nous fournit aucun element qui nous permette 
d'en juger. 
C. La cooperation europeenne en relation avec les 
travaux de l'O.N.U. 
23. L'Assemblee ne peut que se rejouir de voir 
le Conseil confirmer !'information qui avait ete 
donnee a la Commission des Affaires Generales, 
lors de sa derniere reunion commune avec le 
Conseil, selon laquelle les representants des pays 
de l'U.E.O. dans les grandes conferences inter-
nationales se rencontrent avant la reunion de 
ces conferences pour confronter leur point de 
vue et votre commission ne peut que souli~er 
l'utilite de ces reunions preparatoires que releve 
le rapport annuel. 
24. n reste seulement a demander que le rap. 
port annuel ne se contente pas d'informer 1' As-
semblee de ce que ces quatre reunions prepara-
toires ont evoque «les questions les plus variees», 
et l'on ne voit pas les raisons pour lesquelles il 
ne serait pas possible au Conseil de dire a 
l'Assemblee de queUes questions il s'agit. 
D. La cooperation europeenne et l'aide 
au developpement 
25. Votre commission constate, avec regret, que 
le rapport annuel du Conseil ne fournit aucune 
indication sur la preparation de la conference 
de la C.N.U.C.E.D. qui s'est tenue a New Delhi 
au debut de l'annee 1968. 
26. En effet, le probleme de l'aide aux pays 
sous-developpes et du commerce avec le tiers 
monde est l'un de ceux qui exigent la coopera-
tion la plus etroite entre les pays de !'Europe 
occidentale. C'est aussi un probleme a propos 
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duquel les interets vitaux de nos pays ne se 
heurtent pas et oil l'on aurait, par consequent, 
pu supposer qu'une cooperation veritable des 
membres de l'U.E.O. eut ete possible. Dans la 
mesure oil l'on peut largement attribuer l'echec 
de cette conference a !'absence de coordination 
entre les politiques suivies par nos pays, notre 
assemblee demande au Conseil d'inclure regu-
lierement a son programme le probleme des rela-
tions economiques avec les pays sous-developpes, 
quitte, si c'est necessaire, a faire participer des 
experts nationaux aux delegations a l'U.E.O. et 
a poursuivre, pendant les conferences inter-
nationales, des conversations entre lc;Js pays mem-
bres de l'U.E.O., du meme genre que celles qui 
sont pratiquees aux Nations Unies, d'apres les 
indications donnees par le rapport annuel. 
27. A cet egard, il serait interessant de connaitre 
quels sont les premiers resultats enregistres par 
l'O.N.U.D.I. Cette Organisation des Nations 
Unies pour le Developpement Industriel des pays 
en voie de developpement a ete creee en 1966 
dans le but d'aider les pays du tiers monde a 
promouvoir leur industrialisation et la commer-
cialisation de leurs ressources naturelles. 
Conclusions 
28. Apres les nouvelles difficultes qu'a rencon-
trees la candidature britannique aux Commu-
nautes europeennes, la question du role de 
l'U.E.O. se trouve a nouveau posee. Elle a ete 
effecti vement evoquee, aussi bien par des 
partisans d'un renforcement de l'U.E.O. que par 
des personnalites politiques qui eussent desire 
voir creer un cadre nouveau pour des consulta-
tions politiques plus serieuses entre le Royaume-
Uni et les membres des Communautes euro-
peennes. 
29. L'on peut se demander si une institution 
nouvelle, quelle qu'elle soit, serait en mesure 
de faire autre chose que ce que fait actuelle-
ment le Conseil de l'U.E.O., si une volonte poli-
tique europeenne n'est pas manifestee par les 
gouvernements des pays membres. 
30. Votre commission reste convaincue que, 
dans Ies circonstances actuelles, l'U.E.O. pour-
rait fournir a la fois un lieu de rencontre effi-
cace pour un rapprochement economique entre 
le Royaume-Uni et les Communautes europeen-
nes; qu'elle pourrait contribuer a une coopera-
tion beaucoup plus poussee dans le domaine de 
la technologie; qu'enfin elle constituerait, si l'on 
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manent link between the United Kingdom and 
the Six in the foreign policy field as described, 
inte1' alia, in the Benelux proposal submitted 
to the European Communities in January 1968. 
It is not because WEU failed to come up to 
expectations in reviving the European idea after 
the failure of Britain's application in 1963 that 
hope must be lost in an institution which has 
the merit of existing. Further, the Italian Govern-
ment, in its memorandum of 23rd February 
1968, asked that : 
"The six governments state their agreement 
in proposing that during·the second part of 
the quarterly meetings of the Council of 
Western European Union, when the Euro-
pean economic situation is discussed, the 
Ministers concerned with financial and 
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economic matters should also be invited, 
with a view to co-ordinating economic and 
monetary policies." 
31. These are the reasons why the Committee 
feels it must insist once again on the need for 
better co-operation between the Council and the 
Assembly. 
32. In its reply to Recommendation 163, the 
Council mentioned the recommendations which 
it was· itself making to governments. The very 
terms used seem to demonstrate what the Assem-
bly has been ·convinced of for a long time, i.e. 
that, given the will to wbl'k together, the repre-
sentatives of the governments can rise above 
national interests and bring out the more general 
interests of Europe and Europeans. 
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voulait bien utiliser les possibilites qu'elle offre, 
ce lien permanent entre le Royaume-Uni et les 
Six dans le domaine de la politique etrangere 
que reclamait notamment la proposition presen-
tee par le Benelux aux Communautes europeen-
nes en janvier 1968. Ce n'est pas parce que 
l'echec de la candidature anglaise en 1963 n'a 
pas ete suivi, dans le cadre de l'U.E.O., de la 
relance europeenne que l'on pouvait esperer 
qu'il faut, pour cela, desesperer d'une institu-
tion qui a le merite d'exister .. D'autre part, le 
gouvernement italien, dans son memorandwn du 
23 fevrier 1968, a d~mande que : 
c :(Jes six gouvernements se doolarent d'accord 
pour proposer qu'a la seconde partie de la 
reunion trimestrielle du Conseil de l'U.E.O., 
consaeree a !'etude de la situation economi-
que europeenne, soient invites aussi les 
ministres de l'economie et des finances pour 
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assurer une coordination de la politique 
conjoncturelle et monetaire. :. 
31. Telles sont les raisons pour lesquelles votre 
commission croit devoir insister, une fois en-
core, sur la necessite d'une meilleure cooperation 
entre le Conseil et l'Assemblee. 
32. Dans la reponse a la Recominandation 
no 163, le Conseil evoquait des recommanda-
tions qu'il faisait lui-meme aux gouvernements. 
La c formule meme qui a ete empJoyee semble 
manifester ce dont notre assemble€ est convain-
cue depuis longtemps, a savoir que, quand ils 
se mettent vraiment au travail ensemble, les 
reprer;~entants des gouvernements peuvent d~ 
gager, par dela les interets nationaux, ce qui est 
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Draft Recommendation 
on Europe and the Czechoslovak question 
The Assembly, 
I 
Indignant at the military intervention of the Soviet Union and four of its satellites in Czecho-
slovakia; 
Impressed by the calm and dignity of the Czechoslovak people in its period of trial ; 
Expressing satisfaction at the censure cast by all the peoples of Western Europe and many 
others on what constitutes an act of military aggression and imperialist interference in the internal 
affairs of an independent State; 
Regretting that the governments of the seven member countries were content to make sepa-
rate protests, carrying less weight than collective censure ; 
Regretting further that the Council felt it was not called upon, under Article VIII, para-
graph 3, of the modified Brussels Treaty to give immediate consideration to the consequences of the 
military occupation of Czechoslovakia; 
rr 
Considering that the detente between East and West which, with due regard to security, must 
remain an essential aim of Western Europe has been seriously jeopardised by this action by the 
Soviet Union and its allies ; 
Noting that the Soviet Union has forced Czechoslovakia to agree to the permanent stationing 
of several Soviet divisions near the Bavarian frontier; 
Concerned that this act of military aggression was accompanied by a campaign of intimidation 
against the Federal Republic of Germany and pressure on Berlin and that through reference to 
Articles 53 and 107 of the United Nations Charter, which are absurd and inapplicable, the Soviet 
Union gave a threatening interpretation to these articles; 
Convinced that any new peaceful step must be preceded by firm guarantees, and in particular 
by the withdrawal of the occupying troops; 
III 
Considering that in relations with the East the countries of Western Europe have many 
common interests which are not necessarily the same as those of the great powers ; 
Considering further that the general feeling of Europe's powerlessness in face of the tragic 
events in Czechoslovakia is almost unanimously attributed to the political division of Western 
Europe; 
Emphasising the duties incumbent on the seven contracting parties of the modified Brussels 
Treaty, in particular under Article VIII, paragraph I: 
"For the purposes of strengthening peace and security and of promoting unity and of en-
couraging the progressive integration of Europe and closer co-operation between Them and 
with other European organisations ... ~·. 
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Projet de recommandation 
sur l'Earope devant l'affaire tchecoslovaqae 
. . . 
L' Assemblee, 
I 
Indignee par !'intervention militaire de l'U.R.S.S. et de quatre de ses satellites en Tche-
coslovaquie ; 
lmpressionnee par le sang-froid et la dignite de la population tchecoslovaque dans sa lourde 
epreuve; 
Se felicitant de la reprobation manifestee par !'ensemble des peuples de !'Europe occidentale 
et de beaucoup d'autres a l'egard d'un acte d'agression militaire et d'immixtion imperialiste dans les 
affaires interieures d'un Etat independant ; 
Regrettant que les gouvernements des sept pays membres se soient contentes de protestations 
separees, ayant moins de poids qu'un acte de reprobation collectif ; 
Regrettant, en outre, que le Conseil n'ait pas cru devoir appliquer !'article VIII, paragraphe 3, 
du Traite de Bruxelles revise, pour examiner immediatement les consequences de !'occupation mili-
taire de la Tchecoslovaquie ; 
II 
Estimant que la detente entre l'Est et l'Ouest qui - apres la sauvegarde de la securite 
doit rester un objectif essential de !'Europe occidentale, a ete gravement compromise du seul fait de 
l'U.R.S.S. et de ses allies; 
Constatant que l'U.R.S.S. impose a la Tchecoslovaquie le maintien permanent de plusieurs 
divisions sovietiques pres de la frontiere bavaroise; 
lnquiete de ce que l'acte d'agression militaire a ete accompagne d'une campagne d'intimidation 
contre la Republique Federale d' Allemagne, de pressions sur Berlin et de ce que, par le rappel des 
articles 53 et 107 de la Charte des Nations Unies, absurdes et inapplicables, !'Union Sovietique 
donne a ces derniers un caractere de menace ; 
Convaincue que toute nouvelle initiative pacifique doit etre precedee de garanties serieuses, 
notamment du retrait des troupes d'occupation; 
III 
Considerant que, dans le domaine des relations avec l'Est, les pays de !'Europe occidentale 
ont beaucoup d'interets communs qui ne correspondent pas necessairement avec ceux des grandes 
puissances ; 
Considerant, en outre, que le sentiment general d'impuissance de !'Europe devant les evene-
ments tragiques en Tchecoslovaquie est quasi unanimement attribue a la division politique de !'Eu-
rope occidentale ; 
Rappelant avec insistance les engagements contractes par les sept pays membres dans le 
Traite de Bruxelles revise, notamment dans son article VIII, paragraphe 1, qui oblige les parties 
contractantes a 
« poursuivre une politique de paix, ... renforcer leur securite, ... promouvoir l'unite, ... encou-
rager !'integration progressive de !'Europe ainsi qu'une cooperation plus etroite avec les autres 
organisations europeennes » ; 
1~ 
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RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
I. At its next ministerial meeting, to be held in Rome on 21st and 22nd October, consider the 
consequences of the military intervention of the Soviet Union and its allies, and particularly those 
stemming from the change in the political and rnilitary statU8 qw, for the security of Europe and 
relations with the Eastern European countries ; 
2. While strengthening security measures, demonstrate the value attached by the governments 
and peoples of the member countries to the establishment of a true detente; 
3. Seek political bases for joint action with a. view to overcoming the obstacles raised by Soviet 
policy to the development of cultural and economic exchanges between the two parts of Europe 
and to personal freedom and the development of democracy ; 
4. In the framework of the commitments in the WEU Treaty, lay firm foundations for a policy 
of consultation and harmonisation in the essential fields of foreign policy and defence. 
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RECOMMANDE AU CONSEIL 
1. D'examiner, lors de sa prochaine reunion ministerielle les 21 et 22 octobre, a Rome, les 
consequences de !'intervention militaire de l'U.R.S.S. et de ses allies, notamment celles resultant du 
changement du statu quo politique et militaire pour la securite de !'Europe et pour les rela.tions 
avec les pays de l'Europe orientale ; 
2. De marquer - tout en renfor9ant les mesures de securite - le prix que les gouvernements 
et les peuples des pays membres attachent a l'instauration d'une veritable detente ; 
3. De rechercher les bases politiques d'une action commune_ en vue de surmonter _les obsta.Qles 
opposes par la politique sovietique au developpement _ des echanges culturels et economiques entre 
les deux parties de l'Europe, a la liberte des personnes et, a la democratisation;· 
4. De jeter de solid_es _bases - dans le cadre des engagements du traite de l'U.E.O. - pour une 
politique de- consultation et de concertation d,ans les domaines essentials_ de la politique exterieure et 
·de la defense. 
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Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Leynen, Rapporteur) 
Introduction 
1. The one and only aim of this brief, incom-
plete report, which may well have been overtaken 
by events by the time the Assembly meets, is to 
provide a modest introduction to the debates of 
the General Affairs Committee and the Assembly 
i.n October. It beaiJ the ma;rk of the haste in 
which it was drafted. 
CHAPTER I 
Background to the second Prague "coup'' 
2. A brief outline must be given of the circum-
stances leading up to the armed intervention by 
the Soviet Union and four other eastern coun-
tries in Czechoslovakia. 
3. (i) With Eastern Germany, Czechoslovakia 
was the only country of the communist bloc 
which, long before its subjugation to the Soviet 
Union in 1948, had attained a relatively high 
degree of industrial development and a higher 
standard of living than the other Central 
European countries. 
4. Its incorporation in an economic group in 
which less developed agricultural countries were 
predominant worked to the detriment of the 
Czechoslovak economy and the standard of living 
of the population. The centralised bureaucratic 
and authoritarian methods of planning estab-
lished during the Stalinist era led to general 
discontent. 
5. Between the two wars, Czechoslovakia had 
hinged its economic development on trade with 
the western countries, particularly Germany. As 
from 1948, trade was limited to the eastern 
countries alone. Finding it impossible to achieve 
full economic and social development in the 
COMECON group, the Czechoslovak leaders had 
turned their attention in recent months to a new 
economic policy reflected in an article by 
Mr. Frantisek Vlasak, Minister of Planning. 
Barely a month before the occupation, he advo-
cated the return, in five to seven years' time, to 
convertibility for the Czechoslovak crown in 
order to provide a firm basis for the country's 
economy, open the way to international competi-
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tion and improve the standard of living of the 
population. 
6. With this in view, Mr. Hajek, Minister for 
Foreign Affairs, during his 'recent visits to 
Budapest, Warsaw, Bucharest and East Berlin, 
had emphasised the need for his country to 
develop trade with the West and the Federal 
Republic in particular. 
7. J?erhaps the Soviet Union felt this new ap-
proach by the Czechoslovak Government was an 
attempt· to abandon COMECON. 
8. (ii) The Czechoslovak population has un-
doubtedly kept memories of a former age when, 
before the second world war, there was an active 
intellectual and cultural life in an atmosphere of 
freedom. The rigid yoke imposed on intellectual 
and artistic activities by the Gottwald and 
Novotny governments was felt most by intel-
lectual circles and students. The many declara-
tions they issued during the ten days of complete 
freedom which followed the invasion by Soviet 
tanks bear witness to this. 
9. Bearing in mind the bloody repression of 
Hungary's attempt at liberation in 1956, 
Czechoslovak intellectual circles were convinced 
that Moscow would have no pretext for military 
intervention provided the communist nature of 
the regime was not called in question and their 
country remained loyal to the Warsaw Pact. 
10. A number of factors therefore encouraged 
Czechoslovakia to consider changes : economic 
interests, social welfare, national aspirations, 
nostalgia for intellectual and cultural freedom 
and the relaxing of Moscow's grip. 
11. (iii) The action taken by the Czechoslovak 
Government and Communist Party in attempting 
to guide the country towards a more liberal 
regime at home and wider economic, cultural 
and even political relations abroad - particul-
arly with the West - was not taken in isolation. 
The governments of some of the other eastern 
countries, particularly Rumania and Yugoslavia, 
have pursued more or less independent foreign 
policies of the same kind but without lifting too 
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Expose des motifs 
(presente par M. Leynen, rapporteur) 
Introduction 
1. Ce rapport succinct, incomplet, et qui risque 
fort d'etre depasse par l'actualite lors de la reu-
nion de l'Assemblee de l'U.E.O., n'a d'autre ambi-
tion que de fournir une modeste introduction awe 
debats de la Commission des Affaires Generales 
et de l'Assemblee, en octobre. Il porte les traces 
de la hate avec laquelle il a ete redige .. 
CHAPITRE I 
Toile de fond du deuxieme cc coup de Prague » 
2. Il importe d'esquisser brievement le cadre 
dans lequel s'insere !'intervention armee de 
l'U.R.S.S. et de quatre autres pays de l'est en 
Tchecoslovaquie. 
3. (i) Avec l'Allemagne de l'est, la Tcheco-
slovaquie etait le seul pays du bloc communiste 
qui, bien avant son assujettissement a !'Union 
Sovietique, en 1948, avait atteint un degre rela-
tivement eleve de developpement industriel et un 
niveau de bien-etre superieur aux autres pays de 
!'Europe centrale. 
4. Son incorporation dans un ensemble econo-
mique, ou predominaient les pays agricoles a eco-
nomie moins developpee, a ete tres defavorable a 
l'economie tchecoslovaque et au niveau de vie de 
ses habitants. Les methodes de planification bu-
reaucratiques, centralisees et autoritaires, ins-
taurees a l'epoque stalinienne, ont fini par creer 
un mecontentement general. 
5. Entre les deux guerres, la Tchecoslovaquie 
avait axe son developpement economique sur les 
echanges commerciaux avec les pays occidentaux, 
notamment avec l'Allemagne. Des 1948, les 
echanges furent limites aux seuls pays de l'est. 
Dans l'impossibilite d'atteindre son plein develop-
pement economique et social dans le groupe du 
Comecon, les dirigeants tchecoslovaques envisa-
geaient ces derniers mois une nouvelle politique 
economique, dont on trouve l'echo dans un article 
de M. Frantisek Vlasak, Ministre de la planifica-
tion. Il y preconisait, a peine un mois avant !'oc-
cupation, le retour, d'ici cinq a sept ans, a la 
convertibilite de la couronne tchecoslovaque afin 
de donner une base solide a l'economie du pays, 
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de lui permettre de participer a la concurrence 
internationale et d'assurer un meilleur niveau de 
vie a la population. 
6. Dans cette perspective, M. Hajek, Ministre 
des af.faires etrangeres, avait insiste, lors de ses 
recents voyages a Budapest, a Varsovie, a Buca-
rest et a Berlin-est, sur la necessite pour son pays 
de nouer plus de relations commerciales avec 
l'Ouest, notamment avec l'Allemagne federale: 
7. Peut-etre cette attitude nouveh, du gouver-
nement tchecoslov~que a-t-elle ete consideree a 
Moscou comme une tentative d'abandonner le 
Comecon. 
8. (ii) La population tchecoslovaque a indubi-
tablement garde le souvenir d'une epoque ante. 
rieure, celle ou, avant la seconde guerre mondiale, 
ce pays deployait une grande activite intellec-
tuelle et culturelle dans un climat de liberte. Le 
rigide carcan, impose successivement par les gou-
vernements de Gottwald et de Novotny a la vie 
intellectuelle et artistique, a surtout indispose les 
milieux intellectuels et les etudiants. Les nom-
breuses declarations issues de ces milieux pendant 
les dix jours de complete liberte qui suivirent !'in-
vasion des tanks sovietiques, en font foi. 
9. Tout en ayant en memoire la repression san-
glante de la tentative de liberation de la Hongrie 
en 1956, les milieux intellectuels tchecoslovaques 
etaient convaincus que Moscou n'aurait pas de 
pretexte a une intervention militaire s'ils ne met-
taient pas en cause le caractere communiste du 
regime et si leur pays restait fidele au Pacte de 
Varsovie. 
10. C'est done tout un ensemble de considera-
tions : leurs interets economiques, le bien-etre 
social, les aspirations nationales, la nostalgie de 
la liberte intellectuelle et culturelle, et le relache-
ment de l'etreinte de Moscou qui ont pousse la 
Tchecoslovaquie sur la voie des transformations. 
11. (iii) Les tentatives du gouvernement et du 
parti communiste tchecoslovaques tendant a faire 
evoluer le pays vers un regime interieur plus 
liberal et vers des relations exterieures plus eten-
dues dans les domaines economique, culture! et 
meme politique - notamment avec l'Occident -
ne constituent pas une action isolee. Les gouver-
nements de certains autres pays de l'est, notam-
ment la Roumanie et la Y ougoslavie, ont sui vi des 
politiques etrangeres plus ou moins independantes 
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many restrictions on internal freedom however. 
Even Poland showed signs of wishing to start 
such a movement by inviting politicians from 
Western Europe. 
12. The appointment of Mr. Dubcek as Secret-
ary-General of the Communist Party and the 
removal of Mr. Novotny, who was both Head of 
State and Secretary-General of the Party, 
accelerated the liberation movement both within 
and without, at the same time upholding the 
fundamental principles of communism and ·reav-
mg unquestione_<i Cze~hoslovakia's membership of 
the. COMECON an<;l the. Warsaw .Pact. 
· 13: The movement · towards· liberalisation in 
Czechoslovakia certainly sprang from the ·deep-
rooted aspirations of 'Czechoslovak societY as a 
whole. But, unlike what had happened before in 
other eastern countries, such as Poland and 
Hungary, in Prague the revised machinery of the 
Communist Party as a whole took over the 
conduct of the entire operation as from the 
beginning of 1968. 
14. What had been merely a problem of method 
since 1948 - i.e. the degree of dictatorship neces-
sary for including and maintaining Czecho-
slovakia in the communist fold - had become 
in 1968 a problem of doctrine within the 
Czechoslovak Communist Party because of the 
requirements of an industrial society in full 
development : it was henceforth a matter of 
adapting a liberalised. political regime to the 
rigid requirements of the communist system. 
15. In the spring of 1968, the Soviet Union and 
some of the eastern countries - including 
Eastern Germany - were already taking a very 
unfavourable view of these developments. They 
brought strong pressure to bear in order to slow 
down and, if possible, prevent the transforma-
tion. The conferences. in Cierna and Bratislava 
served practically no purpose other than to allay 
the suspicions of the Czechoslovaks. The crushing 
weight of tanks and guns had been ready for 
months : only a sign from Moscow was needed 
to set it in motion. This was given on 21st August 
1968. . 
CHAPTER II 
Brief analysis of the events 
(f) The aim of the invaders 
16. There can be no doubt whatsoever that the 
aim of the military invasion by the Soviet Union, 
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Poland, Hungary, Bulgaria and Eastern Ger-
many was to re-establish an orthodox communist 
regime in Czechoslovakia. This is borne out by 
the first attempts to justify the operation, which 
included an alleged call from politicians and 
party leaders in Czechoslovakia, and by the 
deportation of the main leaders. Moscow had to 
change its tack in face of the unanimous reaction 
of the Czechoslovak people, who remained faith-
ful to the deported leaders, and the impossibility 
of setting· up a puppet government of collabora-
tors. · 
17. Although· according · to ·eye ·witnesses the 
operation was a military success, politically it 
was a failure for the Soviet Union. Moscow had 
to back down and agree to a semblance of 
"negotiation" with the Czechoslovak leaders- in 
particular with Mr. Dubcek whom the Soviet 
Union had tried to make a scapegoat. They also 
had to allow the legally-elected authorities to 
resume the conduct of Czechoslovak affairs, 
provided of course that they set their Czech 
watches to Moscow time. 
(fi) The reasons -for the action 
18. This is a matter of conjecture. Several 
reasons may be mentioned carrying more or less 
weight. 
(a) The quadrilateral of Bohemia running 
into Slovakia extends from East to 
West for about a thousand kilometres in 
the heart of Central Europe. The Soviet 
Union considers it to be an essential 
part of its western· defence system 
which includes a rampart of satellite 
countries and a moat of neutral coun-
tries. The indications are that the Soviet 
army leaders, including in particular 
Marshal Gretchko (Minister of Defence 
and member of the Praesidium), forced 
the decision to be taken to intervene 
militarily in Czechoslovakia and it is 
clear that strategic and geo-political 
considerations carried much weight. In 
its national interests, the Soviet Union 
refused to take the risk of losing a key 
element of its defence system in the 
very heart of Europe. 
Two facts corroborate this theory. In 
his speech on 2nd September, Mr. 
Dubcek revealed inter alia that "he had 
du meme genre sans toutefois trop lacher le frein 
aux libertes internes. Meme la Pologne semblait 
vouloir amorcer ce mouvement en invitant des 
hommes politiques de l'Europe occidentale. 
12. L'acces de M. Dubcek aux fonctions de Se-
cretaire general du parti communiste, et !'eviction 
de M. Novotny qui cumulait les fonctions de chef 
de l'Etat et de Secretaire general du parti, ont 
accelere le mouvement de liberation, tant a l'inte-
rieur que vers l'exterieur, sans que pourtant 
soient renies les principes fondamentau.-x: du com-
munisme et sans que soit mise en cause l'apparte-
nance de la Tchecoslovaquie au Comecon et au 
Pacte de V arsovie. 
13. Le processus de liberalisation en Tchecoslo-
vaquie trouvait certainement ses fondements dans 
. de profondes aspirations de toute la societe tche-
coslovaque. Mais, a la difference de ce qui etait 
advenu naguere dans d'autres pays de l'est, 
comme en Pologne et en Hongrie, c'est !'ensemble 
de l'appareil renove du parti communiste lui-
meme qui, a Prague, a pris en main, des le debut 
de 1968, la conduite de toute !'operation. 
14. Ce qui depuis 1948 n'etait qu'un probleme de 
methode - a savoir le degre de dictature neces-
saire a !'inclusion et au maintien de la Tcheco-
slovaquie dans la societe communiste - etait 
devenu en 1968 un probleme de doctrine au sein 
meme du parti communiste tchecoslovaque : il 
s'agissait desormais de l'adaption d'un regime po-
litique liberalise en raison des necessites imposees 
par une societe industrielle en pleine evolution 
aux exigences rigides du systeme communiste. 
15. Des le printemps 1968, l'Union Sovietique et 
certains pays de l'est - notamment l'Allemagne 
orientale - ont vu d'un tres mauvais reil cette 
evolution s'accomplir. Us ont use de fortes pres-
sions pour freiner et, si possible, pour empecher 
cette transformation. Les conferences de Cierna 
et de Bratislava n'ont pratiquement servi a rien 
d'autre qu'a endormir les Tchecoslovaques. Le 
rouleau compresseur des tanks et des canons efait 
pret depuis des mois et il n'attendait qu'un signal 
de Moscou pour se mettre en marche. C'est ce qui 
advint le 21 aout 1968. 
CHAPITRE 11 
Breve analyse des evenements 
(i) Le but des envahisseurs 
16. Le but de !'invasion militaire par l'U.R.S.S., 




de l'est, etait, sans l'ombre d'un doute, le retablis-
sement d'un regime communiste orthodoxe a 
Prague. La premiere tentative pour justifier cette 
operation, notamment un pretendu appel 
d 'hommes politiques et de dirigeants de parti en 
Tchecoslovaquie, en font foi, tout comme la depor-
tation des dirigeants les plus en vue. C'est a la 
suite de la reaction unanime du peuple tcheco-
slovaque, proclamant sa fidelite aux leaders de-
portes, et a cause de l'impossibilite de mettre en 
selle un gouvernement fantoche de collaborateurs, 
que Moscou a du changer son fusil d'epaule. 
17. Si, d'apres des temoins oculaires, !'operation 
militaire a ete une reussite, elle se ·sol de par un 
echec pour l'U.R.S.S. dans le domaine politique. 
Moscou a du faire marche arriere en acceptant 
un semblant de « negociation » avec les dirigeants 
tchecoslovaques - notamment avec M. Dubcek 
dont l'Union Sovietique avait fait un bouc emis-
saire - et en permettant aux instances legales et 
legitimes de reprendre en mains la conduite des 
affaires de la Tchecoslovaquie, a condition, bien 
entendu, qu'elles retardent les montres tcheco-
slovaques a l'heure de Moscou. 
(ii) Les mobiles de l'action 
18. Au sujet des mobiles de l'action militaire, 
l'on est reduit a des conjectures. Probablement, 
plusieurs motifs peuvent etre invoques, dont l'un 
pese forcement plus lourd que l'autre. 
(a) Le quadrilatere de Boheme, prolonge 
par la Slovaquie, s'etend d'est en ouest 
sur un millier de kilometres au creur de 
!'Europe centrale. Il est considere par 
Moscou comme indispensable a son sys-
teme de defense qui comporte vers 
l'ouest un glacis de pays satellites et un 
fosse de pays neutres. S'il s'avere, 
comme il semble, que les chefs de l'ar-
mee sovietique, et plus specialement le 
marechal Gretchco, Ministre de la de-
fense et membre du presidium, ont arra-
che la decision d'intervenir militaire-
ment en Tchecoslovaquie, il est clair 
que des considerations d'ordre strate-
gique et geopolitique ont ete d'un grand 
poids. C'est l'interet national qui con-
duisait la Russie a refuser le risque de 
perdre un element central de son sys-
teme defense, au creur meme de 
!'Europe. 
Deux elements certains corroborent cette 
these. Dans son discours du 2 septembre, 
M. Dubcek a avoue, notamment, qu'il 
underestimated the military and stra-
tegic importance of Czechoslovakia for 
the Soviet Union". And one of the main 
concessions made by Czechoslovakia in 
the Moscow Diktat was the permanent 
occupation of Czechoslovakia's western 
frontier by Soviet troops. 
(b) The Soviet leaders, backed by other 
eastern countries which follow the hard 
and co~servative line and especially by 
W alter illbricht, certainly feared the 
possible repercussions of a policy of 
internal liberalisation in Czechoslovakia. 
Freedom is the most contagious of ail-
ments. Liberalisation in Czechoslovakia 
would undoubtedly have spread to the 
peoples of the satellite countries and 
perhaps even to Russia itself. Did not 
Mr. Piotr Chelev, Representative of the 
Ukrainian Central Government, exclaim 
at the meeting of the Soviet Central 
Committee: "If we let the counter-
revolution continue in Prague, in a 
year's time it will start up in Kiev" ~ 
Would not other Dubcek-type leaders 
have come to the fore in other eastern 
countries, and perhaps even in Soviet 
Russia? 
If the Soviet leaders had been con-
vinced of the irreversible nature of the 
communist revolution and the strength 
of communist ideology as a social, 
economic and political driving force, 
they would obviously not have had to 
intervene in the domestic affairs of 
Czechoslovakia. Through their military 
occupation, they have admitted that in 
their eyes only orthodox communism 
backed by bayonets can guarantee the 
continuation of the communist regime. 
(c) Soviet Russia's foreign policy still seems 
to be strongly influenced by fear of the 
western "capitalist" countries, and in 
particular Germany. Although the 
Kremlin leaders were divided - judg-
ing from their hesitations in July and 
the beginning of August - they were 
probably all afraid that developments 
in Czechoslovakia might, after a few 
months, bring non-communists into 
power and subsequently disturb the 
balance of forces in Central Europe. 
Did they wonder what the repercussions 
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might be on the German problem, their 
constant concern ? 
This possibility should not be over-
looked. Otherwise, why did they ask 
Eastern Germany to take part in the 
military operation in flagrant violation 
of the Potsdam Agreements 1 
(iii) The multiple aspects of communism 
19. One might wonder whether it is possible for 
communism, at any rate in Europe, to move 
towards greater liberalisation and eventually 
towards a democratic regime and whether such 
an evolution can be encouraged by a policy of 
detente. 
20. Already the form of communism changes 
from one part of the world to another. 
21. After the great red rift between Peking and 
Moscow, the so-called "revisionist communism" 
of Europe is threatened by another rift. While 
the Soviet Union manages to keep the loyal satel-
lites on its side, another side is being formed of 
national communists enveloping countries such as 
Rumania and Yugoslavia and the communist 
parties of free Europe which have almost all 
openly denounced the military invasion of 
Czechoslovakia. 
22. The myth of monolithic communism is 
definitely a thing of the past and the Soviet 
Union is now in danger of losing its place as 
leader of the traditional communist world. The 
summit conference of communist parties due to 
be held in Moscow in November 1968 is irrepar-
ably jeopardised. Much water has passed beneath 
the bridges since 1956 when the communist par-
ties of the world unanimously endorsed the 
military intervention in Hungary, although in 
Western Europe it led to the noisy resignation 
of several intellectuals and influential members 
of the communist parties. Having fallen from the 
pedestal of leader of the communist world, the 
Soviet Union itself has become "a problem" in a 
world which is increasingly heterogeneous. 
23. Outside Europe too, there is a growing 
realisation that Russian-type communism is more 
avait « sous-estime !'importance militaire 
et strategique de la Tchecoslovaquie 
pour l'U.R.S.S. ». Et l'une des conces-
sions essentielles des Tchecoslovaques, 
dans le diktat de Moscou, etait !'occupa-
tion permanente de la frontiere occiden-
tale de la Tchecoslovaquie par des 
troupes sovietiques. 
(b) Les dirigeants sovietiques, appuyes par 
ceux d'autres pays de l'est ou domine la 
tendance dure et conservatrice, speciale-
nient par W alter Ulbricht, ont certaine-
ment craint les repercussions possibles 
d'une politique de liberation interieure 
en Tchecoslovaquie. La liberte est la plus 
contagieuse des bonnes maladies. La libe-
ralisation tchecoslovaque aurait indubi-
tablement contamine les peuples des 
pays satellites, et peut-etre meme le 
peuple russe. M. Piotr Chelev, Repre-
sentant du gouvernement central 
d'Ukraine, ne se serait-il pas eerie, a la 
reunion du Comite central sovietique : 
« Si nous laissons marcher la contre-
revolution a Prague, elle s'annoncera 
dans une annee a Kiev. » N'aurait-on pas 
vu surgir des dirigeants du type Dubcek 
dans d'autres pays de l'est, et peut-etre 
meme en Russie sovietique ? 
Si les dirigeants sovietiques avaient ete 
convaincus du caractere irreversible de 
la revolution communiste et de la puis-
sance de l'ideologie communiste comme 
moteur social, economique et politique, 
ils n'auraient evidemment pas du inter-
venir dans la politique interieure tche-
coslovaque. Par leur occupation mili-
taire, ils ont avoue qu'a leurs yeux l'or-
thodoxie communiste, appuyee par des 
baionnettes, est seule a garantir de fa<;on 
sure le maintien du regime communiste. 
(c) Il semble que la politique exterieure de 
la Russie sovietique soit toujours forte-
ment influencee par un sentiment de 
crainte a l'egard des pays occidentaux 
« capitalistes » et plus specialement a 
l'egard de l'Allemagne. Si les dirigeants 
du Kremlin etaient divises - ce qui 
semble expliquer les tergiversations cons-
tatees en juillet et au debut d'aout- ils 
ont sans doute tous redoute que !'evolu-
tion en Tchecoslovaquie n'aboutisse 
apres quelques mois a la prise du pou-
voir par des forces non communistes et 
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plus tard a la perturbation de l'equilibre 
des forces en Europe centrale. Se sont-ils 
demande quelle en aurait ete la reper-
cussion sur le probleme allemand qui les 
hante jour et nuit ? 
Il nous semble que ce soit une hypothCse 
a ne pas exclure. Sinon, pourquoi ont-ils 
invite M. Ulbricht a participer a !'ope-
ration militaire, ce qui constituait une 
violation flagrante des Accords de Pots-
dam? 
(iii) Les multiples visages du communisme 
19. L'on est tente de se demander si, au moins en 
Europe, !'evolution du communisme vers une plus 
grande liberalisation et finalement vers un regime 
democratique est possible et si nous parviendrons 
a encourager cette evolution par une politique 
de detente. 
20. Deja le communisme ne presente plus le 
meme visage dans les differentes parties du 
monde. 
21. Apres le grand schisme rouge, dressant Pekin 
contre Moscou, le pretendu « communisme revi-
sionniste » de !'Europe est menace d'un autre 
schisme. Si !'Union Sovietique parvient a main-
tenir dans son camp les fideles satellites, il se 
dresse un autre camp de communistes nationaux, 
englobant des pays comme la Roumanie et la 
Yougoslavie et les partis communistes de !'Europe 
libre qui, a la quasi-unanimite, ont ouvertement 
desavoue !'invasion militaire de la Tchecoslova-
quie. 
22. Non seulement le mythe du communisme mo-
nolithique appartient definitivement au passe, 
mais !'Union Sovietique risque de perdre le 
leadership du monde communiste traditionnel. La 
grande conference au sommet des partis commu-
nistes, qui devrait avoir lieu a Moscou en no-
vembre 1968, est irremediablement compromise. 
On est loin de l'unanimite de tous les partis com-
munistes du monde qui, en 1956, approuvaient 
!'intervention militaire en Hongrie, bien que cette 
approbation se soit soldee en Europe occidentale 
par la demission bruyante de plusieurs intellec-
tuels et de membres influents des partis commu-
nistes. Tombee de son socle de leader du monde 
communiste, !'Union Sovietique elle-meme est 
devenue « un probleme » dans ce monde de plus 
en plus heterogene. 
23. Ce n'est pas seulement en Europe que l'on 
commence a comprendre que le « communisme a 
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a means of domination and a guarantee of Rus-
sia's security than a doctrine of ideological 
expansion. If, instead of being communist, the 
Soviet Union were a great colonialist and 
imperialist nation it would follow just the same 
course in surrounding itself with a buffer of 
protectorates and subjugated peoples along its 
western frontiers. The Warsaw Pact has now been 
revealed as an instrument of Soviet imperialism. 
All the fellow nations in the people's democracies 
are learning from the Hungarian and Czecho-
slovak_ examples that their national independ-
ence, sovereignty and freedom to take internal 
decisions add up to very little, for the military 
colossus is within their frontiers and imposes 
the law of the strongest. One would have thought 
that Stalin's successors would have endeavoured 
to erase memories of the bloody and odious 
caricature into which the powerful dictator had 
shaped communism ; the repetition of military 
interventions in 1956 and 1968 after strong 
political and economic pressure had failed should 
make the countries of Western Europe vigilant. 
CHAPTER Ill 
Lessons for Europe and the West 
24. Not all the consequences of the events in 
Czechoslovakia can yet be foreseen. 
25. The following questions are put to provide 
food for thought. 
- Have the policy of detente and more 
especially efforts to establish better rela-
tions between the Western and Eastern 
European countries not been seriously 
called in question ? 
- Will the military intervention not lead 
to serious discussions in the communist 
camp behind the iron curtain ? 
-.Will the quarrel between the "hawks" 
and the "doves" in Moscow, which seems 
to have been a prelude to the military 
invasion, not lead to a revolution in the 
Kremlin and the assumption of power by 




- As a security measure should Western 
Europe not revise and adapt its strategic 
planning? 
- Will the renewal of the NATO Pact in 
1969 not be facilitated by this major 
error of the Soviet Union? 
- Will the presidential elections in the 
United States not be influenced by the 
warlike echoes from Central Europe ? 
- Is there not a danger of the nuclear non-
proliferation treaty being still-born? 
26. Many other questions could be added. 
27. Let us try to analyse some of the problems 
of major concern to the countries of Western 
Europe. 
(i) Is the threat to peace in Europe greater than 
before 21st August P 
28. Conflicting views can be found in the press 
and in statements by politicians in our various 
countries. Some affirm that the Soviet Union has 
again unmasked itself, that it is still what it was 
in the Stalinist era, that the policy of smiles is 
just to make the countries of free Europe lower 
their guard and that when the time is ripe Russia 
will be capable of resuming its threats to Berlin. 
29. Others, on the contrary, hold that the com-
munist world is experiencing internal throes, 
that the Soviet Union cannot count on the 
absolute loyalty of its allies and that it already 
has too much on its hands maintaining orthodoxy 
in the eastern camp to wish to resuscitate the 
cold war for the moment. 
30. To be objective, your Rapporteur believes 
that there has been no serious increase in the 
threat to Western Europe even though the 
military array near the iron curtain has been 
strengthened by some fifteen divisions. 
31. While it is incorrect to claim, like General 
de Gaulle, that the C'zechoslovak events are the 
consequence of the division of Europe into two 
areas of influence at the time of the 1945 Yalta 
Agreements, it is true that the division of 
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la russe :. se presente bien plus comme un moyen 
de domination et comme une garantie de securite 
pour la nation russe, que comme une doctrine 
d'expansion ideologique. Si !'Union Sovietique 
n'etait pas un pays communiste, mais une grande 
nation a caractere imperialiste et colonisateur, elle 
ne s'y prendrait pas autrement pour s'entourer 
d'un glacis de protectorats et de peuples asservis 
sur ses frontieres occidentales. Le Pacte de Var-
sovie se revele maintenant comme un instrument 
de l'imperialisme sovietique. Tous les « peuples 
freres » des democraties populaircs apprennent, 
par les exemples hongrois et tchecoslovaque, que 
leur independance nationale, leur souverainete et 
leur liberte de decision interieure se limitent a 
peu de chose, car le colosse militaire est a l'inte-
rieur de leurs frontieres et y fait regner la loi du 
plus fort. On aurait cru que les successeurs de 
Staline s'etaient efforces de faire oublier la cari-
cature sanglante et odieuse que le puissant dicta-
teur avait faite du communisme ; la recidive de 
!'intervention militaire en 1956 et en 1968, apres 
l'echec de puissantes pressions politiques et econo-
miques, doit inciter les pays de !'Europe occiden-
tale a la vigilance. 
CHAPITRE III 
Les lefOns pour l'Europe et pour l'Occident 
24. Les evenements en Tchecoslovaquie peuvent 
avoir beaucoup de consequences qui ne sont pas 
encore toutes previsibles. 
25. Contentons-nous de poser quelques questions, 
a seule fin d'inciter a la reflexion. 
- La politique de la detente et plus specia-
lement les efforts pour nouer de meilleures 
relations entre les pays europeens de 
l'ouest et de l'est ne sont-ils pas serieuse-
ment mis en cause 1 
- L'intervention militaire ne donnera-t-elle 
pas lieu a de serieuses discussions dans le 
camp communiste derriere le rideau de 
fer? 
- La querelle entre les « eperviers » et les 
« colombes » a Moscou, qui semble avoir 
prelude a !'invasion militaire, n'aboutira-
t-elle pas a une revolution de palais au 
Kremlin, et a une prise de pouvoir par 




- L'Europe de l'ouest ne doit-elle pas, par 
mesure de securite, revoir et adapter ses 
plans strategiques ? 
- Le renouvellement du Pacte de l'O.T.A.N. 
en 1969 ne sera-t-il pas facilite par la 
grande faute commise par !'Union Sovie.. 
tique? 
- Les elections presidentielles aux Etats-
Unis ne seront-elles pas influencees par le 
bruit des bottes en Europe centrale ? 
- Le traite tendant a empecher la dissemi-
nation d'armes nucleaires ne risque-t-U 
pas d'avorter Y 
26. L'on pourrait continuer par beaucoup d'au-
tres questions. 
27. Essayons d'analyser quelques problemes qui 
doivent surtout preoccuper les pays membres de 
!'Europe occidentale. 
(i) La paix en Europe esf-elle plus menacee qu'avant 
le 21 aout? 
28. En parcourant la presse et les declarations 
d'hommes politiques dans nos differents pays, 
l'on constate que les commentaires vont dans des 
sens opposes. D'aucuns affirment que l'Union 
Sovietique s'est de nouveau demasquee, qu'elle 
est restee telle qu'elle etait a l'epoque stalinienne, 
que la politique du sourire n'a ete qu'un leurre 
pour endormir la vigilance des pays de !'Europe 
libre, et qu'au moment propice la Russie est 
capable de reprendre ses menaces a l'egard de 
Berlin. 
29. D'autres, au contraire, font valoir qu'U ne 
s'agit que de soubresauts a l'interieur du monde 
communiste, que 1 'Union Sovietique ne peut pas 
compter sur la fidelite absolue de ses allies, que 
Moscou a deja trop a faire avec le maintien de 
l'orthodoxie dans le camp oriental de sorte que le 
moment ne lui est pas propice pour ranimer la 
guerre froide. 
30. Objectivement parlant, l'on peut avancer, 
nous semble-t-U, que les menaces que l'Union 
Sovietique fait peser sur !'Europe occidentale ne 
sont pas serieusement accrues, meme si l'appareU 
militaire a proximite du rideau de fer se trouve 
renforce d'une quinzaine de divisions. 
31. S'il est inexact de pretendre, comme le fait 
le General de Gaulle, que « les evenements de la 
Tchecoslovaquie » sont la consequence du partage 
de !'Europe en deux zones d'influence, lors des 
Accords de Y alta en 1945, U n'en eat pas moins 
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Europe has been a fact since 1948. It results 
from the conclusion President Truman drew 
from the Prague coup d'Etat, carried out in 
order to prevent Czechoslovakia from taking 
part in the Marshall Plan and to establish a 
government in Prague which would be loyal to 
the Soviet Union. Ever since 1948 it has been 
the aim of the West to stem the red threat. The 
military occupation of Czechoslovakia by the Red 
Army and the USSR's four satellites follows 
logically from the policy of military blocs and 
the division of Europe into areas of influence, 
or at least according to the Soviet concept of this 
division. They consider Eastern Europe in fact 
as their own preserve. While the countries of the 
·west can leave or remain in the defensive al-
liance at will, the same is not true in the East. 
Hungary learnt this to its cost; Czechoslovakia 
too is now bearing the brunt ; and the ideas of 
independence with which Rumania is toying 
might lead to the same result. 
32. The West repudiates the use of force, but 
the law of the strongest remains one of the basic 
principles of Soviet policy. This is a matter of 
concern in the so-called "revisionist" countries 
such as Rumania and Yugoslavia. It could also 
become a matter of concern in the Western 
European countries if our governments and 
peoples relax their vigilance and defensive 
security measures. 
(ii) Has a peaceful settlement of the German problem 
been further delayed ? 
33. Very probably. 
34. Although Germany was in no way involved 
in the events in Czechoslovakia - except by the 
incongruous participation of Mr. Ulbricht's 
forces in the military occupation - the second 
Prague coup has serious implications for the 
German people, both in the East and in the 
West. Soviet action in recent months seems to 
exclude all possibility of German reunification, 
at least in the foreseeable future. In addition, 
even the rapprochement between Western Ger-
many and the peoples' republics and the GDR 
promoted by Mr. Willy Brandt with as much 
caution as good-will, seems seriously compromised 
by the attitude of Soviet Russia. We cannot 
overlook the fact that the Soviet Union criticised 
the Czechoslovak authorities inter alia for start-
ing economic relations with the Federal Republic. 
A Polish diplomat in Prague spoke up against 
"the procession of West German businessmen and 
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politicians to Prague in recent months", thus 
echoing his master's voice. 
35. Everything seems to indicate that a major 
objective of Soviet policy in C'entral Europe is 
to maintain two German States in opposition to 
each other. 
36. There is therefore no immediate prospect of 
a peace treaty being signed. 
37. With respect for the great international 
principle of "free determination of peoples", the 
WEU member countries must, on this occasion, 
again ask when the German people as a whole 
will be able to take its destiny into its own hands, 
in the democratic form prevailing in the Federal 
Republic for the last twenty years. Such a large 
country as Germany, in the very heart of Eu-
rope, cannot indefinitely remain in a humiliating 
position of waiting, without being able to play its 
full part in the conduct of European affairs, 
and - this is much more serious - placed in 
the balance between two opposing blocs. 
38. By brutally blocking the opening of the 
Federal Republic towards the East, the Soviet 
Government did not think of the reactions this 
might provoke in Germany. 
39. The fact that the President of the United 
States has warned Moscow that the United States 
will not allow the use or threat of force against 
Berlin and that the maintenance of American 
troops in Europe has been guaranteed cannot 
prevent Germany, probably more than any other 
country of free Europe, being very concerned 
about its security which is intimately linked with 
western cohesion. 
(iii) Has the policy of detente been jeopardised ? 
40. For several years, the rapprochement 
between East and \V est has been an important 
part of the joint foreign policy programme of the 
countries of Western Europe. The reports of our 
Assembly, the Council's discussions and the 
activities of our Ministers for Foreign Affairs 
bear witness to this. Although the positions 
adopted by the national governments were not 
always identical, the aim was common to all : to 
improve mutual understanding throughout the 
European continent. 
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vrai que ce partage de !'Europe est un fait depuis 
1948. Il resulte de la conclusion que le President 
Truman avait tiree du coup d'Etat de Prague, 
accompli pour empecher !'adhesion de la Tcheco-
slovaquie au Plan Marshall et pour etablir a 
Prague un gouvernement de stricte obedience 
sovietique. Des 1948, l'Occident a voulu endiguer 
la menace rouge. L'occupation militaire de la 
Tchecoslovaquie par l'armee rouge et par ses 
quatre satellites est dans la logique de la politique 
des blocs militaires et du partage de !'Europe en 
zones d'influence, conformement en tout cas a la 
conception que les Sovietiques se font de ce par-
tage. Ils considerent en effet !'Europe de l'est 
comme une chasse reservee. Si, du cote occidental, 
l'on est libre de rester dans ou de sortir de l'al-
liance defensive, il n'en est pas de meme a l'est. 
La Hongrie en a fait !'experience penible a ses 
frais ; la Tchecoslovaquie le ressent a son tour ; 
et les velleites d'independance de la Roumanie 
pourraient amener les memes consequences. 
32. L'Occident repudie l'usage de la force, mais 
pour l'Union Sovietique la raison du plus fort 
reste un des principes de base de sa politique. 
C'est un motif d'inquietude pour les pays pre-
tendus « revisionnistes » comme la Roumanie et 
la Yougoslavie. Cela pourrait devenir aussi une 
raison d'inquietude pour les pays de !'Europe 
occidentale si nos gouvernements et nos peuples 
devaient relacher leurs mesures de vigilance et 
de securite defensive. 
(ii) Un reglement pacifique du probleme allemand 
est-il d nouveau retarde ? 
33. Sans aucun doute. 
34. Quoique l'Allemagne ne soit en rien impli-
quee dans les evenements de la Tchecoslovaquie 
- sinon par la participation incongrue des forces 
de M. illbricht a !'occupation militaire - il 
n'en reste pas moins que le deuxieme «coup de 
Prague» presente un aspect particulierement 
tragique pour le peuple allemand, tant de l'est 
que de l'ouest. L'action sovietique de ces derniers 
mois semble exclure toute possibilite de reunifi-
cation allemande, du moins dans un avenir pre-
visible. Qui plus est, meme le rapprochement de 
l'Allemagne de l'ouest avec les democraties popu-
laires et avec la D.D.R., que le ministre Willy 
Brandt avait entame avec autant de bonne vo-
lonte que de prudence, semble fort compromis du 
seul fait de la Russie sovietique. Nous ne pouvons 
passer sous silence qu'un des reproches de !'Union 
Sovietique aux autorites tchecoslovaques portait 
sur l'ouverture de relations economiques avec la 
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Republique federale. Un des diplomates polonais 
accredites a Prague n'a-t-il pas incrimine «le de-
file d'hommes d'affaires et de politicians ouest-
allemands a Prague ces derniers mois ». Il se fai-
sait ainsi l'echo de la voix de son maitre I 
35. Tout semble indiquer que l'objectif primor-
dial de la politique sovietique en Europe centrale 
est et reste le maintien de deux Etats allemands, 
hostiles l'un a !'autre. 
36. La signature d'un traite de paix n'est done 
pas encore pour demain. 
37. Respectueux du grand principe internatio-
nal de « la libre disposition des peuples », les 
pays membres de l'U.E.O. doivent, a cette occa-
sion, demander a nouveau quand le peuple alle-
mand tout entier pourra prendre en mains ses 
propres destinees, sous la forme democratique qui 
prevaut depuis vingt ans en Republique federale. 
Un pays de !'importance de l'Allemagne, au creur 
meme de !'Europe, ne peut rester indefiniment 
dans une position humiliante d'attente, sans pos-
sibilite de peser de son vrai poids dans la con-
duite des affaires en Europe et - ce qui est 
beaucoup plus grave - dans une position qui le 
condamne a servir d'appoint, de part et d'autre, 
a des blocs antagonistes. 
38. En bloquant brutalement l'ouverture de 
l'Allemagne federale vers l'Est, le gouvernement 
sovietique n'a pas songe aux reactions qu'il pour-
rait avoir provoquees en Allemagne. 
39. La constatation que le President des Etats-
Unis a averti Moscou que l'Amerique ne permet-
trait pas un coup de force ou des menaces d'em-
ployer la force contre Berlin et que le maintien 
de troupes americaines en Europe reste assure ne 
peut empecher que l'Allemagne, probablement 
plus que tout autre pays de !'Europe libre, soit 
tres preoccupee par sa securite qui depend etroi-
tement de la cohesion occidentale. 
(iii) La politique de la detente est-elle compromise ? 
40. Le rapprochement entre l'Est et l'Ouest 
etait, depuis plusieurs annees, un des elements 
essentiels du programme commun de politique 
etrangere des pays membres de l'Europe occi-
dentale. Les rapports de notre assemblee, les deli-
berations du Conseil et l'activite de nos ministres 
des affaires etrangeres en font foi. Si les attitu-
des des gouvernements nationaux comportaient 
parfois de fortes nuances, l'objectif etait commun 
a tous : abattre le mur de l'incomprehellEJion a. 
travers le continent europeen. 
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41. While rapprochement must remain the aim 
of our policy, as stated by the official spokesmen 
of our various governments, this is in fact 
illusory, at least for the time being. 
42. Some have never believed that a policy of 
detente would be effective and they now claim 
that recent events have proved them right. 
43. Others, on the contrary, hold the view that 
the policy of detente has led to the liberal 
evolution of the eastern countries. Cultural con-
tacts, visits by tourists and the increase in 
economic exchanges have in any event been very 
favourable to our political concept. Freedom is 
irresistably contagious. Every comparison was 
favourable to Western Europe, and to such an 
extent that for some time the Soviets have con-
sidered detente as a kind of "subversive aggres-
sion". 
44. Even though the harder elements in 
Moscow continue to take a suspicious and 
vindictive view of this policy of rapprochement, 
the populations of the satellite countries ap-
parently sincerely believed in it and, even under 
duress, they still believe that it will be worth-
while, at least in the end. There will always be 
hope in their hearts. What might be called 
Dubcek's spring - however brief - might 
become a more lasting political phenomenon with 
greater consequences than the brutal act which 
temporarily destroyed it. 
45. Detente has of course been made very dif-
ficult, if not impossible, with the Soviet leaders 
who decided on and carried out the invasion of 
Czechoslovakia. It therefore seems illusory to 
count on an early dismantling of tlie eastern 
bloc. The Soviets are depriving the subjected 
peoples of the only weapon with which they can 
fight effectively against dictatorship : the free-
dom of information. Freedom of expression was 
a cornerstone of the Czechoslovak reforms. The 
greatest proof of Soviet weakness lies in their 
insistence on the reimposition of press censor-
ship. 
46. But the contagion of freedom is spreading 
in the eastern countries. The fact that the Soviet 
Union has taken up arms against a fellow nation 
must inevitably lead to violent reactions within 
the communist world, even if censorship prevents 
us from hearing about it. 
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47. The political phenomenon symbolised by 
Dubcek will multiply within the eastern bloc and 
even in the Soviet Union, where the· call of 
freedom is beginning to be heard. A policy of 
tension, cold war and the clash of weapons would 
bring grist to the mill of the harder elements in 
Moscow and the eastern police forces would have 
an additional pretext for brutal armed inter-
vention. Although the Soviet Union has decided 
to continue to use force wherever it can act with 
impunity, we must keep to our conviction that 
the forces of reform and freedom are as strong 
as those of violent repression and that the former 
will grow from year to year thanks mainly to the 
younger generation inspired by their search for 
freedom and human dignity. 
48. Ambassador Goldberg waif doubtless right 
when he wrote : 
"In a sense, Soviet panic over the thaw in 
Czechoslovakia is a tribute to the efficacy 
of these contacts [with the East] as a 
political weapon." 1 
(iv) The task of WEU 
49. It is evident that WEU cannot remain on 
one side when there is a crisis or an increase in 
tension in Europe. 
50. This organisation, founded on the Brussels 
Treaty and grouping some of the countries which 
traditionally had a share in decisions affecting 
the world, must keep a close watch on the security 
of Western Europe and fulfil its task of defining 
Europe's own aims. 
51. Rejecting the fateful consequences of the 
formation of large opposing military blocs, 
Europe must avoid forming a separate bloc. 
52. But whenever weaknesses appear in Ameri-
can diplomacy (there is no trace of the United 
States making diplomatic approaches to the 
Soviet Union advising against military inter-
vention in Czechoslovakia) WEU must come to 
the fore and try to influence the policy of the 
West in accordance with our own aims and 
European interests. 
53. There can be no doubt that one of the most 
important aims is close co-operation between 
1. International Herald Tribune, 12th September 1968. 
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41. Si le rapprochement doit demeurer l'objecti£ 
de notre politique, comme l'ont declare les porte-
parole attitres de nos differents gouvernements, 
il n'en reste pas moins que ce rapprochement est 
devenu illusoire, du moins dans l'immediat. 
42. D'aucuns n'ont jamais cru en l'efficacite de 
cette politique de detente et pretendent que les 
evenements recents leur donnent raison. 
43. D'autres, au contraire, avancent que cette 
politique de detente a rendu possible !'evolution 
liberale des pays de l'est. Les contacts culturels, 
les voyages touristiques, l'accroissement des 
echanges economiques ont, en tout cas, ete tres 
favorables a notre conception politique. La 
liberte comporte une contagion irresistible. Toute 
comparaison etait a l'avantage de !'Europe occi-
dentale. C'est tellement vrai que, depuis quelque 
temps, les Sovietiques considerent cette politique 
de detente comme une espece « d'agressivite sub-
versive». 
44. Meme si les « durs » de Moscou continuent 
a regarder cette politique de rapprochement d'un 
reil soup<;onneux et vindicatif, il semble bien que 
les populations des pays satellites y ont cru sin-
cerement et que, meme sous la botte, ils conti-
nuent a croire en son efficacite, au moins a 
terme. Le grand espoir ne sera jamais deracine 
de leurs creurs. Ce que l'on peut appeler « le 
printemps a la Dubcek »-tout bref qu'il fut-
pourrait devenir un phenomene politique plus 
durable, et avoir de plus grandes consequences 
que l'acte brutal de sa destruction temporaire. 
45. La detente est, bien entendu, rendue tres 
difficile, sinon impossible, avec les dirigeants 
sovietiques qui ont decide et conduit !'invasion 
en Tchecoslovaquie. Aussi parait-il illusoire de 
miser sur un demantelement prochain du bloc 
oriental. En effet, les Sovietiques interdisent aux 
peuples soumis la seule arme avec laquelle on 
peut !utter efficacement contre toute dictature, 
la liberte de !'information. C''est cette liberte 
d'expression qui a ete a la base des reformes 
tchecoslovaques. Le plus grand aveu d'impuis-
sance des Sovietiques reside dans !'exigence du 
retablissement de la censure de la presse. 
46. Mais la contagion de la liberte se propage 
dans les pays de l'est. Le fait que !'Union Sovie-
tique ait leve les armes contre un « peuple 
frere » doit infailliblement provoquer une vio-
lente contestation a l'interieur du monde commu-
niste, meme si la censure empeche que les echos 




47. Le phenomene politique dont Dubcek est le 
symbole se multipliera a l'interieur du bloc orien-
tal, meme a l'interieur de l'U.R.S.S. ou des ten-
dances a la liberalisation se font sentir dans l'om-
bre. Une politique de tension, de guerre froide 
et de cliquetis des armes verserait de l'eau au 
moulin de la tendance dure a Moscou, fournira.it 
au gendarme de l'Est un alibi supplementaire 
pour sa brutale intervention armee. Malgre le 
fait que !'Union Sovietique soit decidee a conti-
nuer a user de la force, la ou elle sait que cet 
acte restera impuni, nous devons etre convaincus 
que les forces de la reforme et de la liberte sont 
aussi fortes que celles de la repression violente 
et que les premieres croitront d'annee en annee 
grace, surtout, a la jeunesse que nourrit !'aspi-
ration a la liberte et a la dignite humaine. 
48. Sans doute, l'ambassadeur Goldberg avait-il 
raison quand il ecrivait : 
« La panique des Sovietiques devant le de-
gel tchecoslovaque est un hommage a l'effi-
cacite de tels contacts (avec l'Est) en tant 
qu'arme politique » 1 • 
(iu) La tdche de l'U.E.O. 
49. Il est evident qu'au moment d'une crise ou 
d'un accroissement de la tension en Europe, 
l'U.E.O. ne peut pas rester a l'ecart. 
50. Non seulement !'organisation resultant du 
Traite de Bruxelles, qui groupe certains pays qui 
traditionnellement participaient aux decisions de 
portee mondiale, doit veiller a la securite de !'Eu-
rope occidentale, mais l'U.E.O. doit etre egale-
ment le centre qui s'emploie a definir des objec-
tifs qui sont propres a !'Europe. 
51. Rejetant les consequences funestes de la for-
mation de grands blocs militaires, dresses l'un 
contre !'autre, !'Europe doit evidemment eviter 
de constituer un bloc a part. 
52. Mais, a tout moment ou la diplomatic ame-
ricaine risque de se montrer plutot faible - il 
n'y a aucune trace de quelque intervention diplo-
matique americaine pour deconseiller aux Sovie-
tiques !'intervention militaire en Tchecoslovaquie 
- l'U.E.O. doit se montrer au balcon et tacher 
d'inflechir la politique de l'Occident en fonction 
de nos propres objectifs et des interets europeens. 
53. Un des objectifs les plus importants est, sans 
aucun doute, la necessite d'une etroite coopera-
I. Dans Le Monde du 12 septembre 1968. 
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peoples and States stretching beyond the con-
fines of military blocs. 
54. It is the task of the peoples and States of 
Western Europe together to define and imple-
ment a policy in WEU which will allay the feel-
ing of fear which seems to be an intrinsic part 
of Soviet policy, and thus help the eastern coun-
tries to turn more towards the West and the 
Soviets to agree to the eastern countries opting 
for greater freedom at home and even for a 
certain degree of independence in their foreign 
policies. 
55. The liberal evolution of Eastern Europe 
must not be an instrument for the expansion of 
the western military alliance, nor must it be 
considered as such by the Soviets. The European 
countries, and particularly the members of 
WEU, must ensure that this peaceful course is 
followed. 
56. It is therefore disappointing to note that at 
the very moment WEU had an important role 
to play, the Council thought it unnecessary to 
hold a ministerial meeting in August. 
57. It is nevertheless laid down in Article VIII, 
paragraph 3, of the modified Brussels Treaty 
that: 
"At the request of any of the High Con-
tracting Parties the Council shall be im-
mediately convened in order to permit Them 
to consult with regard to any situation 
which may constitute a threat to peace, in 
whatever area this threat should arise, or a 
danger to economic stability." 
58. Must it be concluded that none of our 
governments considered the military occupation 
of Czechoslovakia might threaten peace in 
Europe Y It may be wondered whether this guilty 
abstention by the WEU Council does not stem 
from recognition of the fact that Europe is domi-
nated by the two great powers and imply aban-
donment of the very aims of the Brussels Treaty. 
In that event, it is the Assembly's task to 
question the Council and, if appropriate, pass 




59. The conclusions will be brief ; moreover 
they have nearly all been mentioned in the pre-
ceding chapter and are contained in the recom-
mendation which sets out the convictions of the 
General Affairs Committee. 
60. One important consideration, however, 
should be emphasised. 
Gl. The military occupation of Czechoslovakia 
provoked a feeling of utter helplessness through-
out Europe. Disapproval was voiced, but no 
practical assistance could be afforded to the 
Czechoslovak people other than extending hospi-
tality to political refugees. 
62. Following the bloodthirsty repression of 
Hungary in 1956, the occupation of Czechoslo-
vakia again brings to the fore the truly tragic 
situation in Europe, a continent divided into two 
hostile blocs, whose armies face each other across 
the iron curtain. 
63. While the invasion seems to have occasioned 
no change in the balance of forces, it condemns 
the eastern countries to remain integrated in the 
eastern bloc, at least for the time being. 
64. But we cannot allow ourselves to be over-
come by a feeling of helplessness and discourage-
ment. 
65. A movement towards liberation has started 
in the communist bloc in Europe and nothing 
will stop it. The secret letter by 80 Soviet writers 
bears witness to this. Perhaps the Communist 
Party Praesidium in Moscow will not survive the 
internal crisis. 
66. Free Europe must continue to state its firm 
determination never to accept the division of 
Europe, the forced partition of Germany or the 
subjugation of peoples to dictatorship, be it 
extreme left or extreme right. The fact that the 
Soviet Union is shamed in the eyes of the world 
cannot be a matter of indifference to all the Krem-
lin leaders, even though they may not have the 
courage to show it. 
67. In continuing to rely on the Atlantic Al-
liance for its security, as it has done with success 
for twenty years, Europe must not fall into the 
trap of the neo-Stalinists who would draw encou-
ragement, approval and perhaps even strength 
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tion entre les peuples et les Etats - une coope-
ration qui ne s'en tienne pas aux limites des blocs 
militaires. 
54. Il nous appartient, a nous peuples et Etats 
de !'Europe occidentale, de definir et de prati-
quer ensemble, dans l'U.E.O., une politique qui, 
tout en visant a attenuer le sentiment de crainte 
qui semble etre un motif determinant de la poli-
tique sovietique, permette, d'une part aux pays 
de l'est de pratiquer a leur tour l'ouverture vers 
l'ouest et, d'autre part, aux Sovietiques d'ac-
cepter que les pays de l'est optent pour plus de 
liberalisation interieure et meme pour un certain 
degre d'independance de leur politique exte-
rieure. 
55. Il importe que !'evolution liberale de !'Eu-
rope de l'est ne soit pas un instrument de !'ex-
pansion de !'alliance militaire occidentale et 
meme qu'elle n'apparaisse pas comme telle aux 
Sovietiques. C'est aux pays europeens, et plus 
specialement aux membres de l'U.E.O., qu'il 
appartient de veiller a cette orientation pacifi-
que. 
56. N'est-il pas decevant, des lors, de constater 
que, precisement au moment oii l'U.E.O. avait 
un important role a jouer, le Conseil n'ait pas 
juge opportun de tenir une reunion ministerielle 
au mois d'aout ? 
57. Pourtant, !'article VIII, paragraphe 3, du 
Traite de Bruxelles modifie precise : 
« A la demande de l'une d'entre Elles, le 
Conseil sera immediatement convoque en 
vue de permettre aux Hautes Parties 
Contractantes de se concerter sur toute 
situation pouvant constituer une menace 
contre la paix, en quelquc endroit qu'elle se 
produise, ou mettant en danger la stabilite 
economique. » 
58. Faut-il en conclure qu'aucun de nos gouver-
nements n'a considere que !'occupation militaire 
de la Tchecoslovaquie pourrait mettre en cause 
]a paix en Europe ? Il est permis de se demander 
si cette abstention coupable du Conseil de 
l'U.E.O. ne decoule pas d'une reconnaissance de 
fait de la domination de !'Europe par les deux 
grandes puissances et n'implique pas un abandon 
des objectifs memes du Traite de Bruxelles. Il 
appartient, en ce cas, a l'Assemblee d'interroger 




59. Nos conclusions seront breves ; elles sont, 
d'ailleurs, en grande partie incluses dans le cha-
pitre precedent. Nous renvoyons a la recomman-
dation qui traduit les convictions de la Commis-
sion des Mfaires Generales. 
60. Qu'il nous soit permis de mettre !'accent sur 
une seule consideration qui nous semble impor-
tante. 
61. L'occupation militaire de la Tchecoslovaquie 
a provoque partout en Europe un sentiment de 
totale impuissance. L'on a ete reduit a des mani-
festations orales de desapprobation, ne compor-
tant aucune aide pratique au peuple tcliecoslova-
que, sinon l'hospitalite offerte a des refugies 
politiques. 
62. L'occupation de la Tchecoslovaquie, faisant 
suite a l'ecrasement sanglant de la Hongrie en 
1956, met a nouveau en lumiere la situation 
reellement tragique de !'Europe, continent divise 
en deux blocs hostiles, dont les armees se font 
face de part et d'autre du rideau de fer. 
63. Si !'invasion ne semble rien changer a l'equi-
libre des forces, elle condamne, provisoirement 
au moins, les pays de l'est a rester integres dans 
le bloc oriental. 
64. Cependant, nous ne pouvons pas nous laisser 
vaincre par un sentiment d'impuissance et de 
decouragement. 
65. A l'interieur du bloc communiste en Europe, 
un processus de liberation est en cours, et rien 
ne l'arretera. La lettre secrete de quatre-vingts 
ecrivains sovietiques en fait foi. Peut-etre le pre-
sidium du parti communiste a Moscou ne survi-
vra-t-il pas a la crise interieure. 
66. L'Europe libre doit continuer a proclamer 
fermement qu'elle n'acceptera jamais, ni la divi-
sion de l'Europe, ni le partage impose a l'Alle-
magne, ni la soumission des peuples a la dicta-
ture, qu'elle soit d'extreme gauche ou d'extreme 
droite. Le fait que l'U.R.S.S. est l'objet de l'op-
probre mondial ne peut pas laisser indifferents 
certains dirigeants du Kremlin, meme s'ils ne se 
sentent pas de force a le manifester. 
67. Si !'Europe doit continuer a s'appuyer sur 
l'Alliance atlantique pour garantir sa securite, 
comme elle l'a fait avec succes pendant vingt ans, 
elle ne peut tomber dans le piege des nOO-stali-
niens qui se sentiraient approuves, encourages et 
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from an increase in tension and a spectacular 
build-up of NATO's military resources. 
68. The closer we are to the theatre of action, 
the more we must keep our heads following the 
example set by the courage and contemptuous 
smile of the Czechoslovak people during the ten 
tragic days. 
69. If the peoples and governments of Europe 
felt powerless in face of the recent events in 
Central Europe, it is because Europe carries no 
weight in the world. balance because of its division 
and fragmentation. Present-day Europe is to 
some extent in the same position as the autono-
mous Italian States during the sixteenth century, 
at the time of the struggle between the Kings of 
France and the Hapsburgs. It is in an unenviable 
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position between the (Soviet) devil and the 
(American) deep sea. 
70. The peoples of Western Europe must there-
fore pay heed to the warning they have had, as 
on 15th March 1939, with the military occupation 
of Czechoslovakia. Admittedly, this is not- as it 
was in 1939 - an event heralding an inevitable 
and imminent world war, but it is a challenge to 
the existence of a certain Europe. At the present 
juncture, to affirm the unity and solidarity of the 
Western European countries with the Czechoslo-
vak people is to affirm the right of Europeans to 
self-determination. But this right will remain a 
dead letter and may well be flouted again if 
Europe is unable to meet this challenge with a 
demonstration of the unity of its views and its 
will to unite its forces. 
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peut-etre meme fortifies par un accroissement de 
la tension et un renforcement spectaculaire du 
dispositif militaire de l'O.T.A.N. 
68. Plus nous sommes proches du theatre des 
evenements, plus nous devons garder notre sang-
froid en prenant exemple du courage et du sou-
rire meprisant de la population tchecoslovaque 
pendant les dix journees tragiques. 
69. Si les populations et les gouvernements de 
!'Europe se sentaient impuissants devant les der-
niers evenements en Europe centrale, c'est que 
!'Europe ne pese pas le poids dans la balance 
mondiale a cause de sa division et de son emiet-
tement. L'Europe actuelle se trouve, en quelque 
sorte, dans la position des Etats autonomes de 
l'Italie au XVI" siecle, lors de la lutte entre les 
Rois de France et les Habsbourg. C'est une posi-
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tion peu enviable entre le marteau (sovi~tique) 
et l'enclume (americaine). 
70. Il appartient done aux peuples de !'Europe 
occidentale de tirer les lec;ons de l'avertissement 
qui, comme le 15 mars 1939, leur est donne par 
!'occupation militaire de la Tchecoslovaquie. Il 
ne s'agit certes pas, comme en 1939, d'un evene-
ment qui annonce une guerre mondiale devenue 
alors inevitable et imminente, mais il s'agit d'un 
defi porte a !'existence d'une Europe. Affirmer 
!'unite et la solidarite des pays de !'Europe occi-
dentale avec le peuple tchecoslovaque, c'est, dans 
les circonstances actuelles, affirmer le droit 
qu'ont les Europeans a disposer d'eux-memes. 
Mais ce droit restera vain et risque d'etre a nou-
veau bafoue si !'Europe ne sait pas repondre a 
ce defi par une manifestation de !'unite de ses 
vues et de sa volonte d'unir ses forces. 
Document 445, Part 11, Addendum 15th October 1968 
Political activities of the Council of Ministers 
Europe and the Czechoslovak question 
ADDENDUM 1 
submitted on behalf of the General Affairs Committee 2 
by Mr. Leynen, Rapporteur 
I. After section I1 of the preamble to the draft Recommendation, insert a new section : 
"Recalling Recommendation 124 and Resolutions 19, 20 and 25; 
Considering the appeal made to it by Mr. Willy Brandt, Federal German Minister for Foreign 
Affairs, in his speech on 11th July 1968; 
Welcoming the statement of President Johnson on lOth September 1968 in which he said that 
•the use of force, and the threat of force, will not be tolerated in areas of our common res-
ponsibility like Berlin' and the confirmation of this statement in the speeches by Secretary of 
State Dean Rusk and the British Foreign Secretary in the United Nations General Assembly 
of this year ; " 
2. After paragraph 3 of the draft Recommendation proper, insert a new paragraph: 
"Clearly affirm Western Europe's resolution to defend Berlin against any infringement of its 
status, the freedom of its inhabitants and its economic and other established links with the 
Federal Republic and the rest of the world." 
1. Adopted unanimously by the Committee. 
2. Members of ths Committee : Mr. Blumenfeld (Chair-
man) ; MM. Peer., van der Stoel (Vice-Chairmen) ; MM. 
Bettiol, Bos, Oonti, De Grauw (Substitute: Beghin), 
Edelman, Lord Gladwyn (Substitute : Gritfttha), MM. 
Gonella (Substitute : Sibill!!), de Gre.illy, Kahn-Aekermann, 
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Kirk, Lemaire, Leynen, Marchese Lucifero d'Aprigliano, 
MM. von Merka.tz, Montini, Nessler, Peronnet, Portheine, 
de Preaumont, Rutaehke, Schulz, Dr. Shirley Summerskill, 
MM. Van Hoeylandt (Substitute: Van Lent), Abens. 
N. B. The names of Representatives who took part in 
the vote are printed in italiea. 
Document 445, Deuxieme partie, Addendum 15 oetobre 1968 
Activites politiques du Conseil des Ministres 
L'Europe devant l'affaire tchecoslovaque 
ADDENDUM 1 
presente au nom de la Commission des Affaires Generales 
par M. Leynen, rapporteur 
I. Apres la section II du preambule du projet de recommandation, inserer une nouvelle section : 
« Rappelant la Recommandation no 124 et les Resolutions nos 19, 20 et 25 ; 
Considerant l'appel que lui a adresse M. Willy Brandt, Ministre allemand des affaires etran· 
geres, dans son discours du 11 juillet 1968; 
Se felicitant de la declaration du President Johnson du 10 septembre 1968 selon laquelle 
•l'usage de la force et la menace d'employer la force ne seront pas toleres dans des regions 
telles que Berlin ou nous avons des responsabilites communes', ainsi que de la confirmation 
qu'y ont apportee les discours du Secretaire d'Etat Dean Rusk et du ministre britannique des 
affaires etrangeres devant l'Assemblee generale des Nations Unies cette annee; » 
2. Apres le paragraphe 3 de la recommandation elle-meme, inserer un nouveau paragraphe: 
<< D'a:ffirmer nettement la resolution de l'Europe occidentale de defendre Berlin contra toute 
atteinte a son statut, a la liberte de ses habitants ainsi qu'aux liens economiques ou autres 
etablis avec la Republique federale et le reste du monde. » 
1. Adopte par la commiBBion a l'unanimite. 
2. Membres de la commission: M. Blumenfeld (president); 
MM. Peel, van der Stoel, (vice-presidents) ; MM. Bettiol, 
Bos, Conti, De Grauw (suppleant: Beghin), Edelman, 
Lord Gladwyn (suppleant: GritfithB), MM. Gonella (sup-
pleant : Sibille), de Grailly, Kahn-Ackermann, Kirk, 
155 
Lemaire, Leynen, Marchese Lucifero d'Aprigliano, MM. 
von Merkatz, Montini, Nessler, Peronnet, Portheine, 
de Preaumont, Rutschke, Schulz, M me Shirley Summerskill, 
MM. Van Hoeylandt (suppleant: Van Lent), Abens. 
N. B. Lea noms des Representants ayant priB part au 
vote sont imprimes ·en italique. 
Document 445, Part D 
Amendment No. 1 
Political activities of the Council of Ministers 
Europe and the Czechoslovak question 
AMENDMENT No. 1 1 
tabled by Mr. de Stexhe 
14th October 1968 
At the beginning of the preamble to the draft Recommendation, after the words "The Assem-
bly'', add the following two paragraphs: 
"Recalling that strict respect of non-intervention in the affairs of States is an essential con-
dition of their independence and of peaceful coexistence between nations in accordance with 
international law, the Charter of the United Nations and its Resolutions; 
Recalling that, at the suggestion of the USSR, as recently as December 1965, the 109 members 
at the twentieth General Assembly of the United Nations unanimously adopted a resolution 
clearly stating that "all peoples have an inalienable right to complete freedom, the exercise of 
their sovereignty", that "armed intervention is synonymous with aggression", that "no State 
has the right to intervene, directly or indirectly, for any reason whatever, in the internal or 
external affairs of any other State"; " 
Signed : de Btexke 
1. See 5th Sitting, 16th October 1968 (Amendment adopted as amended). 
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Amendement no 1 
Activites politiques du Conseil des Ministres 
L 'Europe devant l'affaire tchecoslovaque 
AMENDEMENT No 1 1 
presente par M. de Stexhe 
14 octobre 1968 
Inserer au debut du preambule du projet de recommandation, apres les roots « L'Assemblee », 
les deux paragraphes suivants: 
cc Rappelant que le respect rigoureux de la non-intervention dans les affaires des Etats est une 
condition essentielle de leur independance et de la coexistence pacifique des nations, et ce, 
conformement au droit international, a la Charte des Nations Unies et a ses resolutions ; 
Rappelant que tout recemment encore, c'est a la suggestion de l'U.R.S.S. qu'en decembre 1965, 
la xxe Assembiee generale des Nations Unies a adopte, a l'unanimite de ses 109 membres, la. 
resolution exprimant clairement que 'tous les peuples ont un droit inalienable a la pleine li-
berte et a l'exercice de leur souverainete', que '!'intervention armee est synonyme d'agression', 
qu" aucun Etat n'a le droit d'intervenir directement ou indirectement, pour quelque raison que 
ce soit, dans les affaires interieures ou exterieures d'un autre Etat' ; >> 
Signe: de Stexke 
1. Voir se seance, 16 octobre 1068 (Adoption de l'amendement amende). 
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Amendment to Amendment No. 1 
PoUtical activities of the Council of Ministers 
Europe and the Czechoslovak question 
AMENDMENT TO AMENDMENT No. 1 1 
tabled by Mr. Leynen 
16th October 1968 
I. Leave out the first paragraph of Amendment No. 1 tabled by Mr. de Stexhe, and add at the 
end of the first paragraph of the preamble to the draft Recommendation ("Indignant at the military 
intervention of the Soviet Union and four of its satellites in Czechoslovakia"), the words: 
"which constitutes a flagrant violation of the United Nations Charter" 
2. Leave unchanged the second paragraph of Mr. de Stexhe'a Amendment No. I. 
Signed : Leynen 
1. See lith Sitting, 16th October 1968 (Amendment to Amendment adopted). 
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Sous-amendement a I 'amendement no 1 
Activites politiques du Conseil des Ministres 
L'Europe devant l'affaire tchecoslovaque 
SOUS-AMENDEMENT A L' AMENDEMENT N° 1 1 
presente par M. Leynen 
16 oetohre 1968 
1. Supprimer le premier alinea de l'amendement n° 1 depose par M. de Stexhe, et ajouter a la 
fin du premier considerant du projet de recommandation ainsi redige: « Indigne par !'intervention 
militaire de l'U.R.S.S. et de quatre de· ses satellites en TcMcoslovaquie », les mots: 
«cc qui constitue une violation flagrante de la Charte des Nations Unies; » 
2. Le deuxieme alinea de l'amendement no 1 restant sans changement. 
Signe : Leynen 
I. Voir 5e seance, 16 ootobre 1968 (Adoption du sous.amendement). 
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Document 446 
Co-operation between Europe and the United States 
REPORT 1 
submitted on behalf of the General Affairs Committee 1 
by Mr. Kirk, Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
DRAFT RECOMMENDATION 
on co-operation between Europe and the United States 
EXPLANATORY MEMORANDUM 
submitted by Mr. Kirk, Rapporteur 
Chapter I : Europe and America 
(a) The defence of the West 
(b) Vietnam 
(o) The balance of payments crisis 
(d) Direct investment 
(t) Foreign aid 
(/) Conclusion 
Chapter II: The situation in the United States in mid-1968 
I. The internal situation 
II. The external situation 
Ill. The economic situation 
Chapter Ill : Economic relations 
A. Monetary prohlems 
B. American investments in Europe 
C. Conclusion 
Chapter IV : Relations with third countries 
Chapter V : The way ahead 
15th May ·1968 
1. Adopted in Committee by 13 votes to 2 with 2 
abstentions. 
2. Members of the Oommittse: Mr. Blumenfeld (Chair-
man) ; MM. Peel, Blachstein (Vice-Chairmen) ; MM. 
Bettiol, Bohy (Substitute: de la ValUe Poussin), Bos 
(Substitute: Geelkerken), Conti, De Grauw, Edelman, 
Gallion (Substitute : Abens), Lord GladWIJn, MM. Gonella, 
de Grailly (Substitute : Sagette), Kahn-Ackumann, Kirk, 
Lema.ire (Substitute : Gruasenmeyer), Leynen, Marchese 
Lucifero d'Aprigliano, MM. von Merkatz, Montini, NeBsler, 
Peronnet, Portheine, de Preaumont (Substitute: Weber), 
Rutschke, van der Stoel, Dr. Shirley SummerskiU. 
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Document 446 
La cooperation entre l'Europe et les Etats-Unis 
RAPPORT 1 
presente au nom de la Commission des Affaires Generales 1 
par M. Kirk, rapporteur 
TABLE DES MATitRES 
PROJET Dl!: RECOMMANDATION 
sur la cooperation entre !'Europe et les Etats-Unis 
EXPOSE DES MOTIFS 
presente par M. Kirk, rapporteur 
Chapitre I: L'Europe et les Etats-Unis 
(a) La defense de l'Occident 
(b) Le Vietnam 
(c) La crise de la balance des paiements 
(d) Les investissements directs 
(e) L'aide a l'etranger 
(/) Conclusion 
Chapitre II : La situation des Etats-Unis au milieu de 1968 
I. La situation interieure 
II. La situation exterieure 
Ill. La situation economique 
Chapitre Ill : Les relations economiques 
A. Les problemes monetaires 
B. Les investissements americains en Europe 
C. Conclusion 
Chapitre IV : Les relations avoo le tiers monde 
Chapitre V : La voie a suivre 
15 mai 1968 
1. Adopte par la commission par 13 voix contre 2 et 
2 abstentions. 
2. Membres de la commission: M. Blumenfeld (presi-
dent) ; MM. Peel, Blachstein (vice-presidents) ; MM. 
Bettiol, Bohy (suppieant: de la Vallee PO'UIIsin), Bos 
(suppleant: Geelkerken), Conti, De Grauw, Edelman, 
Gallion (suppleant : Abens), Lord Gladwyn, MM. Gonella, 
de Grailly (suppleant : Sagette), Kahn-Ackermann, Kirk, 
Lemaire (suppieant : Grussenmeyer), Leynen, Marchese 
Lucifero d'Aprigliano, MM. von Merkatz, Montini, Nessler, 
Peronnet, Portheine, de Preaumont (suppleant: Weber), 
Rutschke, van der Stoel, Mme Shirleu Summerskill. 
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Draft Recommendation 
on co-operaeion between Europe and the United Statea 
The Assembly, 
Considering that the destinies of Europe and the United States of America have been, are and 
continue to be inextricably linked ; 
Recalling Recommendations 138, 144, 145, 153, 155, 164 and 165 ; 
Noting that present threats to the balance of certain national economies call for close co-
operation between all the western powers if a most serious world economic crisis is to be avoided; 
Considering that such co-operation implies a balance between Europe and the United States, 
which can be achieved only by enlarging the European Communities and by taking steps leading towards 
a European Union ; 
Considering that WEU is the only European instrument for co-operation in the field of 
def1mce and continuing consultation in the field of foreign policy, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
1. Reconsider carefully Recommendation 145 on the role of WEU in the defence of Europe, 
communicate to the Assembly the conclusions of its study on relations between NATO and WEU 
and inform the Assembly of the conclusions of the North Atlantic Council pursuant to work carried 
out in the framework of the Harmel plan ; 
2. Widen its economic discussions with a view to finding a joint European approach : 
(a) for helping the United States to rectify its balance of payments, in particular by bringing 
forward unilaterally the application of the final act of the Kennedy round negotiations, due 
account being taken of the interests of the member countries ; 
(b) for drawing up permanent rules of conduct with the United States for remedying imbalances 
in international trade and avoiding recourse to inflationary or deflationary measures; 
3. Study the international monetary situation with a view to ensuring that European support 
for international reserve currencies will help to establish a rational monetary system, under the 
control of an international organisation, allowing the means of international settlements to increase 
in accordance with the development of production and the requirements of the world economy. 
4. Examine ways of improving co-ordination between the various western development assistance 
programmes ; 
5. In agreement with the United States, remove obstacles to exchanges of persons between 
Europe and North America, with particular regard to young people; 
6. Pursue its consultations on relations between member countries and Eastern European coun-
tries so as to maintain a joint approach in exchanges of views in the North Atlantic Council, espe-
cially if the United States Government develops closer co-operation with the Soviet Union. 
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Projet de recommandation 
sur la cooperation entre l'Earope et lea Etats·Unis 
L'Assemblee, 
Considerant que les destinees de !'Europe et des Etats-Unis d' Amerique ont ete, sont et con· 
tinuent a etre melees de fa~ton inextricable ; 
Rappelant les Recommandations nos 138, 144, 145, 153, 155, 164 et 165 ; 
Constatant que les menaces qui pesent actuellement sur l'equilibre de certaines economies 
nationales exigent une etroite cooperation de toutes les puissances occidentales pour eviter une tres 
grave crise de l'economie mondiale; 
Estimant qu'une telle cooperation implique un equilibre entre !'Europe et les Etats-Unis 
qui ne peut etre realise que par l'elargissement des Communautes europeennes et par des mesures con-
duisant a une union politique de !'Europe ; 
Considerant que l'U.E.O. est le seul instrument europeen d'une cooperation dans le domaine 
de la defense et d'une consultation suivie dans le domaine de la politiqne etrangere, 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
l. De reconsiderer avec soin la Recommandation n° 145 concernant le r6le de l'U.E.O. da.ns la 
defense de !'Europe, d'informer I' Assemblee des conclusions auxquelles aura abouti I' etude qu'il a 
entreprise des relations entre l'O.T.A.N. et l'U.E.O. et de lui faire connaitre lea conclusions aux-
quelles parviendra le Conseil de l'O.T.A.N. a l'issue des travaux entrepris an titre du Plan Harmel; 
2. D'elargir ses discussions economiqnes afin de rechercher une position commune de !'Europe: 
(a) pour aider lea Etats-Unis a retablir l'equilibre de leur balance des paiements, notamment par 
!'acceleration unilaterale de la. mise en vigeur de l'acte final de la negociation Kennedy, tout 
en preservant lea interets des pays membres; 
(b) pour etablir, avec les Etats-Unis, des regles de conduite permanentes destinees 8. remedier aux 
desequilibres des echa.nges internationaux et a eviter le recours aussi bien aux procedures in-
flationnistes qu'a la deflation; 
3. D'etudier la situation monetaire internationale de fa90n a ce que le soutien apporte par 
!'Europe aux monnaies de reserve internationales contribue a !'elaboration d'un systeme monetaire 
rationnel, controle par une organisation internationale, qui permette un accroissement des moyens 
de reglements internationaux correspondant aux progres de la production et aux besoins de l'eco-
nomie mondiale ; 
4. D'examiner les moyens qui permettraient une meilleure coordination entre les differents pro-
grammes occidentaux d'aide aux pays en voie de developpement; 
5. D'ecarter, en accord avec lea Etats-Unis, les obstacles qui s'opposent aux echa.nges de per-
sonnes entre !'Europe et 1' Amerique du nord, notamment au profit de la jeunesse ; 
6. De poursuivre ses consultations sur les relations de sea membres avec lea pays de !'Europe 
orientale, de fa~ton a parvenir a une position commune lors des echanges de vues au sein du Conseil 
de 1' Atlantique nord, notamment dans le cas ou le gouvernement des Etats-Unis entreprendrait une 




(submitted by Mr. Kirk, Rapporteur) 
CHAPTER I 
Europe and America 
1. The interests of Europe and the United 
States of America have been, are, and will 
continue to be inextricably mixed. This is not 
to say that the relationship will ever be an easy 
one. Although the two entities are of approx-
imately equal size, the cohesion of the United 
States has led it to a position of the utmost 
power, while the relative failure of European 
attempts to unite has meant that we are bound to 
be very much the junior partner in any relation-
ship. Until Europe is once again able to make 
progress on the road to unity, this state of 
affairs is bound to continue, and this fact must 
be accepted by Europeans. 
2. There are, it is true, people in Europe 
who feel the power of the United States has 
grown too big, and that it is necessary for the 
rest of the world to take sides against it in order 
to keep it in check. There can be no doubt that 
the war in Vietnam, and the very real reaction 
which this has called forth among certain 
sectors of European opinion, has contributed to 
this feeling, coupled as it is with the feeling 
which was there long before the Vietnam issue 
really arose, that American power has been 
achieved in some sense at the expense of Euro-
pean power. Both these feelings are natural, if 
regrettable ; nevertheless, it is your Rapporteur's 
view that they are bad counsellors in dealing 
with the future relationships of the United States 
and Europe. 
3. For Western Europe must consider where 
its true interests lie. In political terms, the 
relationship of the United States, and the presence 
of its troops in Europe, have in the past been 
a guarantee of the freedom and independence 
of our countries. To put it bluntly, the United 
States saved Western Europe twenty years ago, 
both economically and politically, and we would 
have to see a very great and real change in the 
position before we could lightly throw away a 
connection which has meant so much to us in the 
past. It may be that matters have changed so 
much in the past few years that the connection 
could be broken, but the burden of proof must 
be on those who want to change. Gratitude may 
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not be the best guide in these matters, but it 
is surprising how often gratitude and enlightened 
self-interest coincide. 
4. Apart from the security aspect, economic 
considerations also have to be considered from 
a strictly rational point of view. The American 
connection has never been a barrier to trade with 
other parts of the world, especially with the rest 
of Europe. But it is clear that, so far as trading 
partners go, the United States is by far the 
largest single market, and one with which all 
the Western European countries have the 
strongest commercial ties. 'Ne also have more to 
learn from America, both in economic and 
management techniques, than from any other 
part of the world, and this too is an advantage 
not lightly to be thrown away. 
5. In short, the United States appears as the 
natural partner for 'V estern Europe, both for 
political and economic reasons, always provided 
that the Europeans are prepared to do what is 
necessary to move towards a more equal partner-
ship. Complete equality is unlikely ever to be 
achieved, but unless we can redress the balance 
a little, we are never likely to be able to com-
mand the necessary resources not to be dominated 
by the United States. The purpose of this report 
is to consider how that more equal partnership 
can be obtained, and what changes may be 
necessary in our relationship in order to achieve 
it. The purpose of this first chapter is to outline 
the problems ; they will be dealt with in more 
detail, especially the economic aspects, in later 
sections. 
(a) The defence of the West 
6. The twenty years since NATO was founded 
have seen many changes in the European sector. 
Since Stalin's death, the gradual improvement 
of relations between the two halves of Europe 
has reached such proportions that it is now 
fashionable to talk about a detente. Yet, we 
should not blind ourselves to the fact that there 
are still dangers in Europe, and that we cannot 
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Expose des motifs 
(presente par M. Kirk, rapporteur) 
CHAPITRE I 
L 'Europe et les Etats- Unis 
1. Les interets de l'Europe et des Etats-Unis 
ont ete, sont et continuent a etre meles de fa~on 
inextricable. Cela ne veut pas dire que les rap-
ports seront toujours faciles. Bien que les deux 
entites soient de dimensions a peu pres identi-
ques, la cohesion des Etats-Unis les ont conduits 
au faite de la puissance tandis que l'echec relatif 
des tentatives d'unification de l'Europe nous a 
inevitablement reduits a une position secondaire. 
Cette situation persistera aussi longtemps que 
l'Europe ne sera pas a meme de progresser a 
nouveau sur la voie de l'unite, et c'est un fait 
que les Europeens doivent reconnaitre. 
2. Certains Europeens estiment, il est vrai, 
que la puissance des Etats-Unis est devenue 
excessive et que le reste du monde doit s'unir 
contre eux pour les tenir en respect. Ce senti-
ment s'explique sans aucun doute par la guerre 
du Vietnam et par !'opposition qu'elle a indiscu-
tablement suscitee dans certains secteurs de l 'opi-
nion publique europeenne, mais aussi par !'im-
pression, bien anterieure a l'affaire vietna-
mienne, que la puissance americaine s'etait, dans 
une certaine mesure, developpee aux depens de 
celle de !'Europe. Ces deux reactions, bien que 
regrettables, sont parfaitement naturelles ; votre 
rapporteur estime, cependant, qu'elles ne sau-
raient servir de guide lorsqu'on traite des rela-
tions futures entre les Etats-Unis et l'Europe. 
3. En effet, l'Europe occidentale doit tenir 
compte de ses veritables interets. Du point de 
vue politique, les relations avec les Etats-Unis et 
la presence de troupes americaines en Europe ont 
ete dans le passe la garantie de la liberte et de 
l'independance de nos divers pays. Disons-le sans 
ambages, les Etats-Unis ont sauve l'Europe occi-
dentale, i1 y a vingt ans, aussi bien sur le plan 
economique que sur le plan politique, et il fau-
drait que la situation se modifie radicalement 
pour que nous rompions sans reflechir des liens 
qui ont eu pour nous tant d'importance dans le 
passe. Il se pent que les choses aient tellement 
evolue au cours des dernieres annees qu'il serait 
possible, en effet, de trancher ces liens, mais 
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c'est aux avocats du changement qu'il incombe 
d'en fournir la preuve. La gratitude n'est pas 
toujours bonne conseillere dans ce genre d'affai-
res, mais on constate qu'elle coi'ncide souvent 
avec un interet personnel bien compris. 
4. La securite mise a part, il convient egale-
ment d'examiner les considerations economiques 
d'un point de vue purement rationnel. Les liens 
avec l'Amerique n'ont jamais constitue une bar-
riere aux echanges avec les autres parties du 
monde et, notamment, avec le re~te de !'Europe. 
Mais i1 est evident que, du pomt de vue des 
echanges, les Etats-Unis constituent de loin 1~ 
plus vaste marche d'un seul tenant et un marche 
avec lequel tous les pays d'Europe occidentale 
possedent les liens commerciaux les plus forts. 
Que ce soit dans les techniques economiques ou 
dans les techniques de gestion, nous avons davan-
tage a apprendre de l'Amerique que de toute 
autre partie du monde, ce qui constitue egale-
ment un avantage non negligeable. 
5. Les Etats-Unis se presentent, en somme, 
comme le partenaire nature! de !'Europe occi-
dentale pour des raisons a la fois politiques et 
economiques, a la condition toutefois que les 
Europeens soient disposes a faire ce qu'il faut 
pour aboutir a un partnership plus equitable. 
L'egalite parfaite ne saurait etre atteinte, mais si 
nous ne parvenons pas a reduire le desequilibre 
actuel, nous ne reussirons jamais a disposer de 
ressources suffisantes pour echapper a la domi-
nation americaine. Le present rapport a pour 
objet d'analyser les moyens de parvenir a .ce 
partnership plus equitable et les modifications 
de nos relations qui pourraient se reveler neces-
saires. Le premier chapitre vise a definir les pro-
blemes qui seront traites plus en detail, notam-
ment sous l'angle economique, dans les autres 
parties du rapport. 
(a) La defense de l'Occident 
6. De nombreux changements sont intervenus 
en Europe au cours des vingt annees qui ont 
suivi la creation de l'O.T.A.N. Depuis la mort de 
Staline, !'amelioration progressive des relations 
entre les deux parties de notre continent a pris 
des proportions telles qu'il est maintenant de bon 
ton de parler de detente. Il ne faudrait pourtant 
pas ignorer les dangers qui subsistent en Europe 
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at the moment rely on ourselves alone for our 
defence. 
7. The danger of an open Soviet attack in 
Central Europe has long since gone. But it 
remains a fact that, as long as Germany is 
divided, and, even more, as long as Berlin is cut 
off from the rest of Western Germany, there is 
an area of tension which could lead to trouble 
later on. We have to realise, too, that in this 
area, our basic interests do not coincide with 
those of the Soviet Union. The Russians believe 
that it is in their interest to keep Germany 
divided. If therefore, they could eliminate the 
Berlin problem, they would be able to maintain 
the status quo without any worries about the 
danger of war coming by accident there. Though 
they have done nothing directly to further this 
policy for more than seven years they have 
acquiesced in actions by the East German regime 
to create difficulties, and it is quite clear what 
the object of Soviet policy is. 
8. The West, on the other hand, does not 
accept the division of Germany as permanent. 
For this reason, it is in the interest of the West 
to maintain its presence in Berlin, as a guarantee 
that the status quo is not accepted, and that 
some day, Germany will be united again. This, in 
turn, requires not only the maintenance of 
United States troops in Berlin itself, but of a 
large American force in Western Germany as 
an effective back-up for the Berlin garrison. The 
future of the American troops in Germany 
however must now be regarded as in question. 
During the visit which the Chairman of the 
General Affairs Committee and I paid to 
Washington last month, we were assured by 
Administration spokesmen that there were at 
present no plans for the early withdrawal of 
any part of the United States troops in Germany. 
However, it was made abundantly plain to us, 
both in Congress and even in parts of the 
Administration not directly connected with 
foreign affairs or defence, that the desire for a 
partial withdrawal is growing, and it must seem 
in the highest degree unlikely that it will be 
possible to resist it for very much longer. The 
position which I foresaw in my last report to 
the Assembly in December 1966 therefore seems 
likely to come upon us even earlier than I had 
then envisaged. The basic reason for this speed-
up is of course the crisis in the United States 
balance of payments. 
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9. At the same time, as has been pointed out 
to the Assembly at its last session, the European 
security is threatened in another way. The 
presence of the Soviet fleet in the Mediterranean 
is undoubtedly a new and highly unwelcome 
factor. It may be exaggerating a bit to talk of 
"turning the flank" ; one must, however, take 
sober note of the fact that the events of last 
summer, right on our doorstep, found Europe 
absolutely impotent to intervene, while the Soviet 
Union was able to bring a very considerable 
influence to bear in the Middle East, which is 
still continuing. The only force which the West 
can bring to bear in the Mediterranean com-
parable to the Soviet strength is the American 
Sixth Fleet. Were that to be withdrawn, we 
should have to revise all our ideas of our own 
necessary strength in that area. 
(b) Vietnam 
10. It is no part of my purpose to argue the 
case for or against the American intervention in 
Vietnam. We must all hope that the new 
initiatives recently taken by President Johnson 
will bring peace to that country at last, though 
it is as well to point out that the thinking in 
Washington is very directly concerned with an 
honourable peace, and there is no talk of sur-
render. Nevertheless, Vietnam has had certain 
consequences for the whole European-American 
relationship which need to be examined. The fact 
that Paris has been chosen by both parties as a 
meeting-place for the initial negotiations shows 
the important role which Europe can still play 
in putting an end to this conflict. 
11. The fact has to be faced that the American 
presence in Vietnam has caused a considerable 
disenchantment in Europe with the United 
States, especially among the young. This is due 
more than anything else, perhaps, to the fact 
that this is really the first "television war". The 
horror and slaughter brought into homes round 
the world night after night was bound to have 
an effect, and has not made the psychological 
position of the United States any easier. 
12. There is a comparable disenchantment 
growing on the other side of the Atlantic as 
well, especially among those who support the 
American presence in Vietnam, even if they do 
not all of them support the military methods 
used there. These Americans feel that the 
Europeans have, in some way, let them down. 
When Europe was in trouble, twenty years ago, 
et croire que nous pouvons maintenant assurer 
nous-memes notre defense. 
7. Le danger d'une attaque sovietique carac-
terisee en Europe centrale a disparu depuis long-
temps, mais il n'en reste pas moins qu'aussi 
longtemps que l'A.llemagne restera divisee, et, 
qui plus est, que Berlin restera separe du reste 
de l'A.llemagne occidentale, il subsistera une zone 
de tension generatrice de conflits futurs. Il nous 
faut comprendre egalement que nos interets fon-
damentaux dans cette zone ne co'incident pas 
avec ceux de l 'Union Sovietique. Les Russes esti-
ment qu'ils ont interet a perpetuer la division 
de l'A.llemagne. S'ils parvenaient a supprimer le 
probleme de Berlin, ils pourraient done main-
tenir le statu quo sans redouter de voir un con-
flit cclatcr accidentellement. Bien qu'ils n'aient 
rien fait ouvertement depuis plus de sept ans 
pour mettre en omvre cette politique, ils ont sou-
tenu les efforts deployes par le regime d'A.lle-
magne orientale pour creer des difficultes, et 
leur objectif apparait tres clairement. 
8. L'Occident, par contre, n'accepte pas que 
l'A.llemagne reste a jamais divisee. Il a done inte-
ret a maintenir sa presence a Berlin, pour mon-
trer qu'il refuse le statu quo et que l'A.llemagne 
sera un jour reunifiee. Cette demonstration exige 
non seulement la presence de troupes americaines 
a Berlin meme, mais celle d'importantes forces 
americaines en Allemagne occidentale, destinees 
a soutenir efficacement la garnison de Berlin. I1 
faut cependant considerer maintenant que l'ave-
nir des forces americaines en A.llemagne est en 
jeu. A.u cours de la visite que le President de la 
Commission des A.ffaires Generales et moi-meme 
avons faite a 'Vashington le mois dernier, les 
porte-parole de !'administration nous ont assure 
qu'il n'existait, pour !'instant, aucun projet de 
retrait immediat d'une partie quelconque des 
forces americaines en A.llemagne. Cependant, 
nous avons eu !'impression tres nette que le Con-
gres, et meme certains services de !'administra-
tion qui n'etaient pas rattaches directement aux 
affaires etrangeres ou a la defense, etaient de 
plus en plus favorables a un retrait partiel et 
qu'il etait extremement improbable que la deci-
sion puisse etre repoussee encore tres longtemps. 
Nous risquons done de nous trouver plus tot que 
ne le pensait votre rapporteur dans la situation 
qu'il prevoyait dans son dernier rapport a 
l'Assemblee en decembre 1966. Cette acceleration 
des evenements s'explique essentiellement par la 




9. En meme temps, comme nous l'avons vu 
lors de la derniere session, la securite de !'Eu-
rope est l'objet d'une autre menace. La presence 
de la flotte sovietique en Mediterranee est sans 
aucun doute un element nouveau et extremement 
facheux. Il est peut-etre un peu exagere de par-
ler d'un « mouvement debordant » dans cette 
zone, mais on ne peut que constater que les eve-
nements de l'ete dernier, geographiquement tres 
proches de nous, ont trouve !'Europe absolument 
incapable d'intervenir alors que l'Union Sovieti-
que exer~ait au Moyen-Orient une influence 
considerable qui n'a d'ailleurs pas cesse. La seule 
force comparable a celle des Sovietiques que 
l'Occident puisse aligner en Mediterranee, est la 
Sixieme Flotte americaine. Si elle devait etre 
retiree, il nous faudrait revoir toutes nos con-
ceptions sur les forces que nous devrions main-
tenir nous-memes dans cette zone. 
(b) Le Vietnam 
10. Votre rapporteur ne se pro1>ose pas de 
plaider pour ou contre !'intervention americaine 
au Vietnam. Nous esperons tous que les recentes 
initiatives du President Johnson apporteront 
enfin la paix a ce pays, mais il importe de sou-
ligner que Washington recherche avant tout une 
paix honorable et qu'il n'est pas question de red-
clition. Neanmoins, le Vietnam a eu, sur !'ensem-
ble des relations entre !'Europe et l'Amerique, 
certaines repercussions qu'il convient d'examiner. 
Le fait que Paris ait ete choisi par les deux par-
ties comme lieu de rencontre pour de premieres 
negociations, atteste !'importance du role qui 
peut encore revenir a !'Europe pour aider a 
mettre fin a ce conflit. 
11. Il faut reconnaitre que la presence ameri-
caine au Vietnam a cause en Europe, notamment 
chez les jeunes, une enorme desillusion. La raison 
essentielle en est peut-etre que cette guerre est 
veritablement le premier « conflit televise ». 
L'horreur et le massacre penetrant jour apres 
jour, dans les foyers du monde entier, devaient 
fatalement avoir des consequences, ce qui n'a pas 
ameliore la position des Etats-Unis sur le plan 
psychologique. 
12. Semblable desillusion grandit d'ailleurs de 
l'autre cote de l'A.tlantique, surtout chez les 
defenseurs de la presence americaine au Viet-
nam, meme s'ils ne sont pas tons partisans des 
methodes militaires utilisees la-bas. Ces A.meri-
cains ont !'impression que les Europeens lPs ont, 
en quelque sorte, laisse tomber. Quand l'Europe 
etait en difficulte, il y a vingt ans, l'Amerique 
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America immediately came to its aid ; now the 
United States is defending the comn'lon cause 
in Asia, and gets nothing but criticism or abuse 
for doing so. 
13. For other Americans, too, the Vietnam war 
has caused a loss of interest in Europe. Asia, 
now, is where the problems are and there is no 
time to be bothered with the Europeans, who 
do not seem to be doing anything interesting 
anyway. Since the drive towards European unity 
slowed down five years ago, we seem to have 
put nothing in its place ; why, then, should they 
try and help us, when we do so little to help 
ourselves ? This, I should hasten to add, is not 
the view of the Administration, but you cannot 
spend very much time either with Congressmen 
or with ordinary American citizens without 
hearing sentiments of this kind. The American 
tendency, in any case, to view matters in black 
and white, has led many of them to believe that, 
as we appear to be no longer wholeheartedly on 
their side, we must somehow have turned ag~inst 
them. We are no longer "good guys", and some 
of us indeed seem to be becoming "bad guys". 
There is no clear or obvious role for Eurone to 
play in helping to settle this problem, nor can 
we assume that a settlement would have an 
immediate and dramatic effect on the balance 
of payments position. The United States will 
still be faced with major expenditure in 
rebuilding the country. It is likely that peace 
talks, if they do begin, will last a considerable 
time, during which European States should try 
and adopt a positive conciliatory role. 
(c) The balance of payments crisis 
14. I deal in Chapter II in detail with the 
balance of payments situation. I mention it here 
only to show its relevance to the general situation. 
Generally speaking, there are four main reasons 
for the persistent adverse balance of payments 
in the United States - a weak trade balance 
(converted into a deficit for the first time for 
many years in March), direct investment overseas 
on a massive scale, an increasingly adverse 
tourist balance, and direct government spending 
overseas, the two biggest factors of which are 
military spending and foreign aid. Some of these 
factors are of course of sufficient importance in 
themselves to need to be dealt with separately 
from the balance of payments factors, but they 
have all made their contribution to the crisis 
which arose in the United States at the beginning 
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of the year, and which has led to drastic action 
by the President. 
15. There are those who argue that the United 
States really does not have a balance of payments 
crisis at all, and others who say that a reasonable 
adverse balance of somewhere between $1,000 
million and $1,500 million per annum is not only 
sustainable but necessary until we have devised 
a more rational system of financing world trade. 
The first group base their arguments on the fact 
that the American system of book-keeping 
distorts the true picture, and, in particular, that 
balances deposited on short call - that is less 
than thirteen months - in New York are treated 
as debits rather than credits. The argument is an 
attractive one, but might create difficulties if 
carried to its logical conclusion. I mention it 
here really only to stress the confidence factor 
which underlies so much of international 
finance ; whichever view one takes of the figure, 
the plain fact is that there is a general belief 
that the American external account is too far 
out of balance, and this is certainly a view which 
is held by most American economists. 
16. At the same time, it is certainly true that 
over-correction on the part of the United States 
would result in a serious crisis for the whole 
of the developed world, and would probably lead 
to a cut-back in world trade. The Administration 
seems to be aiming for a deficit of about $1,000 
million within two years, and this would seem 
to be about the right level. Anything less would 
have an adverse effect throughout the world ; 
as it is, cuts of this size will have an appreciable 
effect, especially in EEC countries. 
17. So far as the individual factors are 
concerned, the weakness of the trade balance is 
a direct reflection of the reluctance of American 
manufacturers to engage in direct export selling. 
American business techniques tend towards 
manufacture as near as possible to the point of 
sale and this in turn leads to the setting up of 
direct subsidiaries in Europe or elsewhere. It 
seems unlikely that this trend will be reversed, 
and that there is much that the United States 
Administration can do to rectify the situation. 
18. The measures taken against direct invest-
ment overseas seem to be having an effect already 
(see Chapter II). Such an effect, however, will 
~diatement venue a son aide; maintenant 
Etats-Unis defendent la cause commune 
en ... ~ ,e, ils ne recueillent rien d'autre que cri-
tiques ou injures. 
13. Par contre, la guerre du Vietnam a conduit 
certains autres Americains a se desinteresser de 
!'Europe. Pour eux, l'Asie se trouve desormais 
au centre des problemes et ils n'ont plus le loisir 
de s'inquieter des Europeens qui, d'ailleurs, ne 
paraissent rien faire d'interessant. Le mouvement 
d'unification europeenne s'est ralenti, il y a cinq 
ans et nous n'avons, semble-t-il, pris aucune ini-
tiative nouvelle. Pourquoi dans ces conditions 
devraient-ils nous aider alors que nous faisons 
si peu pour nous aider nous-memes Y Telle n'est 
certes pas !'opinion de !'administration, mais il 
suffit de quelques contacts avec des parlemen-
taires ou avec l'homme de la rue pour recueillir 
ce genre de confidences. Les Americains ont ten-
dance a tout voir en noir et blanc, et nombre 
d'entre eux sont maintenant persuades que, puis-
que nous paraissons ne plus etre de tout camr 
avec eux, nous sommes maintenant contre eux. 
J.Je role que !'Europe pourrait jouer dans cette 
affaire est difficile a definir. D'ailleurs, rien ne 
prouve qu'un reglement aurait une incidence 
immediate et spectaculaire sur la situation de la 
balance des paiements. Les Etats-Unis devront 
encore faire face a des depenses importantes pour 
la reconstruction du pays. Il est probable que 
les negociations, si elles s'engagent, seront tres 
longues ; les Etats europeens devraient en pro-
fiter pour jouer un role positif, un role de conci-
liateur. 
(c) La crise de la balance des paiementa 
14. Le chapitre II traite en detail de la situa-
tion de la balance des paiements. Votre rappor-
teur ne la mentionne ici que pour montrer ses 
rapports avec la situation generale. Le desequi-
libre chronique de la balance des paiements 
americaine s'explique essentiellement par quatre 
causes principales : la faiblesse de la balance 
commerciale (qui a ete deficitaire en mars, pour 
la premiere fois de puis des annees), le caractere 
massif des investissements directs a 1 'etranger, le 
deficit croissant de la balance touristique et les 
depenses directes de l'Etat a l'etranger dont les 
deux elements principaux sont les depenses mili-
taires et l'aide a l'etranger. Certains de ces fac-
teurs sont naturellement suffisamment impor-
tants par eux-memes pour exiger d'etre etudies 
independamment de la balance des paiements, 
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mais ils ont tous contribue a la crise qui a eclate 
aux Etats-Unis au commencement de l'annee et 
conduit le President a prendre des mesures dra-
coniennes. 
15. Certains pretendent que la crise de la 
balance des paiements americaine est, en realite, 
une vue de !'esprit. D'autres soutiennent qu'un 
deficit raisonnable de 1 a 1,5 milliard de dollars 
par an est non seulement supportable mais neces-
saire jusqu'a ce que nous ayons trouve un sys-
teme plus rationnel de financement des echanges 
mondiaux. Les premiers fondent leur raisonne-
ment sur le fait que le systeme comptable ame-
ricain deforme la realite et, en particulier, que 
les depots a court terme - c'est-a-dire a moins 
de treize mois - sont consideres a New York 
comme des debits plutot que des credits. L'argu-
ment est seduisant, mais il pourrait creer des 
difficultes si on le poussait jusqu'a !'extreme. 
Votre rapporteur ne le mentionne ici que pour 
souligner !'importance de la confiance dans la 
plupart des operations financieres internationa-
les. Quoi qu'il en soit, on estime generalement 
que le desequilibre de la balance des comptes 
exterieurs des Etats-Unis est trop important et 
cette opinion est partagee, sans aucun doute, par 
la plupart des economistes americains. 
16. n est egalement certain qu'une reduction 
trop sensible de ce desequilibre provoquerait une 
crise grave dans !'ensemble du monde industria-
lise et aboutirait probablement a une baisse des 
echanges mondiaux. L'administration semble 
s'etre fixe pour objectif de ramener le deficit a 
un milliard de dollars environ d'ici deux ans, ce 
qui parait raisonnable. Toute reduction plus 
importante aurait des consequences nefastes pour 
!'ensemble du monde ; cclles qui sont envisagees, 
par contre, auront un effet appreciable, notam-
ment dans les pays de la C.E.E. 
17. En ce qui concerne les elements particu-
liers, la faiblesse de la balance commerciale 
reflete directement la repugnance des entrepre-
neurs americains a s'engager dans les ventes 
directes a !'exportation. Les techniques d'affaires 
americaines tendent a produire aussi pres que 
possible du point de vente et ceci se traduit par 
l'etablissement de filiales en Europe ou ailleurs. 
Il est peu probable que cette tendance se renverse 
et que !'administration americaine puisse inter-
venir serieusement pour modifier cette situation. 
18. Les mesures prises a l'encontre des investis-
sements directs a l'etranger semblent deja porter 
leurs fruits (voir chapitre II). Mais cela ne sera 
not necessarily be advantageous for Europeans. 
In talks with European bankers before Easter, 
I was made vividly aware of the effect already 
felt on the European capital market by the issue 
of American bonds and convertibles, some of 
them at high rates of interest, and American 
businessmen are now thinking of entering the 
European equity market in a big way. While 
it is as yet far too early to forecast exactly what 
the result of this will be, it is a situation which 
will want watching. 
19. So far as tourism is conGerned, there would 
seem to be very little chance for the President's 
proposals for restraint being enacted, at any rate 
this year. There is evidence of a certain voluntary 
holding back on the part of prospective tourists, 
particularly in the field of the packaged tour, 
but this is unlikely to have more than a marginal 
effect. 
20. Direct spending overseas is the largest 
single factor, and it is here that the major effort 
is likely to be made. Foreign aid, as it happens, 
although it attracts the greater amount of 
criticism inside the United States, really has very 
little effect on the balance of payments situation, 
as so much of it is tied. It is in the field of 
military spending that the big cuts must be 
made. Peace in Vietnam would, of course, much 
help the position in the long term, though a 
great deal of money would be needed in the 
short term to build the country up again. The 
United States would, however, be able to 
dismantle a great deal of the infrastructure 
which has gone into its war effort, so that there 
would be savings there over a period of years. 
But the immediate savings could only be achieved 
in other parts of the world, especially Europe, 
and we must, I think, be prepared for cuts of 
this kind. 
(d) Direct investment 
21. The growth of American direct investment 
in Europe over the past ten years or so has been 
phenomenal, and has contributed to considerable 
ill-feeling on the European side. The problem 
was posed in dramatic form by Mr. Jean-Jacques 
Servan-Schreiber in his book Le defi americain 
last year, when he said that, within the next 
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fifteen years, the third industrial power in the 
world would not be Europe, but United States 
industry in Europe. Although there are some 
aspects of Mr. Servan-Schreiber's work which 
are less than satisfactory, there is no doubt that 
there is a real problem. 
22. In fact, European investment in the United 
States is larger than American investment in 
Europe. Most of our investment, however, is 
portfolio investment, whereas the Americans 
have gone in for direct investment, aimed at 
giving them 100 per cent control of a particular 
company. Furthermore, it has tended to be in 
the industries of advanced technology, that is, 
in precisely those industries where the maximum 
growth can be expected in the future. The 
matter is complicated by the fact that the 
extremely severe American anti-trust laws make 
anything less than 100 per cent control a doubt-
ful asset from the American point of view. 
Although Europe generally undoubtedly benefits 
from the know-how and management training 
which the Americans bring with them, the loss 
of control of such sensitive sectors of industry 
does undoubtedly exacerbate feeling, and does 
not contribute to the well-being of European-
American relations. 
(e) Foreign aid 
23. Foreign aid is one field in which the 
Europeans tend to be ahead of the United States. 
Although the bases for some of the statistics 
differ, and therefore it is hard to make an exact 
comparison, it appears true that, while Europe 
is not far off the United Nations target figure 
of one per cent of gross national income, the 
United States lags behind. Some European coun-
tries in fact appear to exceed that figure. 
24. Yet it is commonly believed in the United 
States that they and they alone are carrying 
the burden of this effort, and this, too, seems to 
lead to some ill-feeling among the general public. 
The fault here seems to lie, in quite large 
measure, in the prevalence of bilateral aid, 
though this is understandable when one recalls 
how much of United States aid is tied. Here 
is a field where a much more co-operative effort 
could be made, and it is to be regretted that the 
Development Aid Committee seems to have so 
little effect. 
pas necessairement avantageux pour les Euro-
peans. Au cours des conversations qu'il a cues 
avec des banquiers europeens avant Paqucs, 
votre rapporteur s'est rendu compte que !'emis-
sion de bons et d'effets convertibles americains, 
dont certains ont un taux d'interet eleve, avait 
deja des repercussions sur le marche curopeen 
des capitaux et les hommes d'affaires americains 
envisagent maintenant de faire une entree re-
marquee sur le marche financier europeen. Bien 
qu'il soit encore trop tot pour dire exactement 
ce qui peut en resulter, !'evolution de la situation 
devra etre suivie avec la plus grande attention. 
19. En ce qui concerne le tourisme, il semble 
peu probable que les mesures restrictives propo-
sees par le President soient adoptees, tout au 
moins cette annee. On constate bien un certain 
pourcentage d'abstentions volontaires de la part 
des touristes eventuels, notamment dans le 
secteur des voyages organises, mais ces initia-
tives risquent de n'avoir qu'un effet marginal. 
20. Les depcnses directes a l'etranger consti-
tuent l'element le plus important et c'est proba-
blement sur ce point que portera l'effort prin-
cipal. L'aide a l'etranger, bien qu'elle souleve de 
nombreuses critiques aux Etats-Unis, n'a en fait 
qu'une incidence tres limitee sur la balance des 
paiements, etant donne qu'il s'agit la plupart 
du temps d'une aide liee. C'est le poste des depen-
ses militaires qui devra subir les plus grosses 
reductions. La paix au Vietnam ameliorerait 
naturellement la situation a long terme, bien que 
des fonds importants seraient indispensables a 
court terme pour financer la reconstruction du 
pays. Les Etats-Unis pourraient cependant recu-
perer une grande partie de !'infrastructure con-
sacree a l'effort de guerre et des economies pour-
raient etre realisees sur ce point au bout de quel-
ques annees. Mais dans l'immediat, des economies 
ne pourraient etre faites que dans d'autres par-
ties du monde, notamment en Europe, et nous 
devons, a mon avis, nous attendre a des restric-
tions de ce genre. 
(d) Les investissements directs 
21. L'accroissement des investissements ameri-
cains directs en Europe au cours des dix der-
nieres annees a ete phenomenal et a suscite un 
ressentiment profond du cote europeen. L'annee 
derniere, dans son livre intitule « Le defi ame-
riCam », M. Jean-Jacques Servan-Schreiber a 
pose le probleme d'une fac;on saisissante, en 
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declarant que dans quinze ans, la troisieme puis-
sance industrielle du monde serait non pas !'Eu-
rope mais l'industrie americaine en Europe. Bien 
que certains aspects de l'ouvrage de M. Servan-
Schreiber soient rien moins que satisfaisants, il 
ne fait aucun doute qu'il existe la un veritable 
probleme. 
22. En fait, les investissements europeens aux 
Etats-Unis sont plus importants que les investis-
scments americains en Europe. La majorite de 
nos investissements representant cependant des 
achats de portefeuille, tandis que les Americains 
s'interessent aux investissements directs qui leur 
donnent le contrOle absolu d'une societe donnee. 
En outre, ces investissements ont eu tendance a 
se faire dans les industries a technologie de 
pointe, c'est-a-dire celles qui, precisement, sont 
appelees a une expansion maximum. L'affaire se 
complique du fait que les lois anti-trust, extre-
mement severes, rendent suspecte, aux yeux des 
Americains, toute participation n'assurant pas 
un controle absolu. Si l'Europe beneficie, d'une 
maniere generale, du savoir-faire et des methodes 
de gestion apportees par les Americains, la perte 
du controle des secteurs nevralgiques de l'indus-
trie exacerbe les sentiments et ne contribue pas 
a faciliter les relations entre !'Europe et les 
Etats-Unis. 
(e) L'aide a l'etranger 
23. L'aide a l'etranger est un domaine ou les 
Europeens viennent avant les Etats-Unis. Bien 
que certaines statistiques reposent sur des bases 
differentes et qu'il soit, par consequent, diffi-
cile de faire une comparaison precise, l'Europe 
parait effectivement peu eloignee de l'objectif de 
un pour cent du produit national brut fixe par 
les Nations Unies, ce qui n'est pas le cas des 
Etats-Unis. Quelques pays europeens semblent 
meme depasser ce pourcentage. 
24. Neanmoins, on croit couramment que les 
Etats-Unis sont les seuls a supporter cette 
charge, ce qui suscite un certain ressentiment 
dans !'opinion publique. Cette reaction s'expli-
que, dans une large mesure, par la predominance 
de l'aide bilaterale, et se comprend parfaitement 
lorsqu'on se rappelle la proportion d'aide liee. 
C'est la un domaine ou l'on pourrait intensifier 
l'esprit de cooperation, et il est regrettable que 
l'action du Comite d'aide au developpement soit 
si p:;u efficace. 
(f) CtJnclusion 
25. There are a large number of factors, then, 
which contribute to the current malaise in the 
Atlantic Alliance. Of these, the economic factors 
seem, at the moment, to be of the greatest impor-
tance, even though, to a large extent, they merely 
reflect other and even less tractable factors. I 
therefore think it right to examine the economic 
situation in greater detail, both inside the United 
States and in the Alliance as a whole, before 
going on to consider where we might now make 
some advance. 
CHAPTER II 
The situation in the United States 
in mid-1968 
26. In examining present and future prospects 
of relations between Europe and the United 
States, it is important to understand current 
developments in the United States and their 
possible repercussions on the world as a whole. 
Although it cannot be said that there is a crisis 
in the United States, it is nevertheless experi-
encing certain difficulties which are forcing it 
to review its entire policy in many fields. During 
a recent visit to the United States, your Rappor-
teur feels he obtained a better insight into the 
changes taking shape in United States policy. 
27. Of course, the proximity of the elections to 
. be held at the end of 1968 throws a veil or 
uncertainty over many aspects of these changes. 
However, the need for radical changes is so 
generally admitted that in all probability the 
administration which takes office in 1969 will 
continue the work now being started. Once the 
elections are over, this policy will probably 
even gain momentum with measures difficult to 
take during an election period. 
I. The internal situation 
28. Although it is not the aim of this report 
to consider the United States' internal situation, 
your Rapporteur wishes to mention a few points 
regarding the effects which this situation may 
have on United States foreign policy. With the 
assassination of President Kennedy, the race 
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riots in the last few years and, more recently, 
the assassination of Martin Luther King and the 
widespread unrest in student circles, it is evident 
that the United States' internal situation raises 
most serious problems. 
29. The most important problem is the 
existence of a coloured minority of about twenty · 
million. The overall aim of this minorlty is to 
be given a place in United States society, but 
measures so far are still inadequate. Legislation 
in some States makes it possible to evade Federal 
legislation on equal rights. The relative poverty 
of the negro population prevents many of them 
from reaching the higher levels of education: A 
solution to the problem of assimilating the negro 
population of course depends on radical changes 
in the attitude of the white population, but it 
also demands a considerable social and financial 
effort on the part of the Government. If the 
efforts which were started some years ago are 
to be more effective, the United States will have 
to cut down on certain expenditure, particularly 
abroad, in order to concentrate on a task which 
is of increasing importance for the survival o! 
the internal social structure. 
30. The social effort to be made is not limited 
to the negro population. In spite of the general 
wealth of the country, there are areas of the 
United States where industry is facing serious 
difficulties and where many are in want. Social 
legislation is less advanced than in most Western 
European countries and considerable investment 
must be made in these fields. 
31. Finally, the United States Constitution, 
adopted almost two centuries ago by a limited 
and sparsely populated federation of States, 
should perhaps be adapted to the requirements 
of an immense and highly populated State which 
has reached an extremely high degree of 
industrial civilisation and which bears the main 
brunt of the security and prosperity of a large 
part of the world. The concentration of all the 
executive power in the hands of a single man, 
the weight of local interests on parliamentary life 
and federalism often make it difficult for the 
Government to take the necessary measures. As 
at the time of the New Deal, major obstacles are 
encountered in such matters as imposing higher 
(f) Conclaion 
25. De nombreux facteurs contribuent done au 
malaise actuel de !'Alliance atlantique. Les fac-
teurs economiques semblent, pour !'instant, les 
plus importants, bien qu'ils refletent simplement, 
dans une large mesure, !'existence de facteurs 
moins tangibles. Il convient done d'examiner la 
situation economique des Etats-Unis, et celle de 
!'Alliance dans son ensemble, avant d'examiner 
les domaines dans lesquels nous pourrions main-
tenant faire quelques progres. 
CHAPITRE li 
La situation des Etats- Unis au milieu de 1968 
26. Il importe, pour examiner la nature des 
relations entre l'Europe et les Etats-Unis, et pour 
en degager quelques perspectives pour les annees 
a venir, de bien comprendre !'evolution que con-
naissent actuellement les Etats-Unis et les impli-
cations qu'elles risquent d'avoir pour le monde 
entier. Sans que l'on puisse dire que les Etats-
Unis connaissent une crise, l'on peut, neanmoins, 
affirmer qu'ils se heurtent a une serie de diffi-
cultes qui les obligent a reconsiderer entiere-
ment leur politique dans bien des domaines. Au 
cours de son recent voyage en Amerique, votre 
rapporteur croit avoir pu mieux saisir les chan-
gements qui se dessinent dans la politique des 
Etats-Unis. 
27. Il est evident que la proximite d'elections 
qui doivent se derouler a la fin de 1968, rend 
incertains nombre d'aspects de cette evolution. 
Neanmoins, la necessite de changements radicaux 
est suffisamment reconnue pour qu'il soit infini-
ment probable que !'administration qui viendra 
au pouvoir en 1969 continuera l'reuvre entre-
prise actuellement. Il est meme vraisemblable 
qu'une fois les elections passees, cette politi-
que sera accentuee par des mesures difficiles a 
realiser en periode electorale. 
I. La situation interieure 
28. Quoique le but de ce rapport ne soit pas 
d'examiner la situation interieure des Etats-
Unis, votre rapporteur voudrait donner ici quel-
ques indications sur les effets que cette situation 
peut avoir sur la politique exterieure des Etats-




les troubles raciaux qu'ont connus les Etats-Unis 
au cours des dernieres annees et, tout recemment, 
l'assassinat de Martin Luther King, !'agitation 
toute recente de milieux etudiants qui semble 
manifester un profond trouble de la jeunesse, 
nul n'ignore que la situation interieure des 
Etats-Unis pose des problemes d'une reelle gra· 
vite. 
29. Le plus important parmi eux est celui de 
!'existence d'une minorite noire d'une vingtaine 
de millions de personnes. Cette minorite, dans 
son ensemble, aspire a etre assimilee par la 
societe americaine, mais cette assimilation de-
meure insuffisante. La legislation de certains 
Etats permet de tourner la legislation federale 
sur l'egalite des droits. La pauvrete relative des 
noirs empeche beaucoup d'entre eux d'acceder 
aux niveaux superieurs du systeme d'enseigne-
ment americain. Bien sur, la solution du pro-
bleme de !'assimilation des noirs se trouve dans 
un profond changement de !'attitude des blancs, 
mais elle implique aussi un effort social et finan-
cier considerable de la part du gouvernement. 
Cet effort, entrepris depuis plusieurs annees, 
exige aujourd 'hui, pour etre plus efficace, que 
les Etats-Unis renoncent a certaines depenses, 
notamment a l'exterieur, pour se concentrer sur 
une tache de plus en plus indispensable a la sur-
vie de la societe americaine. 
30. L'effort social a entreprendre ne se limite 
pas a la communaute noire. Il existe aux Etats-
U nis, malgre la rich esse generale du pays, des 
zones ou les industries connaissent de graves dif-
ficultes, des individus et des groupes desherites. 
La legislation sociale y est moins avancee que 
dans la plupart des pays de l'Europe occidentale 
et des investissements considerables doivent etre 
realises dans ces domaines. 
31. Enfin, la constitution des Etats-Unis, 
adoptee il y aura bientot deux siecles, dans une 
federation d'Etats peu etendus et peu peuples, 
a peut-etre aujourd'hui besoin d'etre adaptee aux 
exigences d'un Etat immense, tres peuple, con-
naissant le plus haut degre de civilisation indus-
trielle et portant la charge essentielle de la secu-
rite et de la prosperite d'une grande partie du 
monde. La concentration de tout le pouvoir exe-
cutif entre les mains d'un seul homme, le poids 
des interets locaux sur la vie parlementaire, le 
federalisme, rendent souvent difficile au gou-
vernement de prendre les mesures qui s'impo-
sent : augmentation, necessaire pourtant, des 
impots directs, creation indispensable d'une legis-
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direct taxation (most necessary), legislation for 
carrying fire-arms, extending the competence of 
Federal law and police, social legislation and 
control of private firms. Probably in the years 
to come the United States will have to make far-
reaching changes in the State structure. 
II. The external situation 
32. The United States has many commitments 
abroad which it has been forced to accept because 
of its preponderant situation in the free world 
since the second world war. 
33. South-East Asia is now its main concern 
because of the Vietnam war. This is not the 
place to examine the reasons for the United 
States' commitments in that country, but mention 
should be made of President J ohnson's decision 
on 23rd March to end this conflict by means of 
negotiation. If, as we hope, negotiations are 
started soon, they will probably be long and the 
war will not be over before the end of the year. 
Nor will an end to hostilities necessarily mean 
the immediate departure of United States forces 
from Vietnam. In any event, the United States 
will then have to make a big effort to help 
reconstruct this devastated country, and it will 
probably be called upon to increase its military 
aid to other Far Eastern countries which feel 
threatened, particularly Thailand, Indonesia, 
South Korea and, perhaps, Japan. In short, the 
United States will have commitments in the Far 
East for a long time to come. 
34. Latin America, where underdevelopment is 
worsened by a rapid increase in the population 
and permanent political instability, demands 
considerable aid from the United States, particu-
larly in the economic field. The United States 
also supplies economic aid on a large scale to 
many Asiatic countries, such as India, and 
certain African countries. 
35. The weight of its various commitments left 
the United States incapable of intervening 
actively in the Middle East during the 1967 
crisis, but it is obvious that if the situation in 
that area deteriorates, and also if a lasting 
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solution is to be found, the United States will 
be required to assume an ever-greater role, 
particularly if Europe continues to be incapable, 
as in the summer of 1967, of taking an active 
part in maintaining peace and the economic 
development of the area. 
36. Finally, United States economic aid to 
Europe no longer plays an essential role, but 
the presence of United States military forces is 
still indispensable for the security of the area, 
since it demonstrates to Soviets and Europeans 
alike that the United States is determined to 
defend Western Europe against any aggression. 
While a United States presence is still an 
essential guarantee for \V estern European 
security, it also guarantees the cohesion of 
NATO, where it may be feared that certain 
countries will break away if European and 
United States forces are no longer linked in 
NATO. 
37. It is now evident that the overall burden of 
these commitments is too much for the balance 
of payments of the United States, which is having 
difficulty in reconciling its military effort in 
Vietnam, its other commitments and the defence 
of its own territory which, with the anti-missile 
defence system, will probably become increasingly 
expensive. As the financial strain on United 
States citizens increases, there is quite under-
standably a growing demand to reduce United 
States commitments, particularly in Europe. It 
would be dangerous not to give some satisfaction 
to United States public opinion, as otherwise 
there might well be a resurgence of isolationism, 
particularly if the United States does not obtain 
satisfaction in the settlement of the Vietnam 
question, and this would leave the whole of the 
free world in an extremely critical situation. 
38. If therefore Europe wishes to continue to 
benefit from United States support, it must now 
make a serious effort to help the United States 
shoulder the burden of its commitments. 
Economic assistance could be afforded, particu-
larly to underdeveloped countries and, once the 
war is over, to Vietnam. A military effort will 
also have to be made, for Europe will have to 
take on a larger share of its own defence. A 
political and military effort will be required if 
Europe is to prevent future serious disturbances 
in the Mediterranean Basin which might 
endanger world peace. 
lation sur le port d'armes, extension de la com-
petence de la justice et de la police federales, 
legislation sociale et imposition d'une certaine 
discipline aux entreprises privees se heurtent 
actuellement a des obstacles considerables, comme 
elles s'y etaient heurtees a l'epoque du New Deal, 
et i1 est probable qu'au cours des prochaines 
annees, l'Amerique aura a realiser de serieuses 
reformes des structures memes de l'Etat. 
n. La situation exterieure 
32. Les Etats-Unis ont a faire face, a l'exte-
rieur, a un nombre considerable d'obligations qui 
leur ont ete imposees par la situation preponde-
rante qui a ete la leur dans le monde libre, de-
puis la seconde guerre mondiale. 
33. Actuellement, l'Asie du sud-est tient une 
place preponderante parmi ces obligations a 
cause de la guerre du Vietnam. 11 ne nous appar-
tient pas d'examiner, ici, les motifs des engage-
ments americains dans ce pays, mais il nous faut 
souligner la decision prise le 23 mars par le 
President Johnson de mettre fin ace conflit par 
une negociation. Or, a supposer que, comme nous 
l'esperons, des negociations puissent etre enta-
mees prochainement, il est vraisemblable qu'elles 
seront longues et que la guerre ne sera pas ter-
minee avant la fin de cette annee. La fin des 
hostilites ne signifiera probablement pas non 
plus le depart immediat des forces americaines 
du Vietnam. L'Amerique aura de toute fa~on, a 
ce moment, a entreprendre un effort important 
pour aider a la reconstruction d'un pays devaste, 
et illui faudra probablement intensifier son aide 
militaire aux autres pays de !'Extreme-Orient 
qui se sentiront menaces, notamment a la Thai-
lande, a l'Indonesie, a la Coree du Sud et, peut-
etre, au Japon. Bref, l'Amerique se trouvera 
longtemps encore engagee en Extreme-Orient. 
34. L'Amerique latine, qui doit faire face a 
un sous-developpement aggrave par une augmen-
tation rapide de la population et par une insta-
bilite politique permanente, exige des Etats-Unis 
une aide considerable, surtout dans le domaine 
economique. Les Etats-Unis fournissent egale-
ment une aide economique importante a de nom-
breux pays asiatiques, comme l'Inde, et a certains 
pays africains. 
35. Le poids de ses divers engagements a laisse 
l'Amerique incapable d'intervenir activement au 
Moyen-Orient, au cours de la crise de 1967, mais 
il est evident qu'aussi bien une aggravation de la 
situation dans cette region que la recherche 
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d'une solution durable pour l'avenir exigerait un 
engagement de plus en plus grand des Etats-
Unis, surtout si !'Europe continue a se montrer 
incapable, comme elle l'a ete en 1967, de parti-
ciper activement au maintien de la paix et au 
developpement economique de cette region. 
36. En Europe enfin, l'aide economique ameri-
caine ne joue plus de role essentiel, mais la pre-
sence de forces militaires americaines demeure 
indispensable a la securite de cette region car 
elle manifeste, aux yeux des Sovietiques comme 
a ceux des Europeens, la determination ameri-
caine de defendre !'Europe occidentale contre 
toute agression. Dans la mesure ou cette presence 
americaine demeure la garantie essentielle de 
leur securite, elle est aussi le gage de la cohesion 
de l'O.T.A.N. dont on peut craindre que certains 
pays se detachent si elle n'est plus le lien entre 
les forces europeennes et celles de l'Amerique. 
37. Or, il apparait aujourd'hui que !'ensemble 
de ces obligations est trop lourd pour la balance 
des paiements des Etats-Unis qui parviennent 
difficilement a concilier leur effort militaire au 
Vietnam, le reste de leurs obligations et la de-
fense de leur propre territoire qui, avec le sys-
teme de fusees anti-fusees, deviendra probable-
ment de plus en plus couteuse. Au moment ou 
il devient necessaire de demander de nouveaux 
efforts financiers aux citoyens des Etats-Unis, 
ceux-ci demandent, comme il est normal, une 
limitation des engagements americains, notam-
ment en Europe. Ne pas donner certaiiies satis-
factions a !'opinion americaine serait dangereux, 
car cela risquerait de faire renaitre, surtout si 
l'affaire vietnamienne ne se reglait pas de fa~on 
satisfaisante pour la sensibilite americaine, un 
isolationnisme qui laisserait !'ensemble du monde 
libre dans une situation extremement critique. 
38. Ainsi, si !'Europe veut continuer a disposer 
de l'appui americain, illui faut faire aujourd'hui 
un serieux effort pour aider les Etats-Unis a 
supporter le poids de leurs obligations. Cet effort 
pourra etre economique, notamment en faveur 
des pays sous-developpes et, une fois la guerre 
terminee, au profit du Vietnam. 11 devra etre 
militaire car !'Europe devra prendre en charge 
une partie plus importante qu'elle ne l'a fait 
jusqu'a present de sa propre defense. 11 devra 
etre politique et militaire si !'Europe veut empe-
cher que le bassin de la Mediterranee ne continue 
a connaitre, au cours des prochaines annees, de 
graves desordres qui pourraient mettre en dan-
ger la paix mondiale. 
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m. The economic situation 
39. In spite of its industrial power and 
prosperity, there is a definite inflationary trend 
in the United States at present, due largely to 
the chronic imbalance of its external balance of 
payments. 
40. Table A shows the stability of employment, 
the increase in gross national product and the 
general growth of production compared with the 
increase in prices and salaries and the constant 
trade balance. 
41. A comparison with figures for other 
industrialised countries in the West shows that 
the inflationary trend is no greater in the United 
States than in most other countries and that 
limited measures would be sufficient to end the 
internal threat of inflation : higher discount 
rates and limited increases in fiscal measures 
should make it unnecessary to take more radical 
measures which might have serious repercussions 
on the United States economy and, consequently, 
on the economy of the whole free world. 
President J ohnson has already announced fiscal 
measures which have not yet been applied, but 
the discount rate was raised from 4 to 4.5 % in 
November 1967, to 5% in March 1968 and to 
5.5 % in April 1968, i.e. the highest since 1931, 
which should suffice to make credit scarce and 
to encourage Americans tempted to invest their 
money abroad to invest it at home. 
42. Far more serious are the threats to the 
United States external balance of payments 
because if the present deficit continues at the 
same level the dollar would be threatened and 
the United States Government would have to 
take radical protectionist measures which would 
be disastrous for all international trade. 
43. It must first be underlined that this deficit 
is not due to the United States trade balance, 
which has shown a steady surplus since the war, 
but to a number of factors indicated in Tables B 
and C, which show the volume of investments 
abroad and economic and military aid. It can 
also be seen that, although still positive, the 
trade balance no longer offsets the deficits 
recorded under other budget heads. Increased 
United States tourism abroad is largely 
responsible for this. 
Table A 
1st quarter January 4th quarter February 
1966 1966 1967 1968 
Gross national product in current dollars 
(Annual rate, $ '000 million) 725.9 807.3 
Gross national product in 1958 dollars 
(Annual rate, $ '000 million) 645.4 679.6 
Index of industrial production 
(1957-59 = lOO) 150.7 161.3 
Personal income 
Annual rate, $ '000 million) 563.7 658.4 
Wages and salaries 
(Annual rate, $ '000 million) 149.4 174.1 
Unemployment rate (per cent) 3.9 3.7 
Index of labour cost per unit of output 
(1957-59 = lOO) 99.3 110.3 
Index of consumer prices 
(1957 -59 = lOO) Ill 119 
Exports ($ million) 2271.6 2773.1 b 
General imports ($ million) 1947.6 2601.9 
Consumer instalment debt ($ million) 67.92 a77.287 
a. January 1968. 
b. In March 1968 imports seem even to have exceeded exports. 
Source: Business Cycle Development, March 1968. 
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Ill. La situation economique 
39. Malgre leur puissance industrielle et leur 
prosperite, les Etats-Unis connaissent actuelle-
ment une tendance inflationniste manifeste, due 
en grande partie au desequilibre chronique de 
leur balance des paiements exterieurs. 
40. Le tableau A montre a la fois la stabilite 
de l'emploi, !'augmentation du produit national 
brut, l'accroissement general de la production, 
mais aussi !'augmentation des prix et des salai-
res, l'equilibre constant de la balance commer-
ciale. 
41. La comparaison entre ces donnees et celles 
concernant les autres pays industrialises du 
monde occidental montre que la tendance infla-
tionniste n'est pas plus forte aux Etats-Unis que 
dans la plupart d'entre eux et que des mesures 
d'une envergure limitee devraient suffire a endi-
guer les menaces internes d'inflation : elevation 
du taux de l'escompte et accroissement limite de 
la fiscalite devraient permettre d'eviter des 
mesures deflationnistes plus vigoureuses qui 
auraient des effets graves pour l'economie ame-
ricaine et, en consequence, pour celle de tout le 
monde libre. Le President Johnson a deja an-
nonce des mesures fiscales qui n'ont pas encore 
ete prises, mais le taux de l'escompte a ete eleve 
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de 4 a 4,5% en novembre 1967, a 5% en mars 
1968 et a 5,5 % en avril 1968, c'est-a-dire a sa 
position la plus elevee depuis 1931, ce qui devrait 
suffire a rarefier le credit et aussi a encourager 
les Americains tentes de placer leurs fonds a 
l'etranger, a les investir sur place. 
42. Beaucoup plus serieuses semblent etre les 
menaces qui pesent sur la balance americaine des 
paiements exterieurs parce que le deficit actuel, 
s'il se poursuivait au meme rythme, ne pourrait 
aboutir qu'a mettre en danger le dollar et a con-
traindre le gouvernement americain a prendre 
des mesures protectionnistes radicales, dont les 
consequences seraient desastreuses pour tout le 
commerce international. 
43. Il convient d'abord de souligner que ce 
deficit n'est pas du a la balance commerciale 
americaine, regulierement excedentaire depuis la 
guerre, mais a une serie de causes dont les 
tableaux B et C donneront une idee, en montrant 
la place qu'y tiennent les investissements a 
l'etranger et l'aide economique et militaire, mais 
aussi le fait que, pour rester positive, la balance 
commerciale a cesse de compenser les deficits 
enregistres sur d'autres chapitres du budget. 
L'accroissement du tourisme americain a l'etran-
ger y a notablement contribue. 
Tableau A 
1 er trimestre Janvier 4e trimestre 
1966 1966 1967 
P.N.B. 
(en milliards de $) 725,9 807,3 
P. N. B. en monnaie constante 
(en milliards de $) 645,4 679,6 
Indice de la production industrielle 
(1957-59 = 100) 150,7 
Revenu des personnes 
(en milliards de $) 563,7 
Salaires (en milliards de $) 149,4 
Ch8mage en % de la main-d'cauvre 3,9 
Cout de la main-d'cauvre par unite de production 
(1957-59 = 100) 99,3 
Indice des prix de consommation 
(1957-59 = lOO) 111 
Exportations (en millions de $} 2271,6 
Importations (en millions de $} 1947,6 
Endettement des consommateurs 
(en millions de $} 67,92 
a. Janvier 1968. 
b. 11 semble m~me que, en mars 1968, les importations aient ete plus elevees que les exportation!;!, 















($ '000 million) 1941-1957 1958-1967 
Cumulative balance of 
payments deficit 10 27 
Annual average 0.6 2.7 
Cumulative surplus on 
trade and services + 85 + 19 
Cumulative surplus on 
capital account + 17 -63 
Cumulative deficit on 
military and 
government account -1121 -5511 
Variations in gold 
reserves +0.8 -11 
1. Of which $ 42,000 million for economic assistance 
(Marshal! plan in particular). 
2. Of which $ 43,000 million military expenditure, 




($ '000 million) 
1941-1957 (average). . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.6 
1958-1967 (average).................. 2.7 
1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.7 
1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.9 
1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 
1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 
1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.36 
19671 •••••••••••••••••••••••••• 3.6 
1. To 15th November only. 
44. In face of this situation, which has become 
alarming because of the rapid growth in the 
balance of payments deficit in 1967, and which 
is apparently even more marked in the first few 
months of 1968, the United States Government 
adopted several measures after President John-
son's message on 1st January 1968: 
(a) In the field of direct investments, the 
Government hopes to reduce the deficit by $1,000 
million as from 1968 by banning exports of 
capital to the developed countries and, on a case 
by case basis, limiting to 35 % or 65 % the 
income from capital invested in 1966 that can be 
reinvested on the spot, the remainder having to 
be repatriated. Investments in underdeveloped 
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countries must not be more than 110 % of 1966 
investments. 
(b) Banks have been requested, on a voluntary 
basis, to limit loans abroad and the Government 
hopes to gain $500 million thereby. 
(c) A committee has been set up to consider 
how to reduce United States tourist expenditure 
abroad by $500 million. 
(d) Negotiations have been started for reducing 
Government civil and military expenditure 
abroad by at least $500 million. 
(e) The United States Government has started 
negotiations for facilitating exports and has 
asked the EEC to take unilateral action to 
advance the lowering of customs barriers for 
which provision was made in the final act of 
the Kennedy round. Although it reacted 
favourably to this appeal, the EEC laid down 
certain conditions which the United States 
Government wishes to discuss further. 
45. These interventionist measures are obvi-
ously only of a provisional nature. Some experts 
consider that it will take about two years for 
them to be effective and bring the United States 
balance of payments up to a level close to equilib-
rium. But they must be accompanied by longer-
term measures which alone can consolidate the 
recovery of the United States balance of pay-
ments. The end of the war in Vietnam would be 
one measure, but the necessary reorganisation of 
western defence will obviously require Europeans 
to assume a greater share of the cost of NATO 
and of defending the Mediterranean sector. 
46. Europe will therefore probably have to 
make both long- and short-term contributions to 
the recovery of the United States balance of 
payments. There is no question of building up 
a United States surplus by means of a European 
deficit, but of seeking an equitable balance of 
payments throughout the free world. It is not in 
Europe's interest to maintain large surpluses if 
this leads the United States to the verge of 
bankruptcy or economic isolationism. Its interest 
clearly lies in helping the United States to find 
its rightful place in the world economy. 
Tableau B 
(en milliards de $) 1941-1957 1958-1967 
Deficit cumule 10 27 
Deficit annuel 0,6 2,7 
Commerce et services + 85 + 19 
Mouvement de capitaux + 17 -63 
Depenses militaires et 
gouvernementales -1121 -5511 
Variation des reserves 
d'or +0,8 -11 
1. Dont 42 milliards pour l'aide economique (Plan 
Marshall notamment). 
2. Dont 43 milliards de depenses militaires, compensees 
seulement par 10 milliards de vente de material militltire. 
Tableau C 
Dl{icit annuel 
(en milliards de $) 
1941-1957 (moyenne) . . . . . . . . . . . . . . . . 0,6 
1958-1967 (moyenne) . . . . . . . . . . . . . . . . 2,7 
1958 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,7 
1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,9 
1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,2 
1965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3 
1966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,36 
19671 .......................... 3,6 
1. Jusqu'au 15 novembre seulement. 
44. En face de cette situation rendue alar-
mante par l'accroissement rapide du deficit de 
la balance des paiements en 1967, aggrave encore, 
semble-t-il, au cours des premiers mois de 1968, 
le gouvernement americain a pris, a la suite du 
message du President Johnson du r• janvier 
1968, une serie de mesures : 
(a) Dans le domaine des investissements di-
rects, le gouvernement espere reduire le deficit 
d'un milliard de dollars des 1968 par !'inter-
diction de toute exportation de capital vers les 
pays developpes et la limitation a 35 % ou 65 %' 
selon les cas, du capital investi en 1966, de la 
part des revenus des capitaux americains pou-
vant etre reinvestis sur place, le reste devant etre 
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rapatrie. Dans le cas des pays sous-developpes, 
!'ensemble des investissements ne devra pas de-
passer 110% de ceux de 1966. 
(b) Les banques ont ete in vi tees, par un pro-
gramme volontaire, a limiter leurs prets a l'etran-
ger et le gouvernement espere gagner 500 mil-
lions de dollars de ce fait. 
(c) Une commission a ete chargee d'examiner 
les mesures a prendre pour faire diminuer de 
500 millions de dollars les depenses des touristes 
americains a l'etranger. 
(d) Des negociations ont ete entreprises pour 
faire diminuer d'au moins 500 millions de dol-
lars les depenses civiles et militaires du gouver-
nement americain a l'etranger. 
(e) Le gouvernement americain a entrepris des 
negociations destinees a favoriser ses exporta-
tions, notamment en demandant a la C.E.E. 
d'accelerer unilateralement le desarmement 
douanier prevu par l'acte final du Kennedy 
round. Tout en repondant favorablement a cet 
appel, la C.E.E. a assorti son acceptation de con-
ditions sur lesquelles le gouvernement americain 
semble avoir !'intention de negocier encore. 
45. Ces mesures interventionnistes ne peuvent, 
evidemment, avoir qu'un caractere provisoire. 
Certains experts estiment qu'il faudra environ 
deux ans pour qu'elles produisent leur effet et 
retablissent la balance des paiements americaine 
a un niveau proche de l'equilibre. Mais elles doi-
vent etre accompagnees de mesures a plus long 
terme qui pourront seules consolider la restaura-
tion de la balance americaine des paiements. La 
fin de la guerre du Vietnam serait l'une d'elles, 
mais il est evident que la reorganisation de !'or-
ganisation de la defense occidentale qui sera 
necessaire impliquera la prise en charge par les 
Europeens d'une part plus grande des frais en-
traines par l'O.T.A.N. et par la defense du sec-
teur mediterraneen. 
46. Ainsi, il n'est pas douteux qu'a long terme 
comme a court terme, !'Europe aura a contri-
buer au redressement de la balance americaine 
des paiements. 11 ne s'agit nullement de compen-
ser par un deficit europeen un benefice que de-
vraient faire les Etats-Unis, mais il s'agit de 
parvenir a un ajustement equilibre des termes 
de la balance des paiements du monde libre. 11 
n'est pas dans l'interet de !'Europe de maintenir 
des benefices considerables si ces benefices doi-
vent amener l'Amerique, soit a la faillite, soit 
a un isolationnisme economique, mais il est de 
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47. This will not be the place it occupied 
immediately after the war and in this connection 
your Rapporteur must mention the new outlook 
he encountered in the United States. It is 
generally felt that the age of American prepon-
derance is over and a new stage of history is 
starting in which relations between Europe and 
the United States should take a new turn based 
on a true balance and sharing of duties and 
responsibilities. But, for this, Europe must be 
sufficiently united to be able to fill the gap left 
by the withdrawal, even though limited, of 
United States power which your Rapporteur 
feels is impending. 
CHAPTER III 
Economic relations 
A. Monetary problems 
l. T.Jw gold exchange standard 
48. For the last ten years or so, the international 
monetary system which, since the war, has been 
the foundation of the world economy, the com-
munist countries excepted, has been the subject 
of certain criticism on the part of economists of 
the liberal school. This criticism has taken on a 
new dimension in the last two years, partly 
because General de Gaulle, by adopting the 
analyses of these economists, and particularly 
those of Mr. Jacques Rueff, gave a political turn 
to what had until then been a quarrel of schools. 
In addition, in 1967 and the first months of 196R, 
a threatening situation developed for the inter-
national monetary order through speculation in 
gold resulting from dwindling confidence in the 
international reserve currencies : the dollar and 
the pound sterling. One effect of this crisis was 
the devaluation of the pound sterling in Decem-
ber 1967. 
49. The monetary system in force to date was 
based on the 1944 Bretton Woods Agreements 
which were perfectly adequate for the post-war 
economy. 
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50. Whereas until 1913 all currencies worthy 
of the name were based on reserves of precious 
metal held by the issuing banks, the reserves 
of most European countries were reduced to 
almost nothing after two world wars and a major 
international crisis. Their reserves no longer suf-
ficed to keep in circulation an adequate volume 
of currency. 
51. By agreement in the interests of all con-
cerned, it was therefore decided to consider the 
dollar - which had the backing of the immense 
gold reserves of Fort Knox - as the equivalent 
of the gold it represented. The gold exchange 
rate of the dollar was fixed in 1935 by President 
Roosevelt's Administration at $35 an ounce. 
With the number of dollars then in circulation, 
it was possible for anyone who wished to convert 
their holdings into gold. Moreover, the dollar 
was protected from speculation because there was 
no free market of gold in the United States. This 
is the system known as the gold exchange 
standard. 
52. It has allowed the countries of Western 
Europe to build up their currencies thanks 
mainly to financial assistance from the United 
States. This system has two drawbacks however 
which, in the end, have become apparent. 
53. (1) A purely economic drawback in that 
by the interplay of the financial machinery 
alone it leads to ill-controlled inflation. For 
instance, rather than keep useless amounts tied 
up in the reserves of central banks, the coun-
tries with large dollar holdings had every interest 
in reinvesting these dollars in the United States 
to gain interest on them. Consequently, the 
United States could spend large sums in Europe, 
either in the form of purchases or, above all, 
as investments, at no expense since the dollars 
thus spent very quickly found their way back 
into circulation in the United States. The 
American Administration had no need to print 
new bank notes for there to be inflation. Infla-
tion came from the mere fact that the money 
was returned to the country that had just spent 
it. To a large extent this system has obviously 
contributed to the prosperity both of the United 
States and of Europe in the last twenty years. 
But the quantity of money in circulation today 
very largely exceeds the reserves of precious 
metal held by the western central banks. The 
following table shows the evolution of gold stocks 
son interet evident d'aider les Etats-Unis a trou-
ver dans l't~conomie mondiale leur juste place. 
47. Cette place ne sera plus celle que l'Ameri-
que occupait dans l'apres-guerre et c'est la qu'il 
faut mentionner l'etat d'esprit nouveau que votre 
rapporteur a constate chez ses interlocuteurs 
americains. Ceux-ci estiment, en general, que 
l'ere de la preponderance americaine est revoluc 
et que nous entrons dans une nouvelle phase de 
l'histoire au cours de laquelle les rapports entre 
l'Europe et les Etats-Unis devraient prendre un 
aspect nouveau, fonde sur un equilibre veritable 
et sur un partage des charges et des responsa-
bilites. Encore faudrait-il que l'Europe soit suf-
fisamment unie pour pouvoir remplir le vide 
qu'est en train de creer le repli, meme limite, de 
la puissance americaine que votre rapporteur 
croit voir se dessiner. 
CHAPITRE Ill 
Les relations economiques 
A. Les problemes monetafres 
1. Le systeme de l'etalon de change-or 
48. Le systeme monetaire international sur 
lequel reposait depuis la guerre toute la vie eco-
nomique mondiale, mis a part les pays commu-
nistes, fait depuis une dizaine d'annees l'objet 
de certaines critiques de la part des economistes 
appartenant a l'ecole liberale. Ces critiques ont 
pris un aspect nouveau au cours des deux der-
nieres annees, d'une part parce que le General 
de Gaulle adoptant les analyses de ces economis-
tes, notamment celles de M. J acques Rueff, a 
donne un caractere politique a ce qui etait jus-
qu'alors une querelle d'ecole. De plus, au cours 
de l'annee 1967 et des premiers mois de 1968, 
un certain nombre de menaces se sont dessinees 
pour l'ordre monetaire international a cause 
d'une speculation sur l'or entrainee par l'amoin-
drissement de la confiance faite au....: monnaies 
de reserve internationales : le dollar et la livre 
sterling. Un des effets de cette crise a ete la 
devaluation de la livre sterling en decembre 
1967. 
49. Le systeme monetaire en vigueur jusqu'a 
present avait ete fonde par les Accords de Bret-
ton Woods en 1944 et il repondait parfaitement 




50. En effet, alors que jusqu'en 1913, toutes 
les monnaies respectables etaient fondees sur un 
avoir en metal precieux detenu dans les coffres 
des banques emettrices, les avoirs de la plupart 
des pays europeens s'etaient, a la suite de deux 
guerres mondiales et d'une grande crise inter-
nationale, reduits a presque rien. Il n'etait plus 
possible de maintenir une circulation monetaire 
suffisante a partir de ces reserves. 
51. L'on a done decide, par un accord qui cor-
respondait aux interets bien compris de tous, de 
considerer le dollar - qui, lui, etait gage sur les 
immenses reserves d'or de Fort Knox- comme 
!'equivalent de l'or qu'il representait. Le taux de 
convertibilite du dollar en or avait ete fixe, en 
1935, par !'administration du President Roose-
velt, a 35 dollars l'once. La quantite de dollars 
alors en circulation pouvait permettre a ceux 
qui en auraient le desir de changer les dollars 
qu'ils detenaient contre de l'or. Le dollar etait 
d'ailleurs maintenu a l'abri de la speculation 
puisque l'or ne faisait pas l'objet aux Etats-Unis 
d'un march€ libre. C'est ce systeme que l'on a 
appele « systeme de l'etalon de change-or ». 
52. Il a permis aux pays de l'Europe occiden-
tale de reconstituer leur monnaie grace, en par-
ticulier, a l'aide financiere qu'ils ont r~ue des 
Etats-Unis. Ce systeme presentait, toutefois, 
deux inconvenients qu'un long usage a reveles. 
53. (1) Un inconvenient proprement economique. 
Celui d'entrainer, par le seul jeu des mecanismes 
financiers, une inflation mal controlee. En effet, 
les pays qui detenaient des reserves importantes 
de dollars avaient tout interet, plutot que de 
conserver des dollars inutiles dans les coffres de 
leurs banques centrales, a reinvestir ces dollars 
aux Etats-Unis pour en tirer benefice. Ainsi, les 
Etats-Unis pouvaient depenser des sommes im-
portantes en Europe, soit sous la forme d'achats, 
soit surtout sous la forme d'investissements, sans 
qu'illeur en coute rien puisque les dollars depen-
ses rentraient tres rapidement dans la circula-
tion monetaire ameriCaine. L'administration 
americaine n'avait pas besoin d'imprimer de nou-
veaux billets de banque pour qu'il y ait inflation. 
L'inflation venait du simple retour de la monnaie 
chez celui qui venait de la depenser. Ce systeme 
a evidemment contribue, dans une large mesure, 
a la prosperite et des Etats-Unis et de !'Europe 
au cours des vingt dernieres annees. Mais les 
masses monetaires en circulation excedent au-
jourd'hui tres largement les reserves de metaux 
precieux contenues dans les coffres des diffe-
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in the United States and the circulation of dollars 
outside that country : 
($ '000 million) 









States 6.4 11.9 19.4 29 35.5 
Source: US News and World Report, 25th March 1968. 
54. In the circumstances, it was inevitable that 
the holders of dollars should wonder how far 
they could trust this currency and should start 
to convert their dollars into gold. This, of course, 
began to undermine confidence in the American 
currency. 
55. (2) The political drawbacks are equally 
clear. 
56. The first is that inflation in the United 
States has enabled American capital to take a 
very large share in investments in Europe, thus 
raising the problem discussed elsewhere in this 
document. 
57. Again, the role played by the dollar confers 
upon the United States a power that many 
consider untoward. Insofar as the currencies of 
most European countries are tied to dollar 
reserves, every decision the United States Govern-
ment may take, be it in the monetary field alone 
or the general political field, may have a decisive 
influence on the value of the European cur-
rencies. It is clear for example that if the United 
States Government decided to devalue the dollar 
it would lead to a. devaluation of most European 
currencies. But, above all, the close monetary 
solidarity between Europe and the United States, 
based on a fundamental inequality between the 
dollar and the European currencies, makes 
Europeans feel that they are bearing the 
financial burden of an American policy with 
which they do not always agree. For instance, 
the war in Vietnam is often denounced today 
as a basic cause of American inflation and 
consequently as a cause of the monetary crisis 
from which we are all suffering as much as 
the Americans. 
58. These drawbacks are such that many 
consider that the gold exchange standard can 
now no longer be maintained. The fact is that 
the recent boom in the price of gold has brought 
a serious threat to bear on this system. Europe 
has today recovered part of its pre-war economic 
and trading role and it is quite normal that it 
should no longer agree to depend wholly on 
purely American decisions for such an essential 
matter as its currency. 
2. The return to the gold standard 
59. .According to orthodox liberal thinking, the 
most normal solution is the one proposed by 
General de Gaulle in the wake of J acques Rueff, 
i.e. to revert purely and simply to the gold 
standard. This would involve a very considerable 
re-evaluation of gold, i.e. a radical devaluation 
of the dollar and of all the European currencies. 
This would be a return to the system which 
operated in Europe throughout the nineteenth 
century. 
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60. Such a proposal involves a number of 
difficulties however. 
61. (1) Political difficulties from the fact that 
the two main gold producers in the world are 
South Africa and the Soviet Union. These two 
countries would thus be in a position to exercise 
a decisive influence on the international mone-
tary order at any time by raising or lowering 
gold rates or by abruptly reducing or increasing 
production. 
62. Thus, far from being as some have 
claimed the neutral and impartial measure of 
international monetary activities, gold would be 
a political instrument in the hands of two States 
whose interests, to say the least; do not in many 
respects tally with those of the free world. The 
power of the Soviet Union would be dangerously 
enhanced if it were given the means of disrupting 
the western economy. Nor is it desirable for 
South Africa to be given such important means 
of pressure on our countries. 
rentes banques centrales occidentales. Le tableau 
ci-dessous montre !'evolution du stock d'or que 
detiennent les Etats-Unis et de la circulation des 
dollars en dehors de ce pays : 
(en milliards de $) 
1949 1954 1959 1964 13.3. 1968 
--------
Stocks d'or 
aux U.S.A. 24,6 21,8 19,5 15,5 11,5 
----------
Dollars hors 
des U.S.A. 6,4 11,9 19,4 29 33,5 
Sout'CB : US News and World Report, 25 mars 1968. 
54. Dans ces conditions, il etait inevitable que 
les detenteurs de dollars se demandent queUe 
confiance ils pouvaient faire a cette monnaie et 
que certains d'entre eux cherchent a convertir 
leurs dollars en or, ce qui ne pouvait qu'accroi-
tre la mefiance en la monnaie americaine. 
55. (2) Les inconvenients politiques sont egale-
ment certains. 
56. Le premier d'entre eux est que !'inflation 
americaine a permis au capital americain de 
prendre une place tres importante dans les inves-
tissements realises en Europe, posant ainsi un 
probleme dont nous traitons par ailleurs. 
57. D'autre part, le role joue par le dollar 
donne aux Etats-Unis une puissance que beau-
coup trouvent exageree. En effet, dans la mesure 
ou les monnaies de la plupart des pays europeens 
sont gagees sur des reserves en dollars, toutes les 
decisions que prend le gouvernement americain, 
soit dans le domaine proprement monetaire, soit 
dans le domaine de la politique generale, peu-
vent avoir une influence decisive sur la valeur 
des monnaies europeennes. Il est clair, par exem-
ple, qu'une decision de devaluer le dollar qui 
serait prise par le gouvernement des Etats-Unis 
amenerait une devalorisation de la plupart des 
monnaies europeennes. Mais, surtout, la solida-
rite monetaire etroite entre l'Europe et les Etats-
Unis, parce qu'elle est fondee sur une inegalite 
fondamentale entre le dollar et les monnaies 
europeennes, fait que les Europeens ont le senti-
ment de porter le poids financier d'une politique 
americaine qu'ils n'approuvent pas toujours. 
Ainsi, l'on entend souvent aujourd'hui denoncer 
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la guerre du Vietnam comme une cause essen-
tielle de !'inflation americaine et, par consequent, 
comme une cause de la crise monetaire dont nous 
serions tous les victimes au meme degre que les 
Americains. 
58. Ces inconvenients sont tels que beaucoup 
considerent aujourd'hui que le systeme de l'eta-
lon de change-or ne peut etre maintenu. De fait, 
les recentes flambees du prix de l'or ont porte 
sur ce systeme une tres grave menace. Or, !'Eu-
rope a retrouve aujourd'hui une partie du role 
economique et commercial qu'elle jouait avant la 
guerre et il est bien normal qu'elle n'accepte plus 
de dependre entierement pour quelque chose 
d'aussi essentiel que ses monnaies, de decisions 
purement americaines. 
2. Le retour a l' etalon-or 
59. La solution la plus normale, selon l'ortho-
doxie liberale, c'est celle proposee par le General 
de Gaulle a la suite de M. Jacques Rueff, et qui 
consisterait a retablir purement et simplement 
l'etalon-or. Cela impliquerait une reevaluation 
fort importante de l'or, c'est-a-dire une devalua-
tion considerable du dollar et de tQutes les mon-
naies europeennes. L'on reviendrait ainsi au sys-
teme qui a fonctionne en Europe pendant tout le 
XIX• siecle. 
60. Toutefois, cette proposition se heurte a un 
certain nombre de difficultes. 
61. (1) Des difficultes d'ordre politique qui 
proviennent de ce que les deux principaux pro-
ducteurs d'or dans le monde sont, d'une part 
l'Afrique du Sud, d'autre part !'Union Sovie-
tique. Ces deux pays se trouveraient done en me-
sure d'agir de fa~on decisive sur l'ordre mone-
taire international a n'importe quel moment en 
elevant ou en abaissant les tarifs de l'or ou encore 
en restreignant ou en accroissant brutalement la 
production. 
62. Ainsi, loin d'etre - comme d'aucuns l'ont 
pretendu - la mesure neutre et impartiale de 
l'activite monetaire internationale, l'or serait un 
instrument politique entre les mains de deux 
Etats dont, le moins qu'on puisse dire, est que 
leurs interets ne correspondent pas en bien des 
points avec ceux du monde libre. Donner a 
!'Union Sovietique le moyen de provoquer des 
crises dans l'economie occidentale serait accroitre 
sa puissance de fa~on dangereuse. Il n'est pas non 
plus souhaitable que l'Afrique du Sud soit dotee 
de moyens de pression aussi importants sur nos 
pays. 
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63. (2) Economic difficulties from the fact 
that devaluation of the currencies might lead 
to a rapid increase in prices which would quickly 
cancel out the advantages of devaluation and 
also risk undermining confidence. This would 
encourage the hoarding of gold and would thus 
lead to a reduction of the money in circulation 
and consequently to a generalised and prolonged 
economic recession. In addition, the main victims 
of this return to the monetary system of the 
nineteenth century would probably be the under-
developed countries which have negligible gold 
reserves. They would be the silent witnesses of a 
considerable increase in the financial power of 
the developed countries from one day to the next, 
coupled with a proportional reduction in their 
own resources. It should be added that if there 
were to be a serious economic recession, the 
governments of the richer nations would take 
measures to reduce aid to the underdeveloped 
countries and probably they would also reduce 
their purchases from those countries. 
64. General de Gaulle himself does not seem 
to be unaware of these drawbacks as is witnessed 
by the fact that, in a communique on 20th March 
1968, the French Government asked that, in 
addition to a return to the gold standard, a 
system of international credit should be organ-
ised to counteract the shortage of liquidities 
that might be brought about by a return to the 
gold standard. 
3. Fluctuating exchange mtes 
65. A second solution considered by certain 
economists is the one adopted after the first 
world war, i.e. the system of fluctuating exchange 
rates. 
66. This system is fairly simple and fairly 
logical and if carried through would once and 
for all make it unnecessary to maintain inter-
national monetary reserves. It is merely a matter 
of abandoning the currency market to the law 
of supply and demand. In principle, the 
advantage of this system is to offset immediately, 
by fluctuations in the exchange rates, the 
possible effect on prices of unco-ordinated 
national policies and thus to preserve in the long 
run the balance of international transactions in 
each country, obviating the need to have recourse 
to trade restrictions. 
67. Some very serious drawbacks are inherent 
in this system, however, as was revealed when an 
attempt was made to apply it in Europe. 
68. In a system of convertibility, an over-
rapid development of credit, especially in the 
small countries, might lead to deficits in the 
balance of payments before prices have risen 
sufficiently to meet the inflationary trend. 
There would be a strong danger of speculation 
accelerating and accentuating the disequilibrium 
without causing financial policies to be corrected, 
themselves the source of deficits in the balance of 
payments. Thus, after the first world war, there 
was a complete financial collapse in certain 
countries of Central Europe and particularly in 
Germany. Exchange rates fell to too low a level, 
as was the case in Belgium and in France, and 
deflationary measures were brought to bear on 
the national economies in certain States, in the 
United Kingdom and Italy for instance. Nowhere 
was there any indication of fluctuations in the 
exchange rates helping to restore balance. 
Obviously, if reserves were kept at a high level, 
the States would probably be in a position to 
readjust exchange rates which were too un-
realistic. But with inadequate reserves, in a 
system of fluctuating exchange rates, the States 
are obliged to act by imposing restrictions which 
are always dangerous for the preservation of 
convertibilit:;r and even more for the health of 
the world economy. Finally, the system of 
fluctuating exchange rates allows the wealthier 
nations to exercise considerable pressure on the 
currencies of the less fortunate and, consequently, 
this system is an insufficient and inadequate 
instrument for meeting the problems of the 
international monetary system. 
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4. The Keynes plan of 8th April 1943 
69. When the Bretton Woods Conference was 
being prepared, British experts submitted a 
plan for meeting the difficulties in the inter-
national monetary system. It was a question of 
internationalising the volume of world reserves 
based on exchanges between countries. The linch-
pin of this plan, whose main promoter was John 
Maynard Keynes, was the constitution of an 
international reserve fund based on deposits in 
national currencies. Keynes therefore proposed 
setting up an International Clearing Union 
whose members would be committed to accepting, 
in lieu of payment in gold, bank transfers to 
their credit in payment for what was due to them 
from other member States, no member having 
the right to demand gold in exchange for the 
amounts standing to its credit. Thus the Union 
63. (2) Des inconvenients economiques; en 
effet, la devaluation des monnaies risquerait 
d'aboutir a une augmentation rapide des prix qui 
annulerait rapidement les avantages de cette de-
valuation et, d'autre part, la confiance dans les 
monnaies pourrait en etre ebranlee, ce qui encou-
ragerait la thesaurisation de l'or et conduirait 
done a une reduction de la circulation monetaire 
et, par consequent, a une recession cconomique 
generalisee et prolongee. De plus, les principales 
victimes de ce retour au systeme monetaire du 
XIX• siecle seraient probablement les pays sous-
developpes qui ne disposent pas de reserves d'or 
et qui verraient, du jour au lendemain, la puis-
sance financiere des pays developpes s'accroitre 
considerablement, done la leur diminuer en valeur 
relative dans les memes proportions. Ajoutons 
que, s'il devait y avoir une grave recession ccono-
mique, les mesures prises par les gouvernements 
des pays riches diminueraient l'aide aux pays 
sous-developpes et probablement aussi les achats 
faits dans ces pays. 
64. Le General de Gaulle lui-meme ne semble 
pas avoir ete insensible a ces inconvenients puis-
que, dans un communique du 20 mars 1968, le 
gouvernement fran11ais demandait qu'outre le 
retour a l'etalon-or, un systeme de credit inter-
national soit organise pour suppleer au manque 
de liquidites que risquerait de provoquer le re-
tour a l'etalon-or. 
3. Les taux de change flexibles 
65. Une seconde solution, envisagee par certains 
economistes, est celle qui avait ete adoptee au len-
demain de la premiere guerre mondiale, a savoir 
le systeme des taux de change flexibles. 
66. Ce systeme est assez simple et assez logique 
et, pousse jusqu'aux extremes, il rendrait defini-
tivement inutile la necessite de reserves mone-
taires internationales. Il consiste tout simplement 
a abandonner le marche des devises au seul jeu 
de la loi de l'offre et de la demande. Ce systeme 
a, en principe, l'avantage de compenser imme-
diatement, par des fluctuations des taux de 
change, !'incidence que peuvent avoir sur les prix 
des politiques nationales disparates et de pre-
server ainsi, a la longue, l'equilibre des trans-
actions internationales de chaque pays sans qu'il 
y ait besoin de recourir a des restrictions du com-
merce. 
67. Toutefois, cc systeme a de tres graves incon-
venients qui se sont reveles lorsqu'on a tente de le 
pratiquer en Europe. 
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68. En effet, en regime de convertibilite, un de-
veloppement trop rapide du credit, specialement 
dans les petits pays risque d'entrainer des deficits 
de la balance des paiements bien avant que les 
prix aient augmente suffisamment pour repondre 
a la poussee inflationniste. La speculation risque-
rait fort d'accelerer et d'amplifier les mouve-
ments de desequilibre sans aboutir a la correction 
des politiques financieres, cause des deficits de la 
balance des paiements. Ainsi, l'on a assiste, apres 
la premiere guerre mondiale, a un effondrement 
total de la monnaie dans certains pays d 'Europe 
centrale et notamment en Allemagnc, mais aussi 
a un abaissement des taux de change a un niveau 
trop bas eomme cc fut le cas en Bclgique et en 
France, ou encore a des interventions deflation-
nistes des Etats sur les economies nationales, 
comme ce fut le cas au Royaume-Uni et en Italic. 
Il ne semble pas que les fluctuations des changes 
de cette epoque aient aide nulle part a etablir 
des taux change en equilibre. Evidemment, si 
les niveaux de reserves demeuraient eleves, les 
Etats seraient probablement en mesure de ra-
juster les taux de change devenus trop defavo-
rables. Mais si les reserves sont insuffisantes, les 
Etats sont clans un systeme de change flexible, 
astreints a agir par des restrictions des echanges 
toujours dangereuses pour la preservation de la 
convertibilite de la monnaie et plus encore pour 
la bonne sante de l'economie mondiale. Enfin, le 
systeme des changes flexibles permet aux Etats 
les plus riches d'exercer des pressions conside-
rables sur la monnaie des moins riches et, par 
consequent, ce systeme constitue un palliatif in-
suffisant et inadequat aux problemes de l'ordre 
monetaire international. 
4. Le plan Keynes du 8 avril1943 
69. Lors de la preparation de la conference de 
Bretton ·woods, les experts britanniques avaient 
presente un plan qui tentait de pallier les diffi-
cultes de l'ordre monetaire international. Il s'agis-
sait de donner un caractere international a la 
masse des reserves mondiales provenant des 
echanges entre pays. L'idee directrice de ce plan, 
dont le principal auteur etait John Maynard 
Keynes, consistait a constituer un fonds inter-
national de reserves gage sur les depots en mon-
naies nationales. Keynes proposait done la crea-
tion d'une union de clearing internationale dont 
les membres se seraient engages a accepter, au 
lieu de paiement en or, des transferts bancaires 
portes a leur credit comme reglement de ce qui 
pouvait leur etre du par un autre Etat membre, 
aucun Etat membre n'ayant le droit d'exiger de 
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could never be placed in difficulties when 
cheques were presented for payment. In fact it 
was a logical extension into the international 
field of the fundamental principle of national 
banking. It would have been possible to hold a 
large credit balance in the Clearing Union 
without any reduction in the purchasing power 
of the economic circuit, and the accumulation 
of credits in the Union, calculated in bancors, 
would not have restricted the creditor's producer 
and consumer capacity. The only relinquishment 
of sovereignty required from the States would 
have been their commitment to pool their credits 
for the attainment of jointly-agreed aims. But 
this would have been at no cost to the countries 
with a credit balance. 
70. Obviously, as with a credit system within 
States, this system could have resulted in an 
excessive increase in purchasing power leading 
to an unwarranted rise in prices. But this is a 
risk that it could be necessary to take at 
international level just as it has for long been 
taken at national level. 
71. The main problem raised by this plan was 
that of determining the use of loan facilities 
offered by the Clearing Union so as to contribute 
to expansion and not inflation. Everything there-
fore depended on the decision-making procedure 
within the Union and probably the imple-
mentation of this plan would have raised serious 
political problems. 
72. The Keynes plan was not adopted, but 
even today it could perhaps point to certain 
measures for meeting three aims : 
(i) create an objective international 
reserve unit capable of increasing 
regularly the volume of currency in 
circulation ; 
( ii) prevent the preponderance of 
wealthier States crushing the less 
favoured nations ; 
( iii) allow expansion without inflation. 
5. The Triffin plan 
73. In his book "Gold and the dollar crisis'' 
published in 1960, Robert Triffin presented a 
plan based on the same principles as the Keynes 
plan but taking account of the international 
organisations which now exist, i.e. mainly the 
Internat~onal Monetary Fund. In this plan, an 
attempt IS made to avoid the possible drawbacks 
of the Keynes plan. 
74. Since its creation in 1947, the International 
Monetary Fund has made it possible to obtain 
important loans which are added to the reserves 
of the borrowing countries to enable them to 
support their currencies whenever they are in 
difficulty. 
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75. . These loans however are drawn up in 
natiOnal currencies, i.e. mainly in dollars or 
sterling, and Robert Triffin's proposal is to 
replace these balances by IMF balances in the 
reserves of all the member countries. These 
balances should have all the attributes of gold 
for international settlements. The main dif-
ference between the Triffin plan and the Keynes 
plan is that the former does not maintain 
national currencies as an alternative or sup-
plementary means of international settlement as 
was the case with the British proposal in 1943. 
76. For Triffin the IMF's resources in loans 
would be based on the accumulation of deposits 
made by the member countries forming an 
integral part of their monetary reserves and 
parallel with gold and having the same liberation 
value. 
77. The Fund's resources for loans however 
must not be unlimited but confined to the 
creation of a sufficient quantity of bancors to 
maintain international liquidities at a suitable 
level. 
78. The Triffin plan advocates various methods 
of making these limitations as automatic as 
~ossi?le and it is certain that a degree of protec-
tiOn IS necessary. Considerable powers of decision 
:em~in, ho~ev~r, since the volume of currency 
m circulatiOn m the world would depend to a 
~ery g:eat ~xtent on IMF decisions. While it is 
Imposs~ble m a world organisation of this size 
to subJ.ect collective decisions to the veto right 
of a smgle power, it is necessary to have a 
procedure for voting decisions by qualified 
l'or de l'Union de clearing en echange de ses 
comptes bancaires. Ainsi, l'Union n'aurait jamais 
pu etre mise en difficulte pour le reglement des 
cheques vires sur elle. ll s'agissait, en fait, d'une 
extension logique dans le domaine international 
du principe fondamental sur lequel reposent les 
systemes bancaires nationaux. Dans ce cas, en 
effet, il aurait ete possible de detenir une balance 
creditrice importante aupres de l'Union de 
clearing sans qu'il y ait pour cela retrait du pou-
voir d'achat du circuit economique et !'accumula-
tion de credit aupres de l'Union, decomptee en 
« Bancors », n'aurait pas restreint la capacite du 
crediteur de produire et de consommer. Le seul 
abandon de souverainete demande aux Etats se 
serait situe dans un accord par lequel ils se se-
raient engages a ce que leurs credits soient joints 
a une masse commune et affectes a des buts ayant 
reQu !'approbation generale. Mais il n'en aurait 
rien coute aux pays crediteurs. 
70. Evidemment, ce systeme aurait pu, tout 
comme celui du credit a l'interieur des Etats, 
aboutir a la creation d'un pouvoir d'achat exces-
sif engendrant une hausse injustifiee des prix. 
Mais c'est un risque qu'il peut etre necessaire de 
prendre sur le plan international tout comme l'on 
accepte depuis longtemps de le prendre sur le 
plan national. 
71. Le probleme essentiel que posait ce projet 
etait celui de determiner l'usage des facilites de 
pret offertes par l'Union de clearing afin qu'elle 
contribue a !'expansion et non a !'inflation. Tout 
reposait done sur la procedure de decision a l'in-
terieur de l'Union et il est probable que la mise 
en application de ce plan aurait pose de graves 
problemes politiques. 
72. Le plan Keynes n'a pas ete adopte, mais il 
peut, peut-etre, aujourd 'hui encore, inspirer cer-
taines mesures destinees a repondre a trois objec-
tifs: 
(i) creer une unite de reserve internatio-
nale objective, mais susceptible d'ac-
croitre regulierement la masse mone-
taire en circulation ; 
(ii) empecher que la preponderance des 
Etats les plus riches n'aboutisse a 
l'ecrasement des pays les moins favo-
rises; 




5. Le plan Triffin 
73. M. Robert Triffin a presente, en 1960, dans 
son livre: « Gold and the dollar crisis», un plan 
qui s'inspire des memes principes que le plan de 
Keynes, mais qui tente, d'une part, de s'appuyer 
sur les organisations internationales existantes, 
c'est-a-dire essentiellement le Fonds Monetaire 
International et, d'autre part, de remedier aux 
inconvenients que pouvait presenter le plan 
Keynes. 
74. Le Fonds Monetaire International, en effet, 
a permis depuis sa creation, en 1947, des prets 
importants qui vont s'ajouter aux reserves des 
pays emprunteurs pour leur permettre de soute-
nir leurs monnaies au moment ou celles-ci con-
naissent des difficultes. 
75. Toutefois, ces prets sont etablis en monnaies 
internationales, c'est-a-dire surtout en dollars et 
en sterling et la proposition de M. Triffin consiste 
a remplacer ces balances par des balances F.M.I. 
dans les reserves de tous les pays membres. Ces 
balances devraient avoir toutes les proprietes de 
l'or comme moyen de reglements internationaux. 
La difference essentielle entre le plan Triffin et 
le plan Keynes est que le premier ne maintient 
pas les monnaies nationales comme moyen alter-
natif ou supplementaire de reglements inter-
nationaux comme le faisait la proposition britan-
nique de 1943. 
76. Pour M. Triffin, la capacite de pret du 
F.M.I. serait fondee sur l'accumulation des de-
pots realises par les pays membres, faisant partie 
integrante de leurs reserves monetaires en paral-
Iele avec l'or et ayant la meme valeur liberatoire 
quelui. 
77. Toutefois, le Fonds ne doit pas avoir une 
capacite de pret illimitee, mais reduite a la crea-
tion de « Bancors » en quantite suffisante pour 
maintenir un niveau convenable de liquidites in-
ternationales. 
78. Le plan Triffin propose un certain nombre 
de mecanismes destines a donner un caractere 
aussi automatique que possible a ces limitations 
et il n'est pas douteux que de tels garde-fous 
soient necessaires. Neanmoins, il reste un pouvoir 
de decision important, car c'est dans une tres 
large mesure des decisions du F.M.I. que depen-
drait la quantite des monnaies en circulation 
dans le monde. Or, si pour une organisation mon-
diale de cette ampleur, il est impossible de sou-
mettre les decisions collectives au droit de veto de 
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majority. It is evident that this procedure must 
take account of the contribution of each member 
of the IMF to the Fund as a whole and there 
lies the problem of relations between Europe 
and the United States. 
79. Since the publication of the Triffin plan 
in 1960, other projects of the same kind have 
been published by several well-known economists. 
Most of them differ from the Triffin plan only 
in technical points of detail into which your 
Rapporteur will not enter. Mention should be 
made, however, of the plan submitted by Profes-
sor Franco Modigliani 1 in 1966 because, after a 
transitional period, gold and foreign currency 
would no longer play any part in the settlement 
of international trade, nor in national reserves, 
but would be replaced by a reserve unit issued 
by an international bank which would take the 
place of the IMF. This bank would be in a posi-
tion to exercise strict controls over the balance 
of payments of member States and would provide 
them with liquidities according to their equiv-
alent gold and foreign currency reserves and 
their trade requirements. An advantage of this 
solution would be to end the gold-exchange 
standard which can no longer be applied but 
from which no one dares to break away officially. 
Being a revolutionary step, it may be more dif-
ficult to put it into practice, since present trends 
in the IMF show that the governments will only 
progressively accept the ultimate consequences of 
the reform which has already started. 
6. The present position of the International 
Monetary Fund 
80. Without adopting entirely the proposals of 
Robert Triffin, and above all without giving up 
the practice of the gold exchange standard, the 
Assembly of the International Monetary Fund, 
at its meeting in Rio de Janeiro in September 
1967, advocated the principle of special drawing 
rights on the monetary fund. Some of the 
important decisions in this respect would be 
taken by qualified majority. It is evident that, 
1. Franco Modigliani, Peter Kenen: uA suggestion 
for solving the international liquidity problem", in the 
Banca Nazionale del Lavoro Quarterly Review, No. 76, 
Rome, March 1966. 
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at the present juncture, the United States has a 
de facto veto right in the International Monetary 
Fund, but this cannot be the case for any single 
European country. But the quota of the six 
Common Market countries together would war-
rant the EEC taken as a whole having this right. 
This means that for any reform of the inter-
national monetary system it is essential for 
Europe to constitute as wide an entity as possible 
if it is to escape a power of decision belonging 
almost exclusively to the United States Govern-
ment. 
81. The results of the meeting of the Ministers 
of Finance of the Group of Ten in Stockholm 
at the end of March 1968 are rather discouraging 
in this respect as the European powers were 
divided, France refusing to sign the Final Act 
of the Conference. Probably the EEC will be 
unable to take any monetary measures because, 
while five of its members continue to uphold and 
seek to improve the present international system, 
France is withholding its support and seems to 
favour gold as a basis for its currency. Con-
sequently, the Common Market countries lose the 
veto right they would have had in the IMF, had 
they stood united. 
82. But in the short term, there is considerable 
advantage to be gained from the nine-power 
agreement on the creation of special drawing 
rights in the IMF since a strong flow of trade 
can thus be maintained at a time when the 
United States and the United Kingdom are 
forced to take measures to protect their cur-
rencies. But these special drawing rights are not 
enough to reform the international monetary 
system. If they are not quickly followed by 
sound reforms as shown in Chapter II, they may 
even lead to increased inflationary tendencies. 
The respite thus afforded must be used to cor-
rect the situation. 
7. The financial structure of Europe 
83. So far no European organisation has 
achieved true monetary integration. Only Article 
12 of the Benelux Treaty lays down that none 
of its members shall alter exchange rates without 
the agreement of the two others. Under the Rome 
Treaty, only consultative powers were given to 
the Monetary Committee responsible for harmon-
isation in this field. Sanctions in the event of 
n'importe quelle puissance isolee, il est necessaire 
cependant de les soumettre a une procedure de 
vote a la majorite qualifiee. Il est evident que 
cette procedure doit tenir compte de l'apport de 
chacun des membres du F.M.I. a !'ensemble du 
Fonds et c'est la que se pose le probleme des rela-
tions entre l'Europe et les Etats-Unis. 
79. Depuis la publication du plan Triffin, en 
1960, d'autres projets de meme nature ont ete 
publics par plusieurs economistes de renom. La 
plupart ne se distinguent du plan Triffin que 
par des incidences techniques dans le detail des-
queUes votre rapporteur ne voudrait pas entrer 
ici. Il voudrait seulement signaler le plan pre-
sente en 1966 par le Professeur Franco Modi-
gliani 1 parce que ce plan fait disparaitre entiere-
ment l'or et les devises etrangeres apres une 
periode transitoire, non seulement du reglement 
des echanges internationaux, mais aussi des re-
serves nationales, pour les remplacer par une 
unite de reserve emise par une banque inter-
nationale qui succederait au F.M.I. Cette banque 
serait en mesure d'imposer aux Etats membres 
une stricte discipline de leur balance des paie-
ments et fournirait a chacun une masse de liqui-
dites correspondant, non seulement a ses reserves 
en or et en devises, mais aussi aux besoins de son 
activite commerciale. Cette solution aurait le 
grand merite de mettre fin au regime de l'etalon-
or qui ne peut plus etre applique, mais auquel 
personne n'ose officiellement renoncer. Son carac-
tere plus revolutionnaire peut evidemment le 
rendre plus difficile a mettre en pratique car 
!'evolution actuelle du F.M.I. laisse prevoir que 
les gouvernements n'accepteront que progressive-
ment les consequences ultimes d'une reforme qui 
est deja en cours. 
6. La situation actuelle du Fonds Monetaire 
International 
80. Sans adopter entierement les propositions 
de M. Triffin, et surtout sans renoncer a la pra-
tique de l'etalon de change-or, l'assemblee du 
Fonds Monetaire International, qui s'est tenue a 
Rio de Janeiro en septembre 1967, a proclame le 
principe de droits de tirage speciaux sur le 
Fonds monetaire. Certaines des decisions impor-
tantes en la matiere devront etre prises a la ma-
jorite qualifiee. Il est evident que, dans ces con-
1. Franco Modigliani, Peter Kenen : «A suggestion for 
solving the international liquidity problem•, dans Banca 




ditions, alors que les Etats-Unis disposent, en fait, 
d'un droit de veto dans le Fonds Monetaire Inter-
national, ce ne peut etre le cas d'aucun pays euro-
peen pris separement. Mais les quota des six pays 
du Marche commun reunis permettraient a la 
C.E.E., consideree comme un tout, de disposer 
de ce droit. C'est dire que, pour toute reforme du 
systeme monetaire international, il est indispen-
sable, si l'on veut que !'Europe puisse echapper 
a un pouvoir de decision qui appartiendrait pres-
que exclusivement au gouvernement americain, 
qu'elle constitue une cntite aussi large et aussi 
tolerante que possible. 
81. Les resultats de la reunion des ministres des 
finances du Groupe des Dix, qui s'est tenue a 
Stockholm a la fin de mars 1968, sont assez peu 
encourageants a cet egard. En effet, les puis-
sauces europeennes s'y sont trouvees divisees, la 
France refusant de signer l'acte final de la con-
ference. Le resultat va probablement en etre que 
la C.E.E. va se trouver empechee de prendre au-
cune mesure dans le domaine monetaire puisque, 
tandis que cinq de ses membres acceptent le 
systeme international actuel, en essayant de 
l'ameliorer, la France rejette ce systeme et semble 
s'orienter vers une definition de sa monnaie a 
partir de l'or. De ce fait, les pays du Marche 
commun perdent le droit de veto dont ils dispo-
saient, unis au F.M.I. 
82. D'autre part, !'accord des Neuf sur la 
creation de droits de tirage speciaux sur le F.M.I. 
presente, dans l'immediat, de serieux avantages 
puisqu'il permet de maintenir un fort courant 
d'echanges au moment ou les Etats-Unis et le 
Royaume-Uni doivent prendre des mesures pour 
defendre leur monnaie. Mais cette creation ne 
suffit pas a reformer l'ordre monetaire inter-
national. Si elle n'est pas assez rapidement suivie 
de reformes serieuses, elle risque meme, comme 
l'indique le chapitre II, d'accroitre les tendances 
a !'inflation. Il s'agit que le repit qu'elle offre 
soit utilise a un redressement de la situation. 
7. L'organisation financiere de l'Europe 
83. Jusqu'a present, aucune organisation euro-
peenne n'a realise une veritable integration mone-
taire. Seul, le Traite du Benelux prevoit, a son 
article 12, qu'aucun des membres ne procedera a 
une modification des taux de change sans l'accord 
des deux autres. Mais le Traite de Rome n'a donne 
au Comite monetaire charge de !'harmonisation 
dans ce domaine qu'un caractere purement con-
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unilateral action by one of the members of the 
EEC in the monetary field depend on the other 
States and not on the organisation and are in 
no way automatic. Article 108 of the Treaty of 
Rome however allows the Commission to make 
recommendations and the Council to grant 
mutual assistance by laying down the conditions 
and procedure for such assistance. 
84. On 31st October 1962, the Commission 
presented the EEC Council with a memorandum 
asking for fixed exchange rates. At the present 
juncture however the Six seem to be taking new 
steps towards monetary integration. Thus the 
system of the common agricultural fund implies 
constant parity between the currencies of the six 
countries, :failing which the general balance of 
concessions made by the various partners would 
be placed in jeopardy. Second, prior to the Rio 
Conference, the Six endeavoured to reach joint 
positions on the problem of international liquid-
ities and this is probably what enabled them to 
obtain important advantages for their participa-
tion in the decisions of the monetary fund. This 
solidarity at international level should lead to 
the formation of Community regulations or insti-
tutions. Third, the threat of the withdrawal of 
American capital invested in Europe should 
necessarily oblige the Europeans to develop the 
capital market within Europe and such a pro-
gramme will also call for monetary conventions 
tending towards a certain integration of cur-
rencies. It would then be necessary for the 
western powers to concert their efforts on a 
continuing basis in order to co-ordinate their 
bank rate policies with a view to channelling 
foreign investments towards countries with an 
unfavourable balance of payments, without 
forcing them to slow down their economy by too 
great an increase in the interest on money. 
Finally, the prospect of the United Kingdom 
joining the EEC in fact constitutes a problem 
for the Six since the United Kingdom would 
bring a reserve currency. 
85. This problem does not depend only on the 
accession of Britain, however, for the very 
strengthening of the European position itself 
would inevitably lead to the currencies of certain 
continental countries taking on the role of reserve 
currencies. 
86. Both for the Six and :for Britain, there-
fore, with a Yicw to the enlargement of the Corn-
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munities, closer consideration will have to be 
given to the role of reserve currencies in the 
Community while considering how to strengthen 
cohesion between the members. This is what the 
Commission recommended when it affirmed 
that: 
"No national currency could possibly 
assume the role of a Community monetary 
system, which would have to result from 
gradual co-ordination of member States' 
policies and strengthening of the common 
economic, monetary and :financial policies.'' 
87. The Commission also took up the repeated 
statements by the British Government that it 
was ready to discuss with the Six the role of 
the pound in an economic community. 
88. This is the basis of the proposals made in 
January 1968 by Mr. Pierre Werner, Luxem-
bourg Prime Minister and Minister of the 
Treasury. 
89. Your Rapporteur wishes to stress here the 
importance he attaches to these proposals :for, at 
the same time as looking towards the distant goal 
of a European Monetary Union, which itself is 
necessary :for the creation of an international 
monetary order coupling stability with expan-
sion, Mr. W erner makes the :following concrete 
and realistic proposals : 
"(i) Definition of monetary operations 
which the partners could undertake 
only after consulting their partners 
in the :framework of the Council of 
Ministers or in the Monetary Com-
mittee, or possibly in a special body 
composed of Ministers of Finance and 
Governors of central banks. 
(ii) Final definition and approval of the 
European unit of account following 
unification of the methods used in 
the European treaties and various 
regulations. The use of this unit of 
account in relations between the Six 
would develop perfectly naturally in 
accordance with the requirements of 
Community action both inside and 
outside. 
(iii) With or without reference to the unit 
of account, the Six should state their 
sultatif. Les sanctions contre l'inconduite mone-
taire d'un des membres de la C.E.E. relevent des 
autres Etats, non de !'organisation et elles n'ont 
aucun caractere automatique. Neanmoins, !'ar-
ticle 108 du Traite de Rome permet a la Com-
mission de faire des recommandations et au Con-
seil d'accorder le concours mutuel en arretant les 
conditions et les modalites du soutien. 
84. Le 31 octobre 1962, la Commission a pre-
sente au Conseil de la C.E.E. un memorandum 
demandant la fixite des taux de change. Toute-
fois, la conjoncture actuelle semble conduire les 
Six a faire de nouveaux progres en direction de 
!'integration monetaire. Ainsi, le systeme du 
Fonds commun agricole implique une parite cons-
tante des monnaies des six pays sous peine de 
mettre en cause l'equilibre general des conces-
sions faites par les differents partenaires. En 
second lieu, les Six se sont efforces, avant la 
conference de Rio, d'elaborer des positions com-
munes sur le probleme des liquidites internatio-
nales et c'est sans doute ce qui leur a permis 
d'obtenir des avantages importants pour leur 
participation aux decisions du Fonds monetaire. 
Cette solidarite sur le plan international devrait 
aboutir a !'elaboration d'institutions ou de regle-
mentations communautaires. En troisieme lieu, la 
menace du retrait de capitaux americains in-
vestis en Europe devra necessairement obliger les 
Europeens a developper le marche des capitaux 
a l'interieur de l'Europe et un tel programme 
exigera egalement des conventions monetaires 
visant a une certaine integration des monnaies. 
Il serait ensuite necessaire que les puissances 
occidentales se concertent en permanence en vue 
d'une coordination de leur politique dans le 
domaine du taux de l'escompte de fa~on a orienter 
les investissements etrangers vers les pays souf-
frant d'une balance des paiements defavorable 
sans les contraindre a reduire leur activite econo-
mique par une hausse trop forte de l'interet de 
l'argent. Enfin, la perspective d'une adhesion du 
Royaume-Uni a la C.E.E. pose effectivement un 
probleme aux Six puisque le Royaume-Uni appor-
terait une monnaie de reserve. 
85. Ce n'est pas, toutefois, un probleme parti-
culier que poserait cette adhesion britannique car 
le renforcement meme de la position europeenne 
devrait fatalement amener certains pays du con-
tinent a faire assumer par leurs monnaies des 
fonctions de monnaies de reserve. 
86. n importe done aussi bien aux Six qu'aux 
Britanniques d'approfondir, dans la perspective 
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de l'elargissement des Communautes, le role des 
monnaies de reserve dans la Communaute tout en 
degageant des possibilites de renforcer la cohe-
sion entre les membres. C'est ce qu'a recommande 
la Commission quand elle a affirme : 
« qu'aucune monnaie nationale ne saurait 
assumer le role d'un systeme monetaire com-
munautaire auquel devrait conduire la 
coordination progressive des politiques des 
Etats membres et le renforcement des poli-
tiques communes en matiere economique, 
monetaire et financiere ». 
87. La Commission a releve egalement les de-
clarations reiterees faites par le gouvernement 
britannique qui s'est toujours declare pret a dis-
cuter avec les Six du role de la livre dans une 
communaute economique. 
88. C'est sur cette base que se situent les pro-
positions faites en janvier 1968 par M. Pierre 
Werner, President du gouvernement luxem-
bourgeois et Ministre du tresor. 
89. Votre rapporteur voudrait souligner ici 
!'importance que lui paraissent avoir ces propo-
sitions parce que, tout en envisageant le but loin-
tain que constitue l'union monetaire de !'Europe, 
necessaire elle-meme a la creation d'un ordre 
monetaire international associant la stabilite a 
!'expansion, il s'agit de propositions concretes 
et realistes que voici : 
« (i) Definition des operations a caractere 
monetaire que les partenaires ne pour-
raient entreprendre qu'apres consulta-
tion de leurs partenaires, soit dans le 
cadre du Conseil des Ministres, soit 
dans celui du comite monetaire, soit 
eventuellement dans un organe special, 
compose des ministres des finances et 
des gouverneurs des banques centrales. 
(ii) Mise au point et approbation de la de-
finition de l'unite de compte euro-
peenne, a la suite d'une unification des 
formules utilisees dans les traites 
europeens et diverses reglementations. 
L'usage de cette unite de compte dans 
les relations entre les Six se develop-
perait tres naturellement, suivant les 
necessites de l'action communautaire, 
interne et externe. 
( iii) Avec ou sans reference a la monnaie 
de compte, les Six devraient preciser 
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reciprocal commitments for maintain-
ing fixed ratios between their curren-
cies. 
It is recalled that the six gov-
ernments defined the parity of their 
currencies in relation to gold in the 
framework of their commitments to 
the International Monetary Fund. 
(iv) The co-ordination of the monetary co-
operation of the Six with that at 
world level in the IMF is essential 
for the pursuit of the aims of secur-
ity and freedom of exchange advo-
cated by the financial bodies set up 
at Bretton Woods. 
This brings out the full importance 
of consultation and co-ordination of 
views in relations with these bodies. 
The course followed last year should 
be pursued systematically. This will 
be of particular importance from the 
moment the plan for new special 
drawing rights in the fund comes 
into force. 
( v) For purposes of estimation, an outline 
intergovernmental agreement should 
be worked out, into which would be 
written, at the appropriate moment, 
the extent of each country's commit-
ments with regard to mutual assis-
tance in application of Articles 108 
and 109 of the Rome Treaty. 
Assistance might be organised 
through a Community body in the 
shape of a European monetary co-
operation fund to direct two kinds 
of operation : 
- internal: mutual assistance to 
correct disequilibrium in balances 
of payment, subject to co-ordina. 
tion with drawings from the Inter-
national Monetary Fund; 
- external : international credit 
operations deriving either from 
the common trade policy or from 
assistance to be afforded in the 
system of international payments." 
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8. From the monetary problem to the political 
problem 
90. When in 1964 the WEU Assembly adopted 
the report submitted on behalf of the General 
Affairs Committee by Lord Grantchester on the 
European position in the monetary field, it was 
still possible to consider the monetary problem as 
a purely economic matter. It did not call in 
question the very nature of relations between 
Europe and the United States. It is clear that 
in this respect the situation has evolved consider-
ably since that time. 
91. Admittedly, the caution shown by certain 
European countries with regard to the dollar 
in 1967 and 1968 was largely due to the ratio 
between the number of dollars in circulation in 
the world and the gold backing provided by the 
American gold reserves. But political considera-
tions have played a greater role in challenging 
the dollar than economic questions. The power 
of the dollar has provided the United States 
Government with a means of playing an ever 
greater role in the world. In view of its ability to 
increase at will the volume of money in circula-
tion since the end of the second world war the 
United States Government has been able to extend 
its world commitments. There was the Marshall 
plan in 1947, soon followed by the build-up of 
military assistance to the countries of Western 
Europe. An increasingly powerful nuclear force 
was also formed. Since 1957 and the launching 
of the first Soviet satellites, an ambitious and 
costly space programme has been pursued. Since 
1950 and the beginning of the war in Korea, 
American forces have been intervening in Asia 
at growing cost, with American assistance for 
France in the war in Indo-China and above all 
with the United States' direct involvement in the 
Vietnam war. There has also been a multiplica-
tion of American bases throughout the world and 
the maintenance at combat-readiness of American 
fleets, particularly in the Mediterranean and the 
China Sea. The United States has also had an 
increasing share in police operations in Latin 
America, Asia and Africa. The weight of finan-
cial and technical assistance to underdeveloped 
countries is also becoming an increasingly heavy 
burden on the American budget. 
leurs engagements reciproques pour le 
maintien de relations fixes entre leurs 
monnaies. 
Je rappelle que les six gouvernements 
ont defini la parite de leur monnaie 
par rapport a l'or dans le cadre de 
leurs engagements vis-a-vis du Fonds 
Monetaire International. 
(iv) L'articulation de la cooperation mone-
taire des Six avec celle qui se pratique 
sur le plan mondial du F.M.I. est in-
dispensable dans l'interet de la pour-
suite des objectifs de securite et de 
liberte des echanges que preconisent 
les organismes financiers crees a 
Bretton Woods. 
C'est dire toute !'importance d'une 
consultation et d'une coordination des 
points de vue dans les relations avec 
ces organismes. Celles pratiquees au 
cours de l'annee derniere seraient a 
poursuivre et a systematiser. Elles 
prendront une importance particuliere 
a partir du moment ou le plan des nou-
veaux droits de tirage speciaux sur le 
Fonds entrera en vigueur. 
( v) A titre previsionnel, il faudrait 
arreter le schema d'un accord inter-
gouvernemental dans lequel s'inscri-
rait, au moment opportun, l'etendue 
des obligations de chaque pays en ma-
tiere de concours mutuel en applica-
tion des articles 108 et 109 du traite. 
L'organisation du concours pourrait se 
faire a travers un instrument commu· 
nautaire. Cet instrument serait cons-
titue par un fonds europeen de coope-
ration monetaire qui canaliserait deux 
sortes d'operations: 
- vers l'interieur, les concours mu-
tuels tendant a corriger les desequi-
libres de balances des paiements, 
sous reserve d'une coordination 
avec des tirages sur le Fonds Mone-
taire International ; 
- vers l'exterieur, les operations de 
credit international derivant, soit 
de la politique commerciale com-
mune, soit de concours a apporter 





Du probleme monetaire au probleme poli-
tique 
90. Lorsqu'en 1964 l'Assemblee de l'U.E.O. 
avait adopte le rapport presente au nom de la 
Commission des Affaires Generales par Lord 
Grantchester sur ]a position europeenne en ma-
tiere economique, il etait encore possible 
d'aborder le probleme monetaire commc un pro-
bleme uniquement economique. Il ne mettait pas 
en cause la nature meme des relations entre 
l'Europe et bs Etats-Unis. Il est clair que, sur ce 
point, la situation a considerablement evoluc 
depuis cette date. 
91. Certes, la mefiance a l'egard du dollar qui 
a pu s'cxprimer dans certains pays europeens en 
1967 et 1968 tenait, dans unc large mesure, au 
rapport entre le nombre de dollars en circulation 
dans le monde et la couverture or fournie au 
dollar par les reserves americaines. Neanmoins, 
des motifs politiques ont joue dans cette mise en 
accusation du dollar un role plus important en-
core que les motifs economiques. C'est, en effet, 
la puissance du dollar qui a, dans une tres large 
mesure, donne au gouvcrnement americain la 
possibilite de jouer dans le monde un role sans 
cesse plus considerable. C'est parce qu'il avait la 
possibilite de creer une quantite toujours plus 
grande de monnaie que le gouvernement ameri-
cain a pu, depuis la fin de la seconde guerre mon-
diale, multiplier ses engagements dans le monde. 
En 1947, ce fut le plan Marshall, bientot accom-
pagne d'une aide militaire de plus en plus grande 
aux pays de l'Europe occidentale. Ce fut egale-
ment la constitution d'une force atomique tou-
jours plus puissante. Depuis 1957 et !'apparition 
des premiers satellites sovietiques, ce fut un pro-
gramme spatial de plus en plus ambitieux et de 
plus en plus couteux. Depuis 1950 et le debut de 
la guerre de Coree, ce fut une intervention des 
forces americaines en Asie, devenue plus couteuse 
que jamais avec l'aide americaine a la France 
pour la guerre qu'elle menait en Indochine, et 
surtout avec !'intervention directe des Etats-Unis 
dans la guerre du Vietnam. Ce fut, egalement, 
la multiplication des bases americaines dans le 
monde entier et le maintien sur pied de guerre de 
flottes americaines, notamment en Mediterranee 
et dans la mer de Chine. Ce furent egalement les 
operations de police auxquelles les Etats-Unis 
prirent une part sans cesse plus grande en Ame-
rique latine, en Asie et en Afrique. Ce fut aussi 
le poids d'une assistance financiere et technique 
aux pays sous-developpes qui pesait le plus en 
plus lourd sur le budget americain. 
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92. Consequently the question of the infla-
tionary role of the system of the gold exchange 
standard has a political aspect that cannot be 
overlooked. Europe must make its intentions 
clear. Should it help the United States to bear 
the burden of the essential tasks for the survival 
of the free world or should it above all limit 
American power, i.e. share with America the 
essential political decisions and also the respon-
sibilities and financial burdens involved ? 
93. Today Europe is the first trading power in 
the world and if the European currencies were 
linked permanently to a system of guaranteed 
exchange rates nothing would prevent them in 
many cases from taking the place of the dollar as 
a unit of international exchange and, hence, as a 
reserve currency. 
94. But Europe cannot play this role without 
strong political convictions linked with adequate 
banking machinery. Probably London alone is in 
a position to provide Europe with this machinery. 
But this can de done only if Europe is determined 
to play a rOle in the international monetary field. 
Europe has often been referred to as the second 
pillar of the Atlantic coalition. In fact, no one 
has seriously defended the idea of Europe as a 
second pillar of the western world in the mone-
tary field. Yet from the moment the United 
Kingdom is faced with this decisive choice for 
its future, and particularly for the future of its 
national currency, the question it has to face is 
what does it wish to maintain? Has the United 
Kingdom to win its place in a monetary Europe 
or, on the contrary, save its national currency, 
the pound sterling, at all costs? Your Rapporteur 
considers that there can be no national solution 
for any European country in such a serious 
matter. But it is impossible for the United King-
dom to consider a European solution to its 
monetary problems as long as it is kept outside 
the European Communities. 
95. Thus, as Lord Grantchester recalled in 
1964, as long as the United Kingdom is not a 
member of the European Communities, WEU 
cannot neglect the monetary aspect of its res-
ponsibilities. Article I of the modified Brussels 
Treaty stipulates that: 
''Convinced of the close community of their 
interests and of the necessity of uniting in 
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order to promote the economic recovery of 
Europe, the High Contracting Parties will 
so organise and co-ordinate their economic 
activities as to produce the best possible 
results, by the elimination of conflict in 
their economic policies, the co-ordination of 
production and the development of com-
mercial exchanges.'' 
96. It is to this that your Rapporteur wishes 
to commit the WEU Council in order to allow 
Europe to share truly with the United States not 
only the burden but also the responsibilities and 
the power of decision involved in the essential 
role which is Europe's in the western economy. 
B. American inlle8tments in Europe 
97. For some years now European opinion has 
been concerned about the growth of American 
capital investments in Europe. After being a bone 
of contention for some years, this problem was 
recently brought to the fore by a colloquy of the 
Atlantic Institute on 1st May 1966 and above all 
by the publication at the end of 1967 of the book 
by Jean-Jacques Servan-Schreiber, Le defi ame-
ricain. This book has reached a very wide public 
throughout Europe and has given rise to con-
siderable comment, both for and against, which 
demonstrates the keen interest of European 
opinion in this problem. 
98. The true volume of American investments 
must therefore be determined. In fact, in no 
European country have American investments 
exceeded 10% of the capital invested and in 
some, France for instance, they are hardly more 
than 2%. A comparison of American capital 
invested in Europe with European capital in-
vested in the United States shows that it more 
or less balances out. In 1964, the United States 
invested $27,900 million in Europe. European 
capital invested in the United States amounted 
to $33,300 million. A rider must be added to this 
comparison however. 
(i) Short-term investments, important 
financially but far less important in 
terms of the national economy, account 
for a large proportion of European 
investments ($15,600 million in 1964) 
and are negligible where United States 
92. Ainsi, la question du role inflationniste du 
systeme de l'etalon de change-or a un aspect poli-
tique que l'on ne peut negliger. Il importe done 
que !'Europe precise ses intentions. S'agit-il 
d'abord, pour elle, d'aider les Etats-Unis a 
assumer des taches essentielles pour la survie du 
monde libre ou s'agit-il, avant tout, de limiter la 
puissance americaine, c'est-a-dire de partager 
avec l'Amerique les decisions politiques essen-
tielles, mais aussi de partager avec eux les res-
ponsabilites et les charges financieres imposees 
par la situation ? 
93. L'Europe est aujourd'hui la premiere puis-
sance commerciale du monde et si les monnaies 
europeennes se trouvaient liees de fa~on perma-
nente par un systeme de taux de change garantis, 
rien n'empecherait les monnaies europeennes de 
supplanter, dans bien des cas, le dollar comme 
monnaie d'echange internationale et, de ce fait, 
comme monnaie de reserve. 
94. Mais l'Europe ne peut jouer ce role sans 
une volonte politique positive associee a une tech-
nique bancaire. Cette technique, seule probable-
ment la place de Londres serait en mesure de la 
fournir a !'Europe. Mais elle ne peut le faire 
que si !'Europe est animee par la volonte de jouer 
un role monetaire international. L'on a souvent 
evoque !'Europe deuxieme «pilier» de la coalition 
atlantique. En fait, personne n'a serieusement 
defendu la these d'une Europe «second pilier» 
du monde accidental dans le domaine monetaire. 
Or, au moment oil le Royaume-Uni se trouve en 
face de ce choix decisif pour son avenir, et decisif 
surtout pour l'avenir de sa monnaie nationale, la 
question se pose pour lui de savoir ce qu'il veut 
maintenir. S'agit-il pour le Royaume-Uni d'ob-
tenir sa place dans une Europe monetaire? S'agit-
il au contraire de sauver a tout prix la livre ster-
ling, monnaie nationale anglaiseY Pour notre 
part, nous considerons qu'aucune solution natio-
nale ne peut etre satisfaisante pour aucun pays 
europeen dans un probleme aussi grave. Mais il 
est impossible au Royaume-Uni d'envisager une 
solution europeenne a ses problemes monetaires 
tant qu'il est maintenu a l'exterieur des Com-
munautes europeennes. 
95. Ainsi, comme Lord Grantchester l'avait rap-
pele en 1964, l'U.E.O. ne peut, tant que le 
Royaume-Uni ne fera pas partie des Commu-
nautes europeennes, negliger !'aspect monetaire 
de ses responsabilites. L'article r• du Traite de 
Bruxelles modifie stipule, en effet, que: 
«Convaincues de l'etroite solidarite de leurs 
interets et de la necessite de s'unir pour 
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hater le redressement economique de !'Eu-
rope, les Hautes Parties Contractantes or-
ganiseront et coordonneront leurs activites 
economiques en vue d'en porter au plus 
haut point le rendement par !'elimination 
de toute divergence dans leur politique eco-
nomique, par I 'harmonisation de leur pro-
duction et par le developpement de leurs 
echanges commerciaux.» 
96. C'est ce a quoi votre rapporteur tient a en-
gager le Conseil de l'U.E.O. en vue de permettre 
a l'Europe de partager veritablement avec les 
Etats-Unis, non seulement les charges, mais aussi 
les responsabilites et le pouvoir de decision qu'im-
plique le role essentiel qui incombe a !'Europe 
dans l'economie occidentale. 
B. Les investissements americains en Europe 
97. Depuis quelques annees deja, !'opinion euro-
peenne semble s'inquieter de !'importance pr1so 
par les investissements de capitaux americains 
en Europe. Le debat qui etait deja engage depuis 
quelques annees a ete relance recemment d'abord 
a la suite du colloque tenu le 1er mai 1966 par 
l'lnstitut atlantique, d'autre part et surtout par 
la publication, a la fin de 1967 du livre de 
M. Jean-Jacques Servan-Schreiber, «Le defi ame-
ricain». Ce livre a eu un retentissement conside-
rable dans toute !'Europe et il a suscite un grand 
nombre de reactions approbatives ou critiques qui 
manifestent l'interet vital que semble prendre 
!'opinion europeenne pour ce probleme. 
98. ll convient done d'abord de ramener !'im-
portance des investissements americains a leur 
juste proportion. En fait, dans aucun pays euro-
peen les investissements americains ne depassent 
10% du capital investi et dans certains, comme 
la France, ils depassent a peine 2%. Si l'on com-
pare !'importance des capitaux americains investis 
en Europe a celle des capitaux europeens investis 
aux Etats-Unis, l'on constate qu'ils s'equilibrent 
a peu pres. En 1964, 27,9 milliards de dollars 
etaient investis par l'Amerique en Europe. 33,3 
milliards de dollars de capitaux europeens se trou-
vaient investis aux Etats-Unis. Mais il faut aussi-
tot apporter quelques correctifs a cette compa-
raison. 
(i) Les placements a court terme, impor-
tants sur le plan financier, beaucoup 
moins importants si l'on considere le 
point de vue des economies nationales, 
tiennent une grande place dans les in-
vestissements europeens (15,6 milliards 
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investments in Europe are concerned 
($3,000 million). 
(ii) Conversely, United States long-term 
investments in Europe amounted to 
$17,500 million to which should be 
added $7,400 million in United States 
Government claims as opposed to 
$17,700 million of European capital 
in the United States. 
(iii) Finally, American investments are 
largely direct investments by Ameri-
can firms ($12,100 million as opposed 
to $5,800 million for European firms) 
whereas European investments are 
mainly purchases of portfolios, shares, 
debentures or other claims which 
amounted to $11,900 million in 1964 
as compared with $5,400 million for 
American portfolio investments in 
Europe. 
99. Consequently, the problem is only accessor-
ily a problem of movement of capital. It is more 
so insofar as European short-term investments 
tend to weaken the dollar. To a large extent these 
investments are made with dollars held by the 
European countries as coverage for their national 
currencies and consequently their return to the 
United States tends to stimulate the inflationary 
trend that is now being felt throughout the 
western world. 
100. Again, American investments in Europe 
contribute to the deficit in the American balance 
of payments although this aspect must not be 
exaggerated. In 1957, only 29% of direct United 
States investments abroad was newly-subscribed 
capital. The remainder came from borrowing 
abroad and profits reinvested on the spot. But 
this assessment of American capital invested in 
Europe brings out the true nature of the problem. 
It is a matter of economic power. For instance, 
the fact that Europeans hold a large number of 
shares in American companies gives them no true 
power of control. Conversely, the fact that many 
American firms set up branches in Europe in-
creases the number of firms in Europe which are 
under the effective control, not of America, but 
of firms which are E:~Ometimes international and 
many of which, particularly the shipping com-
panies, do not have their headquarters in the 
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United States and, to a large extent, evade the 
authority of the States in which they operate. 
101. This is the more remarkable since the 
American firms which have invested in Europe 
have increased these movements of capital in 
recent years. Whereas in 1958 some $100,000 mil-
lion were invested in the Common Market coun-
tries, the figure for 1965 was more than $800,000 
million. In the other countries of Western 
Europe, investments increased from rather more 
than $300,000 million in 1963 to $600,000 million 
in 1965. Certain estimates show that in 1950 2% 
of new investment in European firms and equip-
ment came from the United States and in 1965 
this percentage is reported to have reached 5.5%. 
Another breakdown shows that in 1950 10% of 
American capital invested abroad went to Europe 
and in 1965 the figure had increased to 25%. 
102. Finally, whereas after the second world war 
American capital was mainly concerned with a 
number of basic sectors, including the oil industry 
in particular, since 1957 the trend has been 
towards the manufacturing industries and parti-
cularly certain advanced sectors such as engineer-
ing, automobiles, electronics and the manufacture 
of electrical equipment. Consequently, American 
firms have a strong grip on the production of 
certain products in a number of European 
countries. In Britain, they provide more than 
half the production of automobiles, carbon black 
and razors. In Germany, they account for more 
than 90% of national oil products. In France, 
they produce more than half the output of 
accounting machines, sewing machines, electric 
razors and carbon black. In 1964, 74% of Ameri-
can industrial investments in Europe, in plant 
and equipment, was directed towards key 
industries for the development of the economy: 
chemical products, transport equipment, electrical 
apparatus, etc. 
103. There are many reasons for American firms 
investing such large amounts in Europe. Sound-
ings among American industrialists in 1960 gave 
the following answers: 
(ii) 
(iii) 
de dollars en 1964), une faible place 
dans les investissements americains en 
Europe (3 milliards de dollars). 
Au contraire, les investissements ame-
ricains a long terme en Europe repre-
sentaient 17,5 milliards de dollars aux-
quels s'ajoutaient 7,4 milliards de dol-
lars de creances du gouvernement ame-
ricain contre 17,7 milliards de dollars 
de capitaux europeens en Amerique. 
Enfin, les investissements americains 
concernent, pour une large part, des 
investissements directs par des entre-
prises americaines (12, 1 milliards de 
dollars contre 5,8 pour les entreprises 
europeennes) tandis que les investisse-
ments europeens representant essen-
tiellement des achats de portefeuille, 
actions, obligations ou creances diver-
ses qui representaient 11,9 milliards 
de dollars en 1964 contre 5,4 milliards 
de dollars pour les investissements de 
portefeuille americains en Europe. 
99. Ainsi, le probleme pose n'est que secondai-
rement un probleme de mouvement de capitaux. 
n l'est pourtant dans la mesure ou les investisse-
ments europeens a court terme contribuent a 
l'affaiblissement du dollar. En effet, ces investis-
sements correspondent, dans une large mesure, 
aux dollars conserves par les pays europeens 
comme couverture de leurs monnaies nationales 
et, par consequent, leur retour en Amerique ali-
mente la poussee inflationniste que connait actu-
ellement !'ensemble du monde occidental. 
100. D'autre part, les investissements americain..q 
en Europe contribuent au deficit de la balance 
americaine des paiements, encore qu'il ne faille 
pas exagerer cet aspect. En effet, en 1957, 29% 
seulement des investissements directs des Etats-
Unis a l'etranger provenaient de nouveaux capi-
taux americains, le reste etant constitue par des 
emprunts faits a l'etranger et par des profits 
reinvestis sur place. Mais la ventilation que nous 
avons essaye de faire des capitaux americains 
investis en Europe degage bien la nature veritable 
du probleme. Il s'agit d'une question de puis-
sance economique. Le fait, par exemple, que des 
Europeens detiennent de nombreuses actions 
d'entreprises americaines ne leur donne aucun 
controle veritable sur ces entreprises. Le fait, au 
contraire, que de nombreuses entreprises ameri-
caines installent des succursales en Europe mul-
tiplie en Europe le nombre des entreprises qui 
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se trouvent sous un controle effectif, non pas de 
l'Amerique, mais d'entreprises dont certaines ont 
un caractere international, dont plusieurs, notam-
ment des compagnies de navigation, n'ont pas 
leur siege socicial aux Etats-Unis, mais qui echap-
pent, dans une large mesure, a l'autorite des Etats 
ou elles se sont implantees. 
101. Le fait est d'autant plus notable que les 
compagnies americaines qui ont investi en Europe 
ont acceiere ces mouvements de capitaux au cours 
des dernieres annees. Ainsi, alors qu'en 1958, 
environ 100 milliards de dollars etaient investis 
dans les pays du Marche commun, en 1965, ce 
chiffre depassait 800 milliards de dollars. Dans 
le cas des autres pays de l'Europe occidentale, 
cette augmentation passait d'un peu plus de 
300 milliards de dollars en 1963 a 600 milliards de 
dollars en 1965. Selon certaines estimations, en 
1950, 2% des nouveaux investissements dans les 
entreprises et l'equipement europeen provenaient 
des Etats-Unis; en 1965, ce pourcentage aurait 
atteint 5,5%. De meme, c'etait en 1950 10% du 
capital americain investi a l'etranger qui se trou-
vaient en Europe. En 1965, il s'agissait de plus 
de 25% de ce capital. 
102. Enfin, ces capitaux americains qui s'interes-
saient essentiellement apres la seconde guerre 
mondiale a un certain nombre d'activites de base, 
et en particulier aux industries du petrole, sont 
alies de plus en plus depuis 1957 vers les indus-
tries de transformation. Ce sont, en particulier, 
les industries de pointe, notamment certaines 
constructions mecaniques comme !'automobile, 
l'electronique et la fabrication de materiels elec-
triques. De ce fait, les entreprises americaines 
tiennent des positions dominantes pour la produc-
tion de certains produits dans nombre de pays 
europeens. En Angleterre, elles fournissent plus 
de la moitie de la production d'automobiles, de 
carbon black, de rasoirs. En Allemagne, elles 
detiennent plus de 90% de la production natio-
nale de petrole. En France, elles produisent plus 
de la moitie de la production de machines comp-
tables, de machines a coudre, de rasoirs electri-
ques, de carbon black. En 1964, les investissements 
de l'industrie americaine en Europe, soit en 
installations, soit en equipement, se sont tournes 
pour 74% vers les industries cles du developpe-
ment economique: produits chimiques, materiel de 
transport, appareillage electrique, etc. 
103. Les motifs qui ont conduit les entreprises 
americaines a se livrer a d'importants investissc-
ments eu Europe sont ·multiples. Une enquete 
faite en 1960 aupres des industriels americains a 
donne les reponses suivantes: 
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Opening new markets 48% 
Higher profits 20% 
Trade restrictions 16% 
Acquisition of sources of raw materials 13% 
Competition 10% 
Difference in salaries 6% 
Other reasons 3% 
104. Another -enquiry in 1963 gave similar 
results. Consequently, the flow of American 
capital to Europe, particularly from 1960 on-
wards, was mainly due to economic considerations 
coupled with the development of the European 
market. 
105. It should be stressed that these investments 
are above all profitable to Europe. It is largely 
thanks to these investments that Europe has been 
able to follow the progress of American science 
and technology. American firms have trained 
European specialists and executives in many 
branches of advanced technology. Possibly if the 
Americans firms had not set up so many branches 
in Europe, Europe would have been obliged to 
purchase from America most of what these 
industries are producing in Europe. To a great 
extent they have thus helped to solve the problem 
of employment in Europe. It should be added that 
many of these firms export to other European 
countries from their European base or to countries 
outside Europe and even to the United States and 
consequently help to improve the balance of trade 
of the European countries. Much of the income 
of American capital thus invested is reinvested 
on the spot or diverted into European portfolios 
because in many cases the European branches 
of the leading American firms have drawn 
largely on the European capital market. 
106. The existence of these firms however raises 
a number of problems. 
(i) The problem of scientific and technical 
progress. It is evident that the basic research 
necessary for the advancement of very large-
sized firms is carried out mainly in America and 
only to a very small degree in the European sub-
sidiaries. Europe thus benefits from research 
carried out in America but it is also becoming 
increasingly dependent on this research. 
(ii) The problem of th-e brain drain. For the 
operation of their laboratories and research 
departments, American firms have no hesitation 
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in recruiting staff and particularly highly-
qualified staff in Europe for employment in the 
United States. The offer of higher salaries and 
particular~y of far better working conditions in 
the field of scientific research is encouraging an 
increasing number of European scientists, 
engineers and technicians to cross the Atlantic. 
For language reasons, the United Kingdom is the 
most affected by the brain drain, but this 
phenomenon is also marked in Germany and the 
Netherlands. It is less so in France and Italy 
(cf. table below) . 
Last country of Total 1960 1961 1962 
residence 1956-1963 1961 1962 1963 
----
Europe : Total 15,248 1,608 1,764 2,318 
--
--
Britain 4,933 575 688 939 
Germany 2,804 291 303 376 
Netherlands 874 108 118 77 
France 552 58 48 93 
Italy 478 49 67 56 
This brain drain is obviously an important loss 
for Europe. It is all the more regrettable since 
the European countries are spending ever-larger 
sums on training their scientists, and their 
departure for America constitutes an outflow of 
a large part of the capital invested in the training 
of this scientific elite and a net gain for America 
which is already far more wealthy. 
(iii) The problem of competition. American 
firms are generally far larger than European 
firms. With a far larger production capacity they 
are able to amortise the cost of research, market 
research and distribution. They are therefore in 
a strong position for squeezing out less powerful 
competitors and a large numb-er of European 
firms have been bought up by larger American 
firms. This is particularly noticeable in the car 
industry where General Motors, Ford and 
Chrysler have bought up a large number of 
former European firms. 
(iv) The problem of the free movement of firms. 
According to the requirements of the moment, 
American firms have set up factories in a given 
Ouverture de nouveaux marches 48% 
Profits plus eleves 20% 
Restrictions commerciales 16% 
Acquisition de sources 
de matieres premieres 
Concurrence 






104. Un nouveau sondage en 1963 a donne des 
resultats equivalents. Ainsi, ce sont des motifs 
proprement economiques lies, dans une large me-
sure, au developpement du marche europeen qui 
ont amene, en tout cas apres 1960, cet afflux de 
capitaux americains en Europe. 
105. n faut souligner que ces investissements 
sont, avant tout, un profit pour !'Europe. C'est 
grace a eux que !'Europe a pu suivre, dans une 
large mesure, les progres realises par la science 
et par la technique americaines. Ce sont des entre-
prises americaines qui ont forme des cadres et des 
specialistes europeens a un grand nombre de tech-
niques avancees. 11 est vraisemblable que si les 
entreprises americaines n'avaient pas installe de 
nombreuses filiales en Europe, !'Europe serait 
obligee d'acheter en Amerique l'essentiel de ce 
que ces industries produisent en Europe. De ce 
fait, elles ont contribue, dans une large mesure, 
a resoudre en Europe le probleme de l'emploi. 
Ajoutons que beaucoup de ces entreprises expor-
tent, soit vers d'autres pays europeens que celui 
ou elles sont implantees, soit hors d'Europe, soit 
meme aux Etats-Unis et que, par consequent, 
elles contribuent a ameliorer la balance commer-
ciale des pays europeens. Une grande partie des 
revenus des capitaux americains investis de la 
sorte sont reinvestis sur place ou vont dans des 
portefeuilles europeens, car bien souvent les 
filiales europeennes des grandes entreprises ame-
ricaines ont fait un large appel au marche euro-
peen de capitaux. 
106. Pourtant, !'existence de ces entreprises pose 
une serie de problemes. 
(i) Celui du progres scientifique et technique. 
En effet, il est evident que la recherche fonda-
mentale necessaire au progres d'entreprises sou-
vent colossales ne se fait que dans une faible 
mesure dans les filiales europeennes et bien 
davantage en Amerique meme. Ainsi, !'Europe 
beneficie de la recherche faite en Amerique, mais 
elle depend, dans une mesure toujours plus 
grande, de cette recherche. 
(ii) Le probleme de la «fuite des cerveaux». 
Pour assurer le bon fonctionnement de leurs labo-
ratoires et de leurs services de recherche, les entre-
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prises americaines recrutent volontiers du per-
sonnel et surtout du personnel hautement qualifie 
en Europe pour !'employer aux Etats-Unis. 
L'offre de salaires plus eleves et surtout de condi-
tions de travail bien superieures dans le domaine 
de la recherche scientifique conduit un nombre 
de plus en plus grand de savants, d'ingenieurs ou 
de technicians europeens a s'expatrier. La com-
munaute de langue fait que le Royaume-Uni est 
le pays le plus touche par la «fuite des cerveaux», 
mais ce phenomene est egalement sensible en Alle-
magne et en Hollande. lll'est beaucoup moins, il 
est vrai, en France et en Italie (cf. tableau ci-des-
sous). 
Pays de derniere Total 1960 1961 1962 
residence 1956·1953 1961 1962 1963 
----
Europe : total 15.248 1.608 1.764 2.318 
----
Grande-Bretagne 4.933 575 688 939 
Allemagne 2.804 291 303 376 
Hollande 874 108 118 77 
France 552 58 48 93 
Italie 478 49 67 56 
Cette «fuite des cerveaux::. constitue evidemment 
une perte importante pour !'Europe. Elle est 
d'autant plus regrettable que les pays europeens 
depensent des sommes de plus en plus conside-
rables pour la formation de leurs cadres scienti-
fiques et que le depart de ces cadres pour 1' Ame-
rique fait qu'ils perdent au profit de l'Amerique, 
deja infiniment plus riche, une grande partie du 
capital investi dans la formation de ces elites 
scientifiques. 
(iii) Un probleme de concurrence. Les entre-
prises americaines sont, d'une fa«;on generale, de 
dimensions bien superieures aux entreprises euro-
peennes. Elles ont la possibilite d'amortir, sur unc 
production beaucoup plus grande, les depenses 
imposees par la recherche, par l'etude des mar-
ches, par la distribution. Elles peuvent done faire 
des efforts considerables pour evincer des concur-
rents moins puissants, et on a vu de nombreuses 
entreprises europeennes rachetees par des entre-
prises americaines de plus grande taille. Le cas 
est particulierement net dans l'industrie auto-
mobile ou la General Motors, Ford et Chrysler 
ont rachete un grand nombre d'anciennes entre-
prises europeennes. 
(iv) Le probleme de la mobilite des entreprises. 
Selon les necessites du moment, les entreprises 
americaines ont pu etre amenees a s'implanter 
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area or a given country so as to supply the whole 
European market from that area or country. The 
efforts of European States to industrialise less-
developed areas have often been checked by the 
unco-operative attitude of American firms which 
are hardly concerned with national economic 
interests. The opening of frontiers within the 
Common Market has given them even greater 
freedom to withdraw from countries which 
endeavour to impose what they consider to be 
unsatisfactory measures, being well able to flood 
that country with their produce manufactured 
in another country of the Common Market. Thus, 
to a large extent, American firms have succeeded 
in impeding the policy of regional planning of 
certain governments. 
( v) The probl€lm of social legislation and 
salaries. It is evident that American firms had 
every interest in setting themselves up in areas 
where salaries were the lowest and social legis-
lation the least favourable for the workers. Here 
too the threat of displacement has played a 
certain role and the installation of large 
American firms has not encouraged the promotion 
of social legislation. It should be added that the 
removal of factories in most cases raises problems 
of re-employment of manpower which are often 
difficult to solve by the countries concerned. 
107. Two conclusions can be drawn from the 
above considerations: 
(i) It is neither useful nor desirable for 
European States to pursue a policy which might 
reduce or discourage American investments in 
Europe. It is in no way desirable for Europe to 
be deprived of the advantages to be derived from 
the participation of American capital in its 
development. In this respect, the danger that is 
inherent in the application of the measures 
announced by President J ohnson in his speech on 
1st January 1968 to restrict considerably the 
American firms' possibilities of investing abroad 
are far more serious for Europe than that of the 
capital investments themselves. 
(ii) It is essential to direct American capital 
investments according to the true needs of 
Europe. It can be hardly desirable for certain 
sectors of European industry to pass wholly into 
American hands. Nor is it desirable to allow an 
important part of the European economy to 
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come under the control of firms guided by motives 
unconnected with the interests of Europe. 
108. It is therefore of primary importance to 
draw up rules and perhaps even a degree of 
planning for American investments in Europe. 
This cannot be done by the European States 
acting individually. It will always be to their 
advantage to devote their every effort to encour-
aging American firms to set up on their territory 
rather than on that of their neighbours. But 
there must be a genuine European authority 
which is able to grant or refuse permission for 
American industries to set themselves up in 
Europe. This must be done with an open mind, 
full account being taken of the special require-
ments of each area and of each sector of industry. 
109. All competent writers on this matter agree 
that the only solution lies in the accession of the 
United Kingdom to the European Communities 
and the extension of the powers of the Com-
mission in this field. That is the conclusion 
reached by Servan-Schreiber in Le defi ameri-
cain; it is the conclusion of the Atlantic 
Institute's relevant publication under the 
direction of Christopher Layton; it is also the 
conclusion of the recent book by J ames Macmillan 
and Bernard Harris ''The American takeover'' 
which examines the particular case of the 
British economy. 
C. Conclusion 
110. The position of the world economy in 1968 
is in many respects reminiscent of that in 1929. 
Monetary conditions are similar and the recession 
setting in almost everywhere may well lead to 
catastrophic consequences if monetary confidence 
is undermined at the same time. 
111. However, there is wider knowledge of 
economic and financial machinery in 1968 than 
there was in 1929. In theory, therefore, a crisis 
can be averted before it gets completely out of 
control. 
112. Although considerable progress has been 
made in the field of theoretical knowledge, 
however, what is still lacking is a political 
authority capable of taking and enforcing the 
necessary measures, and the danger once again 
dans telle ou telle region, dans tel ou tel pays 
de fa<;on a fournir !'ensemble du marche euro-
peen a partir de cette region ou de ce pays. Or, 
les efforts accomplis par les Etats europeens 
pour doter d'industries les regions les moins deve-
loppees, se sont souvent heurtes a la mauvaise 
volonte des entreprises americaines, peu sensibles 
aux interets des economies nationales. L'ouver-
ture des frontieres douanieres a l'interieur du 
Marche commun leur a donne une liberte plus 
grande encore pour quitter le pays qui tentait 
de leur imposer des mesures ne leur donnant pas 
satisfaction, quitte a inonder ce pays de leurs pro-
duits fabriques dans un autre pays du Marche 
commun. Ainsi, les compagnies americaines sont, 
dans une large mesure, parvenues a mettre en 
echec la politique de planification regionale tentee 
par certains gouvernements. 
( v) Le probleme de la legislation sociale et des 
salaires. Il est evident que les compagnies ameri-
caines ont eu interet a s'implanter dans les regions 
ou les salaires etaient les plus has et ou la legis-
lation sociale etait la moins favorable a la main-
d'reuvre. Ici aussi, les menaces de deplacement 
ont joue un certain role et !'implantation de 
grandes societes americaines n'a pas ete un encou-
ragement a une legislation sociale avancee. Ajou-
tons que les deplacements d'usines posent, dans la 
plupart des cas, des problemes de reemploi de la 
main-d'reuvre qui sont souvent difficiles a re-
soudre par le pays qui est la victime de ces 
deplacements. 
107. De ces premisses, il semble que l'on puisse 
degager deux conclusions. 
(i) Il n'est ni utile, ni souhaitable que les inves-
tissements americains en Europe diminuent ni 
qu'ils soient decourages par une politique quel-
conque des Etats europeens. Il n'est nullement 
desirable que !'Europe se prive des avantages que 
lui offre la participation des capitaux americains 
a son developpement. A cet egard, le danger que 
represente !'application des mesures annoncees 
par le President J ohnson, dans son discours du 
1er janvier 1968, de reduire de fa<;on considerable 
les possibilites d'investissements hors d'Europe 
pour les entreprises americaines sont bien plus 
graves pour !'Europe que ne peuvent l'etre les 
investissements de capitaux americains. 
(ii) Il est essentiel que ces investissements de 
capitaux americains soient orientes en fonction 
des besoins veritables de !'Europe. Il est certaine-
ment peu souhaitable que certains domaines de 
l'activite europeenne tombent entierement entre 
des mains americaines. Il est peu souhaitable, 
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egalement, de laisser une fraction importante de 
l'activite economique europeenne sous l'arbitraire 
d'entreprises determinees par des motifs qui n'ont 
rien a voir avec les interets de !'Europe. 
108. Il importe done au plus haut point d'etablir 
des regles, voire une certaine planification des 
investissements americains en Europe. Cette pla-
nification ne peut etre l'reuvre des Etats euro-
peens pris isolement. En effet, ceux-ci auront 
toujours avantage a solliciter a n'importe quel 
prix !'installation d'entreprises americaines sur 
leur sol plutot que chez leurs voisins. Mais il 
importe qu'une autorite veritablement europeenne 
soit en mesure de donner ou de refuser des permis 
d'implantation aux industries americaines qui 
veulent s'installer en Europe. Il est essentiel 
qu'elle le fasse dans !'esprit le plus liberal mais, 
neanmoins, en tenant compte des besoins parti-
culiers de chaque region et de chaque secteur 
industrial. 
109. Il n'y a done, et tous les auteurs serieux en 
la matiere sont d'accord sur ce point, d'autres 
solutions que dans !'adhesion du Royaume-Uni 
aux Communautes europeennes et dans !'exten-
sion des pouvoirs de la Commission sur ce 
domaine. C'est la conclusion a laquelle parvient 
M. Servan-Schreiber dans «Le defi americain»; 
c'est la conclusion de l'ouvrage publie sur ce 
sujet par l'Institut atlantique sous la direction 
de Christopher Layton; c'est la conclusion egale-
ment du livre tout recent de J ames Macmillan et 
Bernard Harris, "The American takeover", qui 
examine le cas particulier de l'economie britan-
nique. 
C. Conclusion 
110. La situation de l'economie mondiale en 1968 
rappelle, a bien des egards, celle de 1929. Les 
conditions monetaires sont analogues et la reces-
sion qui se dessine un peu partout risque d'abou-
tir a des consequences catastrophiques si elles 
doivent se conjuguer avec une crise de confiance 
dans les monnaies. 
111. Toutefois, les hommes de 1968 ont une meil-
leure connaissance des mecanismes economiques et 
financiers que ceux de 1929. Ils ont done la possi-
bilite, en theorie, de remedier a une crise avant 
qu'elle ait atteint des proportions trop graves. 
112. Si les progres ont ete considerables dans le 
domaine des connaissances theoriques, il manque, 
toutefois, une autorite politique susceptible de 
prendre et d'imposer les mesures necessaires et le 
danger que court le monde est, une fois encore, 
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facing the world is that of States withdrawing 
behind their frontiers to pursue a policy of 
deflation which, by destroying the international 
flow of trade built up after the war, would 
jeopardise the results of the Kennedy round and, 
ultimately, at world level heighten a crisis which 
cannot be solved at national level. 
113. It is therefore necessary, by a concerted 
policy throughout the western world, to resort to 
methods for stimulating the economy which, while 
maintaining a certain monetary order, would not 
jeopardise the flow of trade which has been 
developed in recent years. There again the 
European States are incapable of advancing 
anything other than parochial interests in face 
of the United States and only a true European 
economic authority could constitute a partner to 
join with the United States in seeking a solution 
to conjunctural problems. 
CHAPTER IV 
Relations with third countries 
114. The United Nations Conference on Trade 
and Development, which met in New Delhi in 
February and March 1968, was largely a failure, 
although the underdeveloped countries had made 
careful preparations for the conference and 86 
countries had agreed in October 1967 on the 
Charter of Algiers, which put forward a coherent 
and, on the whole, realistic file of the poorer 
countries' claims. This text showed that the third 
countries were increasingly aware of their own 
responsibilities, stating for example that: 
''The developing countries reaffirm that 
their economic development depends essen-
tially on themselves." 
Their efforts to develop regional groups show 
the importance which they attach to the need for 
cohesion in the development sphere. 
115. It is obviously in the interests of the western 
world, and probably also in the general interests 
of humanity, not to dash the hopes of the third 
countries. Overtures made by the most revolution-
ary countries, particularly China and Cuba, will 
in fact find an even greater response in Africa, 
Asia and Latin America since trade between 
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these areas and the West gives them little hope 
of changing an increasingly unbearable situation. 
This failure affects the peace and stability of the 
world of tomorrow. 
116. In Geneva in 1964, UNCTAD set a number 
of goals for both industrialised and under-
developed countries. First, aid as such to under-
developed countries was to be increased and 
organised: secondly, the underdeveloped countries 
were to be afforded the most advantageous con-
ditions possible for obtaining outlets for their 
produce; and, finally, consideration was given to 
organising the market for a number of products 
so as to ensure outlets for the agriculture of third 
countries at profitable prices. Thus, the countries 
concerned could estimate their income accurately 
enough to start planning the necessary changes. 
117. The Geneva Conference managed to set up 
a permanent organisation, but results are still 
inadequate and the goals set in 1964 are far 
from having been attained. 
(i) Aid as such is clearly slowing down and 
the 0.80% of the gross national product of the 
wealthy countries which was devoted to this in 
1964 declined to only 0.60% in 1967. 
(ii) Trading conditions have continued to deteri-
orate and the work of the populations of third 
countries has consequently become less and less 
profitable. 
( iii) The debts of the underdeveloped countries 
have increased steadily until two-thirds of the 
capital now sent to the poorer countries is 
required to repay debts. Thus there is a growing 
tendency for aid to be "self-consuming", and the 
day is drawing near when the underdeveloped 
countries will have to pa,y the wealthy countries 
more than they receive from them. In January 
1968, the World Bank raised its interest rate 
again, to 6.25%. For its part, the Inter-American 
Development Bank raised its interest rate to 
7.75% in December 1967. Loans with such high 
interest rates can no longer be considered as real 
aid to third countries. 
de voir les Etats se replier sur eux-memes pour 
pratiquer une deflation qui, detruisant les con-
rants d'echanges internationaux nes au lende-
main de la guerre, compromettrait les resultats 
du Kennedy round et, finalement, aggraverait, 
sur le plan mondial, une crise qui ne peut etre 
resolue a !'echelon national. 
113. Il est done necessaire de recourir, par une 
politique concertee de !'ensemble du monde occi-
dental, a des procedures de stimulation des econo-
mies qui, tout en maintenant un certain ordre 
monetaire, ne compromettent pas les courants 
d'echanges qui se sont developpes au cours des der-
nieres annees. La encore, les Etats europeens sont 
incapables de faire valoir en face de l'Amerique 
autre chose que les «interets de clocher» et, seule, 
une autorite economique europeenne veritable 
constituerait un partenaire avec lequell'Amerique 
puisse chercher la solution des problemes con-
joncturels. 
CHAPITRE IV 
Les relations avec le tiers monde 
114. La Conference des Nations Unies sur le Com-
merce et le Developpement qui s'est tenue a la 
Nouvelle Delhi en fevrier et mars 1968 a, dans 
une large mesure, abouti a un echec. Pourtant, les 
pays sous-developpes avaient prepare avec soin 
cette conference et 86 pays avaient pu se mettre 
d'accord, en octobre 1967, pour mettre au point la 
Charte d'Alger qui presentait un dossier coherent 
et, dans !'ensemble, realiste des revendications 
des pays pauvres. Ce texte montrait que les pays 
du tiers monde etaient de plus en plus conscients 
de leur propre responsabilite en affirmant, par 
exemple: 
«Les pays en voie de developpement reaf-
firment que leur developpement economi-
que depend essentiellement d'eux-memes». 
Les efforts qu'ils ont entrepris pour developper 
les groupements regionaux montrent !'importance 
qu'ils accordent a cette necessite de donner une 
cohesion au monde du developpement. 
115. Il est de l'interet evident du monde occi-
dental, et probablement aussi de l'interet general 
de l'humanite, que les aspirations du tiers monde 
ne soient pas degues. En effet, les sollicitations 
offertes par les tendances les plus revolutionnai-
res, notamment celles presentees par la Chine et 
par Cuba, auront d'autant plus d'echo en Afrique, 
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en Asie et en Amerique latine que les echanges 
entre ces regions et le monde occidentalleur don-
neront peu d'espoir de transformer une situation 
de plus en plus intolerable. Ainsi, ce sont la paix 
et la stabilite du monde de demain qui sont en 
cause dans cet echec. 
116. En 1964, a Geneve, la C.N.U.C.E.D. avait 
fixe un certain nombre d'objectifs, tant aux pays 
industrials qu'aux pays sous-developpes. Il s'agis-
sait d'abord d'accroitre et d'organiser l'aide pro-
prement dite aux pays sous-developpes; il fallait, 
en second lieu, permettre aux pays sous-deve-
loppes d'ecouler, dans les conditions les plus 
avantageuses possibles, le produit du travail de 
leur population; enfin, on avait envisage !'organi-
sation du marche d'un certain nombre de produits 
de fagon a assurer a !'agriculture du tiers monde 
des debouches constants a des prix remunerateurs. 
Ainsi ces pays pouvaient esperer parvenir a un 
degre suffisant de prevision de leurs ressources 
pour pouvoir entreprendre une planification de 
leurs transformations. 
117. La conference de Geneve est bien parvenue 
a mettre en place une organisation permanente, 
mais les resultats effectifs sont restes insuffi-
sants et les objectifs fixes en 1964 sont loin 
d'avoir ete atteints. 
(i) Dans le domaine de l'aide proprement dite, 
il y a eu un net essoufflement et meme une dimi-
nution de l'apport des pays riches. Ceux-ci four-
nissaient en aide directe 0,80% de leur produit 
national brut en 1964. En 1967, ils n'en ont plus 
fourni que 0,60%. 
(ii) Les termes de l'echange ont continue a se 
degrader et, par consequent, le travail des popu-
lations du tiers monde est devenu de moins en 
moins remunerateur. 
(iii) Les dettes des pays sous-developpes n'ont 
cesse de s'accroitre, a tel point que les deux-tiers 
des capitaux actuellement transferes dans les 
pays pauvres sont absorbes par le remboursement 
de leurs dettes, ce qui fait que l'aide tend de plus 
en plus a «se devorer elle-meme» et l'on voit 
poindre le moment ou les pays sous-developpes 
auront a pa,yer aux pays riches plus qu'ils n'en 
regoivent. En janvier 1968, la Banque mondiale 
a encore releve son taux d'interet qui est passe 
a 6,25%. De son cote, la Banque inter-americaine 
de developpement a fait passer le sien, en decem-
bre 1967, a 7, 75%. On ne peut plus considerer 
que des prets faits a des taux d'interet aussi 
eleves constituent veritablement une aide au tiers 
monde. 
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( iv) To a large extent, aid is still tied to pur-
chases in the donor country, in which case the 
rules of competition do not apply and prices are 
not particularly to the advantage of the buyer. 
( v) In the field of market organisation, no 
definite result has been recorded, not even the 
agreement on cocoa which had seemed imminent. 
(vi) In many countries, there are still important 
customs barriers to the import of industrial 
products from third countries. The general cut 
in internal tariffs in the West through the 
Kennedy round may well deprive the under-
developed countries of any customs advantages 
they may have had. 
118. The New Delhi Conference therefore had 
the task of rectifying an almost hopeless situation 
and was held at a time when there was little 
chance of the western countries increasing their 
efforts. 
119. Two of the world's greatest trading powers, 
the United States and the United Kingdom, were 
having to face a serious balance of payments 
crisis. They could not therefore embark on 
measures which might well have led to a further 
and considerable deterioration in their balance 
of payments. In addition, most of the western 
countries, including the continental European 
countries, were having to increase their budgetary 
expenditure considerably and, consequently, the 
burden of taxation on their inhabitants. They 
were therefore unable to propose a large and 
rapid increase in aid to underdeveloped countries 
at the New Delhi Conference. Even France, which 
had made a valuable contribution to the success 
of the Geneva Conference in terms of principles, 
was most hesitant about putting them into 
practice at the New Delhi Conference. 
120. In defending the principles on which it 
claims to base its policy, it showed far less zeal 
on the question of aid to third countries than on 
matters affecting the cohesion of the West. 
121. The failure of this Conference was largely 
due to the lack of cohesion of western policies. 
This lack of cohesion stems mainly from the fact 
that first the United States, then the United 
Kingdom and finally the EEC countries all have 
different policies for development assistance, in 
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the framework of different organisations in 
which each of them plays a preponderant role. 
It is quite normal for the United States to show 
particular interest in Latin America, Britain in 
the Commonwealth countries and the EEC 
countries in their former colonies. But these 
policies could be co-ordinated to a certain extent. 
Your Rapporteur feels that the United States 
would willingly accept a European share in the 
Alliance for Progress and the United Kingdom 
the association of its European and American 
partners in the Colombo Plan. Likewise, if 
Britain joins the European Communities, it 
would take part in the Y aounde agreements and 
the Community's development assistance pro-
grammes. Closer co-operation between the United 
Kingdom, continental Europe and the United 
States in the preparation and implementation of 
their respective assistance programmes would 
probably lead to a rapprochement of views and 
an interchange of ways and means. In short, more 
effective assistance could be achieved at less cost 
and, at world level, the western countries could 
avoid differences such as those which paralysed 
the UNCTAD Conference. This evolution has 
already begun, since observers are already sent 
by the United Kingdom to the Alliance for 
Progress and by the United States to the Colombo 
Plan. Moreover, the third countries have often 
expressed their desire not to limit co-operation to 
a single western country or group of countries; 
Nigeria showed this, for instance, when it under-
took negotiations for its association with the EEC. 
122. It was in fact impossible to continue 
quarrels about the international monetary system, 
the organisation of the European market and the 
policy to be followed in South-East Asia and the 
rest of the world and at the same time agree on 
joint sacrifices on behalf of third countries. 
Finally, the target of 1% of gross national pro-
duct to be earmarked for aid to third countries 
was maintained, but for a distant date. The 
possibilicy of tying a large part of aid to pur-
chases in the donor countries was also maintained. 
Preferences granted to underdeveloped countries 
were not increased and, although studies were 
started of the organisation of certain markets, 
there is no reason to think that they will lead to 
rapid conclusions. 
123. It is still impossible to measure the possible 
effects of this failure on the economy of the thir<} 
(iv) L'aide est restee, dans une tres large me-
sure, liee a des achats faits dans le pays donateur, 
c'est-a-dire a propos desquels la concurrence ne 
joue pas et qui done se font a des prix particu-
lierement desavantageux pour l'acheteur. 
(v) Dans le domaine de !'organisation des mar-
ches, aucun resultat definitif n'a pu etre enrc-
gistre, pas meme un accord sur le cacao qui sem-
blait pourtant pret. 
(vi) Dans beaucoup de pays, des barrieres doua-
nieres importantes subsistent contre !'importation 
des produits industrials provenant du tiers 
monde. L'abaissement general des tarifs a l'inte-
rieur du monde occidental, tel que le prevoit 
le Kennedy round, risque de retirer tout avantage 
douanier aux pays sous-developpes. 
118. La conference de la Nouvelle Delhi avait 
done a redresser une situation particulierement 
compromise. Or, elle s'est reunie a un moment ou 
la situation etait particulierement defavorable a 
un accroissement de l'effort des pays occiden-
taux. 
119. En effet, deux parmi les principales puis-
sances commerciales du monde, les Etats-Unis et 
le Royaume-Uni, avaient a faire face a une grave 
crise de leur balance des paiements. Elles ne pou-
vaient done s'engager a des mesures qui eussent 
risque de deteriorer encore, de f~on considerable, 
cette balance. De plus, la plupart des pays occi-
dentaux, y compris ceux du continent europeen, 
se trouvaient dans la necessite d'accroitre sensi-
blement leurs depenses budgetaires et, par conse-
quent, la charge fiscale pesant sur leurs habitants. 
lls n'ont done pas ete en mesure de faire a la 
conference de la Nouvelle Delhi des propositions 
tendant a un accroissement substantiel et rapide 
de !'aide aux pays sous-developpes. Meme la 
France, qui avait beaucoup contribue au succes 
de la conference de Geneve sur le plan des prin-
cipes, s'est montree singulierement timoree quand 
il s'est agi, a la conference de la Nouvelle Delhi, 
de passer aux realisations. 
120. Elle semble avoir mis beaucoup moins de 
zele pour defendre les principes sur lesquels elle 
pretend fonder sa politique quand il s'est agi de 
l'aide au tiers monde que quand il s'agissait de 
mettre en echec la cohesion du monde occidental. 
121. Or, c'est dans une large mesure !'absence 
d'une cohesion des politiques occidentales qui est 
responsable de l'echec de cette conference. Ce 
manque de cohesion vient, en grande partie, de ce 
que les Etats-Unis d'une part, le Royaume-Uni 




menent chacun des politiques d'aide au develop-
pement differentes dans le cadre d'organisations 
differentes ou chacun joue un role preponderant. 
Il est tout a fait normal que les Etats-Unis mani-
festent un interet particulier pour l'Amerique 
latine, l'.Angleterre, pour les pays du Common-
wealth, les pays de la C.E.E., pour leurs ancien-
nes colonies. Mais une certaine coordination de 
ces politiques serait possible. Nous avons le senti-
ment que les Etats-Unis accepteraient volontiers 
une participation europeenne a !'Alliance pour le 
progres et le Royaume-Uni une association de ses 
partenaires europeens et americain an Plan de 
Colombo. De meme, la perspective d'une adhesion 
britannique aux Communautes europeennes im-
pliquera une participation anglaise aux Accords 
de Y aounde et aux programmes communautaires 
d'aide au developpement. Une cooperation plus 
etroite du Royaume-Uni, de !'Europe continen-
tale et des Etats-Unis dans !'elaboration et la 
mise en reuvre des programmes d'assistance des 
uns et des autres permettrait sans doute de rap-
procher les points de vue, de confronter les possi-
bilites et les experiences, en un mot, d'etre plus 
efficace a moindres frais et d'eviter que se renou-
vellent, sur le plan mondial, les divergences entre 
occidentaux qui ont paralyse la conference de la 
C.N.U.C.E.D. Cette evolution a deja commence 
puisque le Royaume-Uni envoie deja des observa-
teurs aupres de !'Alliance pour le Progres et les 
Etats-Unis aupres du Plan de Colombo. Les pays 
du tiers monde ont d'ailleurs souvent manifeste 
leur desir de ne pas limiter leur cooperation 
a un seul pays on a un seul groupe de pays occi-
dentaux; c'est, par exemple, ce qu'a manifeste le 
Nigeria en entreprenant de negocier son associa-
tion a la C.E.E. 
122. n etait impossible, en effet, de poursuivre 
des querelles sur !'organisation monetaire inter-
nationale, sur !'organisation du marche europeen, 
sur la politique a suivre en Asie du Sud-est et 
dans le reste du monde et, en meme temps, de 
s'entendre pour des sacrifices communs en faveur 
du tiers monde. Finalement, la cible de 1% du 
produit national brut consacre a !'aide au tiers 
monde a ete maintenue, mais pour une date eloi-
gnee. La possibilite de lier une fraction impor-
tante de l'aide a des achats dans les pays dona-
teurs a ete maintenue. Les preferences accordees 
aux pays sous-developpes n'ont pas ete accrues 
et, si des etudes d'organisation de certains mar-
ches ont ete entreprises, rien ne donne a penser 
qu'elles pourront aboutir rapidement. 
123. ll est encore impossible de mesurer les effets 
que pourra avoir cet echec sur l'economie du tiers 
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countries and even more difficult to weigh up 
the psychological, moral and political implica-
tions. But there is every reason to believe that 
the effects will be disastrous. The steady growth 
of subversive movements in Latin America in 
particular will find encouragement in the fact 
that international solidarity no longer offers 
third countries a serious hope of seeing the world 
economy transformed in their favour. 
124. The United States certainly has to meet a 
considerable number of extremely costly commit-
ments throughout the world at the present time 
and its balance of payments will have to be re-
dressed in order to avoid too serious a crisis for 
the dollar and consequently for the world 
economy. Europe must therefore asume a 
greater share of the burden of defence and the 
development of the free world. It is, however, 
natural that Europeans do not seem to wish to 
support the United States military effort, parti-
cularly in South-East Asia. 
125. But Europe is still by far the main trading 
partner of the underdeveloped countries. It has 
maintained privileged relations with many of 
them ever since the colonial era. It is therefore 
essential for Europe to take a larger share in the 
transformation of the third countries. It has the 
resources to increase its assistance effort con-
siderably. The solution to the problem of tariffs 
and market organisation depends mainly on 
Europe. However, it can act in this field only 
if it shows a certain common will and cohesion. 
Advantages granted by a specific European State 
or group of States to one or another third country 
will be lasting and effective only if competition 
between the European countries in this field is 
limited and organised. 
126. In view of the essential place occupied by 
the United Kingdom in relations between Europe 
and third countries, it will be difficult for Europe 
to pursue an effective policy of aid to trade 
without strong ties with the United Kingdom. 
This of course means the United Kingdom joining 
the European Communities and taking part in 
the Communities' commercial policy. However, 
even before this can take place, a number of 
immediate measures might and should be taken 
to prevent third countries suffering too much 
from the division of Europe, e.g.: 
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(a) Community and British policies in 
relations with third countries should be 
closely concerted here and now. WEU 
could provide an institutional frame-
work for this but there would also have 
to be continuing co-operation between 
the British authorities concerned with 
development problems and the Brussels 
Commission. 
(b) The association of the African members 
of the British Commonwealth with the 
French-speaking African countries on 
an equal footing. This is the more 
necessary because the division of Africa 
according to the hazards of yesterday's 
colonial policies is an economic absurd-
ity which the Africans are now trying 
to remedy. 
(c) Agreement between Britain and the 
European Communities to advance 
negotiations for organising the market 
of certain tropical produce. 
(d) Agreement between all the European 
countries on preferences and tariff 
policies with a view to allowing the 
maximum amount of produce from 
third countries to enter Europe. 
(e) A standard definition of assistance 
should be sought so that Europe's target 
of 1% of gross national product for 
development aid may be reached and 
passed as quickly as possible. 
127. Aid to underdeveloped countries is there-
fore a field in which Europe has the widest scope 
for striking out in its own right without being 
bound by United States policy. This should in no 
way be in direct opposition to the United States 
but, in a sphere in which Europe plays a more 
important role than the United States, it is a 
question of taking the initiative in measures 
which can transform the world. This means 
strengthening the cohesion of Europe and 
extending the European Communities as being 
the only way to succeed in sharing responsibilities 
with the United States and allowing Europeans, 
in co-operation with the United States, to play 
their true role. It should be added that to share 
monde et plus difficile encore d'en mesurer les 
implications psychologiques, morales et politiques. 
Mais il y a ,tout lieu de craindre que ccs effets 
soient desastreu.'{. L'extension des mouvcments de 
subversion, de plus en plus nombrcux, en Ame-
rique latine surtout, ne pent qu'etre encouragee 
par le fait que la solidarite internationale n'offre 
plus actuellement aux pays du tie:t;'s monde d'es-
poir serieux de voir l'economie mondiale se trans-
former en leur faveur. 
124. Il est certain que les Etats-Unis ont actuel-
lement a faire face a un nombre considerable 
d'obligations extremement coi'tteuses dans le 
monde entier et qu'il leur faut redresser leur 
balance des paiements afin d'eviter une crise trop 
grave du dollar et, par la, de l'economie mondiale. 
Il est done necessaire que l'Europe partage davan-
tage avec eux la charge de la defense et du deve-
loppement du monde libre. Il est normal, pour-
tant, que les Europeens ne semblent pas desireux 
de soutenir l'Amerique dans l'effort militaire ou 
elle s'est engagee, notamment en Asie du Sud-est. 
125. Mais l'Europe demeure, et de loin, le princi-
pal partenaire commercial des pays sous-develop-
pes. Elle entretient avec beaucoup d'entre eux des 
relations priviiegiees nees de la periode coloniale. 
Il est done essentiel que l'Europe prenne davan-
tage en charge la transformation du tiers monde. 
Sa richesse lui permet d'accroitre considerable-
ment son effort pour l'aide. C'est d'elle essen-
tiellement que dependent les solutions au pro-
bleme des tarifs et a celui de }'organisation des 
marches. Toutefois, elle ne peut agir dans ce 
domaine que si elle manifeste une certaine volonte 
commune et une certaine cohesion. Les avantages 
accordes par tel Etat europeen ou par tel groupe 
d'Etats a tel ou tel pays du tiers monde ne seront 
durables et efficaces que si la concurrence entre 
les pays europeens est, dans ce domaine, limitee et 
organisee. 
126. Etant donne la place essentielle que tient le 
Royaume-Uni dans les relations entre l'Europe 
et le tiers monde, !'Europe pourra difficilement 
entreprendre une politique efficace de l'aide 
au commerce si le Royaume-Uni ne lui est pas 
solidement attache. Cela implique evidemment 
!'adhesion du Royaume-Uni aux Communautes 
europeennes et sa participation a la politique 
commerciale des Communautes. Toutefois, avant 
meme que cette adhesion puisse se realiser, un 
certain nombre de mesures immediates pourraient 
et devraient etre prises pour eviter que les pays 
du tiers monde ne souffrent trop des divisions de 
l'Europe. Il pourrait s'agir: 
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(a) Dans l'immediat, d'une etroite concer-
tation entre la politique communautaire 
et la politique britannique a propos des 
relations avec le tiers monde. L'U.E.O. 
pourrait fournir un cadre institutionneJ 
a une telle concertation, mais il faudrait 
aussi envisager une cooperation cons-
tante entre les autorites britanniques 
concernees par les problemes du deve-
loppement et la Commision de Bruxelles. 
(b) De !'association, sur un pied d'egalite 
avec lcs pays africains d'cxpression 
fran~aise, des mcmbres africains du 
Commonwealth britannique. Une telle 
association est d'autant plus necessaire 
que la division de l'Afrique, en fonction 
des hasards des politiques coloniales 
d'autrefois, est sur le plan economique 
une absurdite que les Africains cher-
chent aujourd'hui a surmonter. 
(c) D'une entente entre l'Angleterre et les 
Communautes europeennes pour faire 
progresser les negociations entreprises 
en vue de !'organisation du marche de 
certains produits tropicaux. 
(d) D'une entente entre tous les pays euro-
peens pour fixer les normes en matiere 
de preferences et en matiere de politique 
tarifaire, de fa~on a ouvrir aussi large-
ment que possible !'Europe aux produits 
du tiers monde. 
(e) De la recherche par ces pays de normes 
communes pour la definition de l'aide de 
fa~on a ce que l'Europe atteigne et de-
passe aussi rapidement que possible la 
proportion de 1% du produit national 
brut dans son effort en faveur du deve-
loppement. 
127. Ainsi, le domaine de l'aide aux pays sous-
developpes est sans doute un de ceux ou il est 
possible a l'Europe de prendre les initiatives les 
plus nombreuses et les plus audacieuses sans etre 
liee par la politique americaine. Il ne s'agit 
nullement en cette affaire d'un affrontement 
direct avec les Etats-Unis, mais il s'agit, dans une 
matiere ou l'Europe joue un role plus important 
que l'Amerique, de prendre !'initiative de mesures 
destinees a transformer le monde. Cela implique 
un renforcement de la cohesion de l'Europe et 
l'elargissement des Communautes europeennes, 
car c'est la le seul moyen d'aboutir a un partage 
des responsabilites avec l'Amerique, et de per-
mettre aux Europeens de jouer, en cooperation 
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responsibilities would provide Europe with a 
means of encouraging the United States to inten-
sify the harmonisation of policies towards third 
countries, which would avoid a repetition of such 
tragic differences as Suez in 1956 and Vietnam 
today. 
CHAPTER V 
The way ahead 
128. It is, I think, abundantly plain that there 
is no simple, dramatic gesture which will provide 
the cure for all our ills. Perhaps there never was, 
though certainly in the world of 1947-49, it did 
seem as though we could solve our problems by 
this method. The Truman doctrine, the Marshal! 
plan, the resistance to the Berlin blockade, the 
creation of NATO - all these were grand de-
signs, drawn large by statesmen, and fleshed in 
later to create the institutions which were needed 
to carry them out. But that, in a way, was a 
simpler world; we were faced with attack, even 
if sometimes it was indirect, and we knew that 
unless we were united, we could not defend our-
selv-es. We could argue about the details later; 
the main thing was to decide the broad spectrum. 
129. Our world today is much more complicated. 
Then, there was a clear, evident threat; today, the 
threat is not clear, indeed in a way it is obscured 
by the very success of the measures we took 
twenty years ago. Because the solutions seemed 
simpler then, we find it difficult to adjust to 
what may well be a long haul. Yet it is, I think, 
possible to define what we are faced with today. 
130. On the military front, we are faced with 
no outright aggression; indeed, we can be pretty 
certain that no one wants to attack us, and we 
have no intention of attacking anyone else. Yet 
a potentially highly unstable situation exists, 
both in Berlin and in the Middle East. If we can-
not negotiate solutions, and, as I have indicated, 
sufficient community of interest does not seem 
to exist, then we have to do the best we can 
within the present framework. Yet we are faced 
with the probability - almost the certainty -
that the American troops which have been our 
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shield for so long may be whittled down over the 
next few years. 
131. It is easy to say that we should do more 
for ourselves; that has been apparent for many 
years. In a way, the Americans have been much 
too kind to us, and have been prepared to make 
sacrifices for us which we have not boon prepared 
to make for ourselves. Yet, this was always a 
superficial view; of the other large nations of the 
Alliance, France and Britain were engaged, until 
a few years ago, in eliminating gracefully the last 
vestiges of their colonial empires, and this en-
tailed, paradoxically enough, the maintenance of 
large armed forces outside the European area, 
while the Federal Republic of Germany has 
always felt itself - understandably - inhibited 
by history from making too large a contribution 
to the land forces of Western Europe. These 
conditions no longer apply; France and Britain 
have ended their imperial role, and their major 
defence contribution lies in Europe from now on. 
And with them as equal partners, the fear of a 
revival of German militarism must be appreciably 
less. 
132. There is, perhaps, only one field in which 
a major step forward not only can be taken, but 
must be taken, if the whole enterprise is not to 
run into the ground. This is in the field of 
European unity, now stagnant for a good five 
years. We are all aware that there is not suffi-
cient common agreement for any further steps 
forward either in the enlargement of the existing 
Communities, or in developing them on their 
present basis. However, I still believe in the thesis 
I put forward in my report on the future of 
Western European Union eighteen months ago; 
indeed, I have looked at the text again, and say 
frankly - and 'vithout any false modesty! -
that it seems to me to be even more relevant now 
than it was then. What I was in fact arguing for 
then was the idea that one should try and make 
progress in the areas where progress is impera-
tive, as has been done all through the develop-
ment of the European Movement, and the times 
demand now some new initiative in defence. 
133. It may well be argued that the whole exer-
cise arising out of Mr. Harmel's proposals of 
eighteen months ago was designed for just such a 
new initiative. It might be easier to know whether 
this was so or not if we had full knowledge of 
avec les Etats-Unis, le role qui, plus que jamais, 
ne peut revenir qu'a l'Europe. Ajoutons qu'un 
tel partage des responsabilites donnerait a !'Eu-
rope la possibilite d'imposer aux Etats-Unis une 
concertation beaucoup plus serieuse que par le 
passe de la politique que les uns et les autres 
menent dans le tiers monde, et d'eviter que se 
reproduisent des divergences tragiques comme 
celle de Suez en 1956, et celle du Vietnam aujour-
d'hui. 
CHAPITRE V 
La voie d suivre 
128. Il est tout a fait evident qu'aucun geste 
spectaculaire ne peut resoudre tous nos problemes 
aujourd 'hui. Il en a peut-etre toujours ete ainsi, 
bien que dans le monde de 1947-1949, la chose 
ait certainement paru possible. La Doctrine 
Truman, le Plan Marshal!, la resistance au blocus 
de Berlin, la creation de l'O.T.A.N. sont autant 
de «grands desseins» con<_;us par des hommes 
d'Etat et etoffes ensuite par la creation des insti-
tutions necessaires. Mais nous vivions, en un sens, 
dans un monde plus simple: nous etions attaques, 
indirectement quelquefois, et nous savions qu'a 
moins d'etre unis, nous ne pouvions nous de-
fendre. Il s'agissait d'abord de prendre une deci-
sion d'ensemble; les details pouvaient en etre 
discutes par la suite. 
129. Le monde d'aujourd'hui est bien plus com-
plique. La menace etait alors parfaitement claire. 
Elle ne l'est plus aujourd'hui. Elle est masquee, 
pour ainsi dire, par le succes meme des mesures 
que nous avons prises il y a vingt ans. Parce que 
les solutions paraissaient alors plus faciles, nous 
avons du mal a nous adapter a ce qui pourrait 
bien etre une amvre de longue haleine. Votre 
rapporteur estime qu'il est cependant possible de 
de£inir les dangers auxquels nous devons faire 
face aujourd'hui. 
130. Sur le front militaire, nous ne vivons pas 
sous la menace d'une attaque caracterisee. Il est 
meme a peu pres certain que personne ne souhaite 
nous attaquer et nous n'avons, pour notre part, 
aucune intention d'attaquer qui que ce soit. Ce-
pendant, a Berlin, comme au Moyen-Orient, la 
situation pourrait devenir extremement instable. 
Si nous ne pouvons pas aboutir a une solution 
negociee - et, comme nous l'avons vu, il n'existe 
pas, semble-t-il, de communaute d'interets suffi-
sante pour y parvenir - tous nos efforts devront 
se deployer dans le cadre actuel. Cependant, il est 
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probable - et presque certain - que les forces 
americaines qui ont si longtemps assure notre 
protection, vont etre reduites au cours des pro-
chaines annees. 
131. Il est aise de dire que nous devrions faire 
plus pour nous-memes: la chose est evidente 
depuis des annees. En un sens, les Americains 
ont ete beaucoup trop bons pour nous et se sont 
montres disposes a faire pour nous des sacrifices 
que nous n'etions pas disposes a faire nous-memes. 
Mais il s'a{:!:it la d'une vue superficielle ; parmi 
les autres grandes nations de !'Alliance, la France 
et la Grande-Bretagne se preoccupaient, il y a 
peu de temps encore, de liquider spontanement 
les derniers vestiges de leurs empires coloniaux, 
ce qui, paradoxalement, a entraine le maintien 
d'importantes forces armees hors d'Europe. 
Quanta la Republique Federale d'Allemagne, elle 
se sentait contrainte par l 'histoire, et c'est bien 
naturel, de s'abstenir d'apporter une trop large 
contribution aux forces armees d'Europe occiden-
tale. La situation est differente aujourd'hui: la 
France et la Grande-Bretagne ont mis fin a leur 
role imperial, leur contribution a la de£ense se 
fait desormais principalement en Europe et leur 
association sur un pied d'egalite reduit conside-
rablement les craintes d'une renaissance du mili-
tarisme allemand. 
132. Il n'existe peut-etre qu'un seul domaine ou 
il soit possible, et meme indispensable, d'accom-
plir des progres importants, si 1 'on veut eviter 
d'aller a la faillite: c'est celui de !'unite euro-
peenne, ou tout est au point mort depuis cinq 
bonnes annees. L'unanimite fait de£aut, nous le 
savons, pour elargir les Communautes existantes 
ou pour les <;Ievelopper sur leurs bases actuelles. 
Pourtant, votre rapporteur reste persuade de la 
valeur de la theorie qu'il a avancee dans son 
rapport sur l'avenir de l'Union de !'Europe 
Occidentale, il y a dix-huit mois, et, en en reli-
sant le texte, il avoue, sans fausse modestie, 
qu'elle lui semble aujourd'hui plus pertinente 
que .iamais. Il partait, en effet, du principe qu'il 
fallait tenter de progresser dans les domaines 
ou, precisement, un progres s'imposait - ce qui 
a d'ailleurs toujours ete la these du Mouvement 
europeen - et une nouvelle initiative s'impose 
aujourd'hui dans le domaine de la defense. 
133. On peut fort bien soutenir que toutes les 
etudes entreprises i1 y a dix-huit mois au titre 
du plan Harmel tendaient precisement a une 
initiative de ce genre. Nous le verifierions plus 
facilement si nous connaissions exactement le 
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exactLy what emerged from that study, and it 
would certainly be helpful if we could be 
informed, if necessary under the seal of confi-
dentiality, of the final report of that review. Even 
so, the results have shown that it did not contain 
any major proposals for a greater European 
participation in Europe's own defence on the 
only basis on which such proposals are likely to 
be effective - that is, definite moves towards 
some kind of European defence arrangement 
within NATO. In December 1966, I proposed 
starting with defence production, and proceeding 
from there towards a joint general staff, com-
munity arrangements for conventional weapons, 
some kind of European nuclear arrangement, and 
finally a European Political and Defence Com-
munity. In the context of the American balance 
of pa,yments crisis, the need for this kind of 
approach seems to me to be even more urgent. 
134. I would hope that the Assembly would 
agree with me, at least to the extent, as stated in 
the recommendation, of asking the Council to 
have another look at the proposals then made. 
But I would hope also that one of our member 
governments might find it possible to take an 
initiative in this matter, and it occurs to me that 
this could not be more appropriately done than by 
my own. Such a wish cannot, of course, be in-
cluded in a recommendation to the Council as a 
whole; it must remain the personal wish of your 
Rapporteur, but it is none the less heartfelt for 
all that. 
135. Indeed, I am strengthened in putting it 
forward by the belief that it would now be far 
more favourably received in the United States 
than hitherto. America is coming to know that 
increased European participation must include 
increased European responsibility, even if that 
too means changes in the nuclear arrangements 
which have hitherto governed our relations 
within the Alliance. The Nassau Agreement went 
a good deal further than any previous offer, and 
it was a pity that it was never fully taken up 
on the European side; a readiness by the United 
States, Administration and Congress alike, to 
recognise the need for a European nuclear 
partner within NATO might have an electrifying 
effect on our defence posture at this crucial time. 
This, and only this, seems to me to be the single 
dramatic gesture which might now be made. 
136. Moreover, the aim of the Harmel plan is 
to examine the West's responsibilities outside the 
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NATO area and the future of relations between 
the members of the Atlantic Alliance and the 
communist countries. Where the latter is con-
cerned, it is clear that the regular consultations 
between the two great powers, instituted when 
President Kennedy was responsible for United 
States policy and Mr. Khrushchev for that of the 
Soviet Union, made a decisive contribution to 
transforming the framework of international 
relations and consolidating peace. It is to be 
hoped that this dialogue will be continued in 
view of its effectiveness, as proved on several 
occasions, particularly at the time of the Cuban 
crisis and the Glasboro talks. These consultations 
are a form of insurance against the risk of war 
being triggered off unexpectedly by a false move 
on one side or the other. 
137. Direct agreement between Americans and 
Soviets on major international problems of the 
day cannot, however, be considered a satisfactory 
solution for many of Europe's problems. Western 
Europe's view of relations with the peoples' 
democracies of Eastern Europe is certainly not 
the same as that of the United States. Whereas 
Europe now has everything to gain by renewing 
relations, in so far as the political situation allows, 
with countries which are its neighbours for 
reasons of geography, history and civilisation, and 
with which there are long-standing links and 
traditional channels of trade which have never 
been completely severed, the United States is 
more intent on seeking permanent agreement 
between the nuclear powers by direct approaches 
to the Soviet Union itself. Whereas recent trends 
in certain Eastern European countries, which are 
apparently increasing their efforts to make their 
own interests take precedence over those of the 
communist world, are considered by the United 
States as just a change in the world balance of 
forces at the expense of communism, Europeans 
consider these trends as a form of detente which 
they trust will progressively develop into co-
operation, which will gradually lead to the end 
of the division of Europe imposed by the cold 
war. 
138. There is, of course, no question of Western 
Europe opposing the development of peaceful 
relations between the two great powers leading 
resultat de ces etudes et il serait certainement 
utile que nous puissions etre informes, meme a 
titre confidentiel, du contenu du rapport defi-
nitif. Quoiqu'il en soit, la suite des evenemcnts 
a montre que ces etudes ne contenaient aucune 
proposition importante tendant a l'accroissement 
de la participation de l'Europe a sa propre de-
fense sur la scule base valable en l'occurrcnce, 
c'est-a-dire la perspective d'un accord europeen 
de defense dans le cadre de l'O.T.A.N. En de-
cembre 1966, votre rapporteur a propose de 
commencer par la production des armements, et 
de passer ensuite a la creation d'un etat-major 
commun, a la conclusion d'accords communau-
taires sur les armes classiques, d'un accord euro-
peen en matiere nucleaire, et enfin a la creation 
d'une communaute europeenne politique et de 
defense. Dans le contexte de la crise de la balance 
des paiements americaine, la necessite d'une for-
mule de ce genre lui paralt encore plus urgente. 
134. Votre rapporteur espere que l' Assemblee 
sera d'accord avec lui et demandera, tout au 
mains, au Conseil, comme l'indique la recomman-
dation, de reconsiderer les propositions qui ont 
ete faites. Il espere egalement que l'un de nos 
gouvernements membres sera a meme de prendre 
une initiative dans ce domaine et le gouverne-
ment britannique lui parait d'ailleurs le mieux 
place pour le faire. Ce voou ne saurait naturelle-
ment figurer dans nne recommandation adressee 
au Conseil dans son ensemble; il reste le voou 
personnel de votre rapporteur, mais il n'en est 
pas moins sincere. 
135. En le formulant, votre rapporteur est sou-
tenu, en effet, par la conviction qu'il serait beau-
coup mieux accueilli par les Etats-Unis aujour-
d'hui. L'Amerique commence a se rendre compte 
que l'accroissement de la participation euro-
peenne doit s'accompagner d'un accroisscment 
des responsabilites, meme si cela implique une 
modification des arrangements nucleaires qui 
ont jusqu'ici gouverne nos rapports au sein de 
!'Alliance. L'Accord de Nassau est alle bien plus 
loin que les offres precedentes et il est dommage 
qu'il n'ait jamais trouve l'echo qu'il meritait du 
cote europeen. Si les Etats-Unis, Administra-
tion et Congres, acceptaient de reconnaitre la 
necessite d'un partenaire nucUaire europeen an 
sein de l'O.T.A.N., ils apporteraient peut-etre a 
notre organisation militaire le stimulant neces-
saire en ce moment capital. Tel est, de l'avis de 
votre rapporteur, le seul geste spectaculaire qui 
soit actuellement possible. 
136. Par ailleurs, le plan Harmel vise a exami-
Der les responsabilites de l'Occident en dehors 
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de la zone couverte par l'O.T.A.N. et a envisa-
ger l'avenir des relations entre les membres de 
!'Alliance atlantique et les pays communistes. 
Dans ce dernier cas, il est evident que !'institu-
tion, au temps ou le President Kennedy diri-
geait la politique americaine et M. Khrouchtchev 
la politique sovietique, de consultations repe-
tees entre les deux grandes puissances, a contri-
bue, de fa<;;on decisive, a transformer le cadre 
des relations internationales et a consolider la 
paix. L'on ne peut que souhaiter voir se pour-
suivre, entre les deux Grands, un dialogue qui 
a prouve son efficacite a plusieurs reprises, 
notamment lors de la crise de Cuba et a !'occa-
sion des rencontres de Glasboro. Ces consulta-
tions constituent une assurance contre les ris-
ques d'une guerre declenchee inopinement par 
une fausse manoouvre des uns ou des autres. 
137. Neanmoins, une entente directe entre les 
Americains et les Russes sur les grands pro-
blemes de l'actualite internationale ne peut cons-
tituer pour l'Europe une solution satisfaisante 
a beaucoup de ses problemes. Il est certain, en 
particulier, que la fa<;;on dont l'Europe occiden-
tale envisage ses relations avec les democraties 
populaires de l 'Europe de 1 'Est est assez diffe-
rente de celle dont l'Amerique considere ses rela-
tions avec le bloc oriental. Tandis que l'une a 
tout interet a renouer avec des pays qui sont 
proches d'elle par la geographic, par leur his-
toire, par leur civilisation, par des liens cultu-
rels fort anciens et jamais completement rom-
pus, par les directions naturelles et tradition-
nelles de leurs echanges, des relations aussi 
etroites que le permet la conjoncture politique, 
l'autre tend davantage a trouver, dans une 
entente avec l'Union Sovietique elle-meme, les 
bases d'une ent·ente permanente entre les puis-
sauces nucleaires. Ainsi, tandis que !'evolution 
recente de certains pays de l'Europe orientale, 
qui semble indiquer que plusieurs d'entre eux 
cherchent a faire valoir plus que par le passe 
leurs interets particuliers, a oote de ceux du 
monde communiste, peut apparaitre aux yeux 
des Americains comme une simple modification, 
aux depens du communisme, dans l'equilibre mon-
dial des forces. Cette meme evolution peut don-
ner aux Europeens l'espoir de voir se transfor-
mer progressivement ce qu'il est convenu d'ap-
peler aujourd'hui la «detente» en une coopera-
tion qui, peu a peu, mette un terme a la divi-
sion de l'Europe imposee par la guerre froide. 
138. TI ne s'agit evidemment pas, pour !'Eu-
rope occidentale, de s'opposer a une evolution 
des relations entre lcs deux Grands vers des 
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towards co-operation from which Europe can but 
benefit. But it is essential for the United States 
to act in close consultation with the European 
members of the Atlantic Alliance so as to avoid 
the danger of jeopardising the policy of co-
operation with the Eastern European countries 
already being pursued by most of our countries. 
139. Similarly, the security of the African, Asian 
and Latin American countries is a joint respons-
ibility of the western countries. In the past, the 
United States and the Western European coun-
tries have often adopted divergent views of their 
tasks. While the United States, in the disturbances 
resulting from decolonisation, disapproved -
and often rightly so - of policies which might 
jeopardise the maintenance of the necessary co-
operation with the new States, Europe has 
recently shown some hesitation about supporting 
"international police" operations effected by the 
United States. These differences have sometimes 
endangered relations between the European 
countries and the United States, as in the case of 
the Vietnam war. Such different interpretations 
of situations and facts can certainly occur again 
in the future, but they must be overcome without 
endangering co-operation between Europe and 
the United States. 
140. In this connection, as in relations with 
Eastern Europe, the solution perhaps lies in a 
certain sharing of responsibilities, but there is a 
definite need for closer, more organised and more 
permanent consultations than in the past. If such 
consultations are to be a true dialogue between 
Europe and the United States, there must be 
cohesion in Europe if it is to be a true partner 
for the United States. The United States will 
probably consider it less important to obtain the 
agreement of one or another of its European 
allies if it feels that this agreement does not 
commit the other allies, but it would certainly be 
prepared to make many concessions to obtain the 
agreement and co-operation of a united Europe. 
Other measures 
(a) Balance of payments 
141. This does not mean, however, that there is 
nothing else we can do. The American balance of 
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payments problem is the single most important 
issue facing the western world at the moment, 
and it is not only right that we should help -
the Americans, after all, came to our aid in 1947, 
and we should be prepared to do the same for 
them now - but it is in our own interest to solve 
this problem co-operatively, so that we do not 
force them into unilateral action which might 
well hurt us. The long-term solution can only lie 
in an attack on the problem of world liquidity 
outlined in Chapter Ill. Meanwhile, however, 
there are a number of measures which can be 
taken by the Europeans which might well help. 
142. One of them is the question of investment. 
As noted in Chapter I, European investments in 
the United States are larger than American in-
vestments in Europe, but there is no reason why 
this imbalance should not be increased, particul-
arly by the surplus countries. A major shift might 
be effected, and the whole proposition become 
more attractive to European investors, by a move 
from portfolio to direct investment. We could 
never, of course, hope to emulate the massive 
American direct investment in Europe, if only 
because the scale of the whole enterprise is that 
much higher, but there are areas where direct 
European investment would not only help the 
American economy, but also play a major part in 
her social policy. Although the United States does 
not possess a regional policy as far-reaching, say, 
as those of the United Kingdom or Italy, they 
have identified the areas of declining industry, 
and would certainly welcome investment there. 
A European businessman interested in New Eng-
land, say, where the old industries are dying, 
might find it as much worth his while as an Ame-
rican businessman setting up a factory in North-
East England. And there would be the prospect 
of a much wider market in this case; most Ame-
rican industries started on a regional basis, and 
only became nation-wide later; the opportunity 
is there for the Europeans to do the same. 
(b) Direct investment in Europe 
143. A policy of the kind outlined in the pre-
ceding paragraph might give the Europeans an 
relations pacifiques et une certaine cooperation 
dont !'Europe ne peut que profiter. Mais il est 
essential que la demarche americaine se fasse 
en etroite consultation avec les membres euro-
peens de !'Alliance atlantique de fa<_;on a ce 
qu'elle ne risque pas de porter atteinte a une 
politique de cooperation avec les pays de !'Eu-
rope de l'Est que la plupart de nos pays ont 
deja entreprise. 
139. De meme, assurer la securite des pays de 
l'Afrique, de l'Asie et de l'.Amerique latine cons-
titue une responsabilite commune des pays oeci-
dentaux. Jusqu'a present, les Etats..Unis et les 
pays de !'Europe occidentale ont souvent con~u 
de f~on differente 111- nature de la charge qui 
leur incomhait. Alors que, lors des conflits issus 
de la d.ecolonisation, les Etats-Unis mljll.ifeste-
rent, a juste titre souvent, leur desapprobation 
polll' une politique qui risquait d'empecher 
l'Oecident qe maintenir avec les nouveaux Etats 
une necessaire cooperation, l'Europe, au eours 
des dern.ieres annees, lj. laisse voir quelques hesi-
tations a soutenir des ac.tioll& de «police inter-
nationale» menees par les Etats-Unis. Ces diver-
gences ont parfois mis en danger, nous l'avons 
constate a propos de la guerre du Vietnam, !'en-
semble des relations entre les pays europeens et 
les Etats-Unis. ll est certain que de telles diver-
gences d'interpretation des situations et des faits 
peuvent se renouveler dans l'avenir, mais il im-
porte qu'elles puissent etre surmontees sans 
qu'elles mettent en cause !'ensemble de la coope-
ratio;n. entre !'Europe et les Etats-Unis. 
140 . .A ce propos, comme a celui des relations 
avec l'Europe de l'Est, la solution se trouve 
p,eut-etre d.aJ::ls un certain partage des responsa-
bili.tes, m.ais certainement aussi dans une consul-
t.ation plus etroite, plus organisee, plus perma-
nente que par le passe. Mais cette consultation 
exige, pour dev.enir un dialogue veritable entre 
!'Europe et 1-es Etats..Unis, une cohesion de 
1 'Europe qui en fasse un veritable partenaire 
de l'Amerique. n importera probablement de 
moins en moins aux Americains d'obtenir l'ac-
oord de tel ou tel de leurs allies europeens s'ils 
savent que eet accord n'engage pas leurs autres 
allies, mais il n'est pas douteux qu'ils seront 
prets a faire de larges concessions pour obtenir 
l'aceord et la cooperation d'une Europe unie. 
Autres mesura 
(a) La balance des pt#ements 
141. Cela ne signifie pas, cependant, que nous 




balance des paiements des Etats-Unis est le seul 
probleme important qu'ait a resoudre actuelle-
ment le monde occidental. A cet egard, il est non 
seulement equitable que nous apportions notre 
contribution - les Americains, apres tout, sont 
venus a notre aide en 1947, et nous devrions 
etre prets a leur rendre le meme service - mais 
encore que nous aidions, dans notre propre 
interet, a resoudre ce probleme dans un esprit 
de cooperation, afin de ne pas les contraindre a 
prendre des mesures unilaterales qui pourraient 
nous porter prejudice. La solution a long terme 
ne peut resider que dans le reglement du pro-
bleme des liquidites mondiales dont il a ete 
question au chapitre III. En attendant, les 
Europeans peuvent neanmoins prendre certaines 
mesures qui pourraient etre utiles. 
142. L'une de ces mesures pourrait porter sur 
les investissements. Comme nous l'avons vu au 
chapitre I, les investissements europeens aux 
Etats-Unis sont plus importants que les inves-
tissements americains en Europe, mais rien ne 
s'oppose a ce que les pays disposant de surplus, 
notamment, contribuent a accroitre cette dif-
ference, et la transformation des investissements 
de portefeuille en investissements directs pour-
rait offrir un attrait nouveau aux investisseurs 
europeens. n ne serait pas question, naturelle-
ment, de rivaliser avec les investissements directs 
pratiques de fa~on massive par les Americains 
en Europe, ne serait-ce qu'en raison de l'ampleur 
de !'operation, mais il est des zones ou les inves-
tissements europeens directs pourraient epauler 
efficacement non seulement l'economie mais la 
politique sociale americaines. Bien que les Etats-
Unis n'aient pas mis en reuvre une politique 
d'amenagement regional aussi poussee que le 
Royaume-Uni ou l'Italie, par exemple, ils ont 
delimite les zones de regression industrielle et 
y accueilleraient certainement volontiers les in-
vestissements etrangers. Un homme d'affaires 
europeen, qui s'interesserait par exemple a la 
Nouvelle-Angleterre, ou les vieilles industries 
sont en voie de disparition, pourrait avoir tout 
autant d'interet a y installer une usine que son 
homologue americain dans le nord-est de l'An-
gleterre, et il aurait la perspective d'un marche 
beaucoup plus vaste. La plupart des industries 
americaines ont commence sur une base regio-
nale et n'ont pris que plus tard une dimension 
nationale. Les Europeans ont maintenant la pos-
sibilite de proceder de la meme maniere. 
(b) Les investissements directs en Europe 
143. La politique que nous venons de definir 
pourrait offrir aux Europeens la possibilite de 
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opportunity to solve the problems of direct 
American investment in Europe, which at the 
moment are a source of friction between the two 
sides of the Atlantic. The ownership of industry 
within a country is a matter of legitimate con-
cern to the government of that country and it 
would not be at all unreasonable for the European 
governments to approach the United States 
Government, asking for the creation of some kind 
of code of conduct in these matters even if it 
involved some amendment to long-established 
United States law. The case for such a code 
would be particularly strong if the Europeans 
were preparing to make their contribution to a 
solution of the American balance of payments 
problem by direct investment within the United 
States. The movement would then become two-
way, and both sides would be able to see the 
advantage of it. 
144. At the same time, the proposed acceleration 
of the Kennedy round on a unilateral basis would 
be most helpful to the Americans though, as I 
have indicated, its effect can only be marginal 
at the best because the Americans rely so much 
less than ourselves on direct export. There would 
seem to be very little chance, however, of both 
the conditions which the Europeans have laid 
down being acceptable to Congress; indeed, it was 
made quite plain to us that the abolition of the 
American selling price, especially in chemicals, is 
unlikely to be achieved before the American 
election. Although such a blatant barrier to trade 
must be removed as soon as possible, the Euro-
pean countries would be wise to accept a delay in 
this field, if only to get something moving in the 
field of trade. Otherwise, there is grave danger 
that American protectionism will grow, to the 
mutual damage of all. 
145. The proposal for a North Atlantic free 
trade area would seem to be premature. I detected 
no enthusiasm for this in the United States, and 
it would seem that before Europe is ready to 
meet competition of so stringent a kind on its 
home ground, the management gap has got to be 
solved, and the question of European industrial 
structure tackled. We are so far behind the 
United States in these fields that it is best to 
proceed cautiously, or otherwise we may well 
undermine the whole position. Nor is there the 
slightest possibility that, in the next few years at 
any rate, the United States Congress would be 
prepared to allow free trade over such a wide 
range of goods. Indeed, the indications are that 
we shall have to work very hard to prevent 
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Congress becoming even more protectionist than 
it now is. 
(c) Foreign aid 
146. The foreign aid field is wide open for fruit-
ful co-operation between the United States and 
Europe. At the moment, we are sharing our bur-
dens fairly effectively, but this is not evident, 
and if even the small momentum we have in this 
field is to be maintained, it is vital that we be 
seen to be laying the basis for an effective co-
operation. A complete review of DAC is the first 
essential, which might well be carried out in a 
general review of OECD as a whole. This should 
be the economic arm of NATO, but so far, despite 
its enormous success as a forum for the exchange 
of information, it really does not seem to have 
been wholly effective as a means for co-operative 
effort. But even if so wide-ranging a review is 
not undertaken, the disastrous New Delhi 
UNCTAD Conference must impress upon us the 
need for action in the aid field. 
(d) Conclusion 
147. There is no simple panacea for our ills. The 
urgent need is for a complete examination of the 
state of the Alliance today in all its aspects. We 
know - the latest crisis has made us only too 
well aware - that we cannot solve our problems 
on our own; the United States is now as depen-
dent on us as we have been on it over the 
past twenty years. Now is surely the time for a 
complete re-examination of the premises laid 
down twenty years ago, and the institutions set 
up then. 
148. Above all, we have a duty to our young 
people. There has probably never been a time 
when the youth of the western world has felt so 
disorientated. Student riots are only the symptom 
of a disease which goes far deeper, and we need 
to offer them some ideal. Europe at one time 
seemed to be that ideal ; its appeal has faded 
now, if only because we, the older generation, 
have been so singularly unsuccessful in accom-
plishing what we set out to do. Yet, as President 
Kennedy showed with the Peace Corps, youth 
resoudre les problemes que posent les investis-
sements directs des Etats-Unis en Europe qui 
sont, a l'heure actuelle, une source de frictions 
de part et d'autre de l'Atlantique. L'interven-
tion etrangere dans les industries nationales 
preoccupe, a juste titre, les gouvernements et 
il serait parfaitement nature! que les pays euro-
peens demandent au gouvernement americain 
d'etablir des regles de conduite en la matiere, 
meme si cela devait impliquer une modification 
des lois en vigueur. Ces regles seraient d'autant 
plus justifiees que les Europeans se montre-
raient disposes a contribuer a la solution du 
probleme de la balance des paiements ameri-
caine en pratiquant des investissements directs 
aux Etats-Unis. Les mouvements de capitaux 
se faisant dans les deux sens, les deux parties 
pourraient constater les avantages de la for-
mule. 
144. L'acceieration unilaterale de la negocia-
tion Kennedy qui a ere proposee serait egale-
ment tres utile aux Americains bien que, comme 
nous l'avons vu, les effets n'en seraient tout au 
plus que marginaux, les Americains s'interes-
sant beaucoup moins que nous aux ventes direc-
tes a !'exportation. Pourtant, il y a peu de 
chances que le Congres accepte les deu..'t condi-
tions posees par les Europeens: nous avons 
recueilli !'impression tres nette que !'abolition de 
!'American selling price, pour les produits chi-
miques notamment, n'interviendrait probable-
ment pas avant les elections presidentielles. Bien 
qu'il soit indispensable d'eliminer au plus tot 
un obstacle aussi manifeste aux echanges, les pays 
europeens feraient bien d'accepter un delai, ne 
serait-ce que pour obtenir des modifications dans 
ce domaine, faute de quoi le protectionnisme 
americain risquerait de s'aggraver au prejudice 
de tous. 
145. La proposition de creation d'une zone de 
libre-echange nord-atlantique semble prematuree. 
Votre rapporteur n'a rencontre aux Etats-Unis 
aucun enthousiasme pour cette formule et, avant 
que !'Europe soit en mesure d'affronter une 
concurrence aussi rude sur son propre sol, il 
faut qu'elle rattrape d'abord son retard en ma-
tiere de gestion et qu'elle s'attaque au probleme 
de la restructuration de son industrie. Nous 
sommes si loin derriere les Etats-Unis dans ces 
domaines qu'il est preferable d'agir avec pru-
dence, faute de quoi nous pourrions fort bien 
bouleverser toutes les donnees de la situation. 
Il n'y a pas non plus la moindre chance, du moins 
dans les prochaines annees, que le Congres ame-
ricain soit dispose a accepter le libre echange 
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pour une gamme aussi etendue de produits. En 
fait, tout demontre que nous aurons beaucoup de 
difficulte a empecher le Congres de devenir 
encore plus protectionniste qu'a l'heure actuelle. 
(c) L'aide a l'etranger 
146. L'aide a l'etranger ouvre de larges perspec-
tives de cooperation fructueuse entre les Etats-
Unis et !'Europe. A l'heure actuelle, nous en 
partageons la charge dans des proportions a peu 
pres egales, mais le fait n'est pas evident et si 
nous voulons simplement conserver la vitesse 
acquise dans ce domaine, il importe que nous 
jetions ostensiblement les bases d'une coopera-
tion efficace. Il convient d'abord de revoir 
completement le fonctionnement du Comite de 
l'Aide au Developpement, ce qui pourrait tres 
bien s'effectuer dans le cadre d'un reexamen 
general des activites de l'O.C.D.E. Celle-ci de-
vrait etre !'instrument economique de l'O.T.A.N., 
mais si elle a, jusqu'a present, remporte un 
enorme succes comme lieu de rencontre propice 
aux echanges d'informations, elle ne semble pas 
avoir ete totalement efficace comme instrument 
de cooperation. Mais meme si une revision aussi 
vaste n'etait pas entreprise, la desastreuse con-
ference de la C.N.U.C.E.D. qui vient de se tenir 
a la Nouvelle Delhi devrait nous faire compren-
dre la necessite d'une action dans ce domaine. 
(d) Conclusion 
147. n n'existe pas de solution miraculeuse aux 
problemes qui se posent a nous. 11 importe avant 
tout d'examiner la situation actuelle de !'Al-
liance sous tous ses aspects. Nous savons - la 
derniere crise nous l'a clairement montre - que 
nous ne pouvons pas resoudre nos problemes 
par nous-memes; les Etats-Unis comptent aujour-
d'hui autant sur nous que nous avons compte 
sur eux au cours des vingt dernieres annees. 
L'heure est venue de reevaluer completement 
les principes que nous avons etablis et les insti-
tutions que nous avons creees il y a vingt ans. 
148. Mais nous avons surtout des obligations 
envers notre jeunesse. J amais dans le passe la 
jeunesse du monde occidental ne s'est sans doute 
sentie aussi desorientee. Les manifestations 
d'etudiants ne sont que les symptomes d'un mal 
beaucoup plus profond, et nous nous devons de 
leur offrir un ideal. 11 fut un temps ou !'Eu-
rope semblait etre cet ideal. Son attrait s'est 
maintenant evanoui, tout simplement, peut-etre, 
parce que la vieille generation que nous sommes 
n'a pas su mener a bien l'oouvre qu'elle avait 
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will still respond to an ideal if it is put before 
them vigorously enough. 
149. In this connection, there is an urgent need 
for a much greater assistance to young people to 
travel between our countries. Travel inereases 
prodigiously year by year, but it seems to be 
limited to much the same group, who travel more 
and more. Our governments should certainly 
have in mind the possibility of much wider travel 
opportunities and should be prepared, if 
necessary, to press for a review of the restrictive 
practices in the travel field, which undoubtedly 
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serve as a barrier to wider-ranging opportunities 
at the moment. There is some evidence, too, that 
the new United States immigration laws have a 
restricting effect on students, and it is to be 
hoped that our American friends might be p~­
pared to look at this problem again. 
150. The western world still has a great deal to 
offer. It cannot just be dismissed as an affluent 
society, offering only mundane standards. But 
of late, it has fallen apart, and its sense of pur-
pose, so apparent twenty years ago, no longer 
seems to be there. If this report can play IIJome 
small part in helping to refocus our aims, then it 
will have been worthwhile. 
entreprise. Cependant, comme le President Ken-
nedy l'a montre avec le Corps de la Paix, la 
jeunesse repond toujours a un ideal lorsqu'on 
le lui propose avec aSBez de eonvi~tion. 
149. A cet egard, il importe de multiplier les 
visites de jeunes dans nos divers pays. Les 
voyages augmentent a un rytbme prodigieux 
d'annee en annee, maia ils semblent ae Umiter ~ 
une meme couche sociale qui se deplaee de plutl 
en plus. Nos gouvernements devraient etudier 
la possibilite d'accroitre encore davantage les 
possibilites de voyages et devraient etre dispo-
~s, le cas ecMant, a reclamer une revision des 
pratiques restricti~ qui y mettent actuellement 
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obstacle. n semble egalement que les nouvelles 
lois d'immigration americaines restreignent les 
visites d'etudiants et il convient d'esperer que 
nos amia am~ricains se montreront disp~s a 
reconsiderer ce probleme. 
150. Le monde occidental a encore beaucoup a 
offrlr. n ne peut etre assimile a une societe 
d'abondanee fondee sur la simple satisfaction 
des besqins materiels. Mais, depuis quelque 
temps, il se desagrege et semble avoir perdu sa 
raison d'etre, si evidente il y a vingt ans. Le 
present rapport n'aura pas ete inutile s'il peut 
l'aider, meme modestement, a redefinir ses 
objectifs. 
Document 446, Addendum 15th October 1968 
Co-operation between Europe and the United States 
ADDENDUM 1 
submitted on behalf of the General Affairs Committee 1 
by Mr. Kirk, Rapporteur 
1. After the 1st paragraph of the preamble to the draft Recommendation, insert a new paragraph : 
"Considering that recent events in Central Europe and the Middle East underline the pressing 
need for closer co-operation within NATO;" 
2. At the end of paragraph I of the draft Recommendation proper, add: 
" ... and of any changes which may be necessary in the light of the Czechoslovak crisis;". 
1. Adopted unanimously by the Committee. 
2. Members of the Committee: Mr. Blumenfeld (Chair-
man) ; MM. Peel, van der Stoel (Vice-Chairmen) ; MM. 
Bettiol, Bos, Conti, De Grauw (Substitute : Beghin), 
Edelman, Lord Gladwyn (Substitute : Gritfiths), MM. 
Gonella (Substitute : Sibille). de Grailly, Kahn-Ackermann, 
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Kirk, Lemaire, Leynen, Marchese Lucifero d'Aprigliano, 
MM. von Merkatz, Montini, Nessler, Peronnet, Portheine, 
de Preaumont, Rutschke, Schulz, Dr. Shirley Summerskill, 
MM. Van Hoeylandt (Substitute: Van Lent), Abens. 
N. B. The names of Representativu wlw took part in 
the vote are printed in italics. 
Document 446, Addendum 15 octobre 1968 
La cooperation entre l'Europe et les Etats-Unis 
ADDENDUM 1 
presente au nom de la Commission des Affaires Generales 11 
par M. Kirll, rapporteur 
1. Apres le premier considerant du projet de recommandation, ajouter un nouveau considerant : 
« Considerant que les recents evenements d'Europe centrale et du Moyen-Orient soulignent l'ur-
gente necessite d'une cooperation plus etroite au sein de l'O.T.A.N.; » 
2. A la fin du paragraphe 1 de la recommandation elle-meme, ajouter : 
« .•. et toutes modifications qui se reveleraient necessaires a la lumiere de la crise tchecoslovaque ;» 
1. Adopte par la commission a l'unanimite. 
2. M embres de la commiasion : M. Blwmenfeld (president); 
MM. Peel, van der Stoel (vioe·presidents); MM. Bettiol, 
Bos, Conti, De Grauw (suppleant: Beghin), Edelman, 
Lord Gladwyn (suppleant: Gritfiths), MM. Gonella (sup-
_pleant : Sibille), de Grailly, Kahn-Ackermann, Kirk, 
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Lemaire, Leynen, Marchese Lucifero d'Aprigliano, MM. 
von Merkatz, Montini, Nessler, Peronnet, Portheine, 
de Preaumont, Rutschke, Schulz, M me Shirley Summerskill, 
M. Van Hoeylandt (suppleant: Van Lent), Abens. 
N. B. Lea noms des Representan/;8 ayant pris part au 
vote sont imprim.U en muiq~ 
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The British appliccrtion (br memkrship of the .liaro,pean Communities 
and the next steps in the building of Europe 
REPORT 
submitted on behalf of tlie General Afltdrs Committee 
by Mr. van der Stoel, Rapporteur 
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Draft Recommendation 1 
on the BrlU.h application for membership of the European Communities and 
the next steps In the building of Europe 
The Assembly, 
Expressing the view that the Ministerial Council meetings of WEU should become a more 
effective forum for consultations between the Community, its member States and Britain on ways 
and means of strengthening co-operation in the political and economic fields and for preventing an 
increase in the differences between the economic systems of Britain and of the Community, 
REcOMMENDS THAT THE CoUNciL 
1. Take steps to strengthen and make more use of the machinery of consultation and co-operation 
in the field of foreign policy, defence and technology between member States of WEU; 
2. Agree that there should be more extensive exchanges of views between member governments 
concerning political and economic problems in order to prepare appropriate decisions at Ministerial 
Council meetings, and to that end invite Ministers of Finance, Economic Affairs and Technology to 
participate in future Ministerial Council meetings. 
1. Adopted in Committee by 17 votes to 1 with 0 
abstentions. 
MemberB of the Committee: Mr. Blumenfeld (Chairman); 
Mr. Peel (Vice-Chairman) ; MM. Bettiol, Bos, Conti, De 
Grauw, Edelman, Gallion, Lord Gladwyn, MM. Gonella 
(Substitute: Sibille), de Grailly, Kahn-Ackermann, Kirk, 
Lemaire, Leynen, Marche8e Lucifero d'Aprigliano, MM. 
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von Merkatz (Substitute: Kopf), Montini, Milller, N68Bler, 
Peronnet, Portheine, de Preaumont, Rutschke, van der 
Stoel, Dr. Shirley SummerBkill, Mr. Van Hoeylandt (Sub-
stitute: Van Lent). 
N. B. The nameB of Repr68entativ68 who took part in 
the wte are printed in italic8. 
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Projet de recommandation 1 
sur la candidature britannique aax Communautn europeennes 
et lea prochaines etapes de la construction de l'Europe 
L' Assembloo, 
Considerant que les reunions du Conseil des Ministres de l'U.E.O. devraient offrir un meilleur 
cadre de consultations entre la Communaute, ses Etats membres et la Grande-Bretagne, sur les moyens 
de renforcer la cooperation dans les domaines politique et economique et d'empecher !'aggravation des 
divergences entre le sysreme economique britannique et celui de la Communaute, 
REOOMMANDE Au CoNSEIL 
1. De prendre des mesures pour renforcer et utiliser davantage le mecanisme de consultation et 
de cooperation entre les pays membres de l'U.E.O. dans le domaine de la politique etrangere, de la. 
defense et de la technologie ; 
2. De convenir de proceder a de plus larges echanges de vues entre les gouvernements membres 
sur les problemes politiques et economiques afin de preparer les decisions appropriees lors des reunions 
du Conseil des Ministres et, a cette fin, d'inviter les ministres des finances, des affaires economiques 
et de la technologie a participer aux prochaines reunions du Conseil des Ministres. 
1. Adopte par la commission par 17 voix contra 1 et 
0 abstention. 
Membrea de la commission: M. Blumenfeld (president); 
M. Peel (vice-president); MM. Bettiol, Bos, Conti, De Grauw, 
Edelman, Gallion, Lord Gladwyn, MM. Gonella (suppleant : 
Sibille), de Grailly, Kahn-Ackermann, Kirk, Lemaire, 
Levnen, Marchue Lucifero cl'Aprigliano, MM. von Merkatz 
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(suppleant: Kopf), Montini, Muller, Neasler, Peronnet, 
Portheine, de Preaumont, Rutschke, van der Stoel, Mme 
Shirley Summerskill, M. Van Hoeylandt (suppieant: 
Van Lent). 
N. B. Lea noms des B~ agam pris part au 
wte som imprim68 en italique. 
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Dt'aft Resolution 1 
on the BrlU.h application for memllerBhip of the E•~an Communities and 
the next step. in the building of Europe 
The Assembly, 
1. Gravely concerned about the serious setback which the efforts to build a larger and stronger 
Europe have suffered as a result of the action of the French Government in blocking, for political 
reasons, any progress on future British adherence to the Communities ; 
2. Noting with satisfaction that the British, Irish, Danish and Norwegian Governments are deter-
mined to maintain their applications for full membership of the European Communities and that these 
remain on the agenda of the EEC Council of Ministers ; 
3. Strongly convinced that Europe's political and economic future can be safeguarded only after 
present resistance to the enlargement of the Communities has been overcome and when rapid progress 
is made towards economic integration and political unification in the framework of an enlarged Com-
munity; 
4. But noting with deep regret the disadvantages which the French actions involve for western 
defence, especially in the light of the invasion of Czechoslovakia by the Warsaw Pact powers; 
5. Urging the governments concerned to harmonise their foreign and defence policies with the aid 
of new Community methods including the possible establishment of an independent European Political 
Commission ; 
6. Calling for practical steps to bring about united policies for example on weapons production 
and procurement, ocean and sea-bed research, aircraft construction, computers and related technolo-
gies, 
CALLS 
Upon the governments of interested EEC countries and applicant countries to convene a poli-
tical conference with the aim of creating institutionalised co-operation in the fields of foreign relations, 
defence and technology and any other field not covered by the European Communities' treaties. 
I. Adopted in Committee by 12 votes to 3 with 0 
abstentions. 
Members of the Committee: Mr. Blumenfeld (Chairman) ; 
Mr. Peel (Vice-Chairman); MM. Bettiol, Bos, Conti, 
De Grauw, Etklman, Gallion, Lord (Jlad,wyn, MM. Gonella 
(Substitute : Bibille), de Grailly, Kahn-Ackennann, Kirk, 
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Lemaire, Leynen, March68e Lucijero d'Aprigliano, MM. 
von Merkatz (Substitute: Kopj), Montini, MiUZer, N68sler, 
Peronnet, Portheine, de Preaumont, Rutschke, van der Stoel, 
Dr. Bhirky Bummersktill, Mr. Van Hoeylandt. 
N. B. The namu of Bepresenlati!J8fl wko toi:Jk port m 
the vote are printed in italics. 
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Projet de raolutioll 1 
sur la ccuuficfature brlfGnnique awe CommunauUs europeennes 
et les prochaines etapes de la construction cfe l'Europe 
L' Assemblee, 
1. Profondement inquiete du gra.ve echec subi par les tentatives d'elargissement et de renforoement 
de l'Europe par suite de la decision du gouvemement fran93-is qui bloque, pour des raisons ~litiques, 
tout progres sur la voie de l'adMsion de la Grande-Bretagne aux Communautes; 
2. Se felicitant de la determination des gouvernements britannique, irlandais, danois et norve-
gien de maintenir leurs demandes d'adMsion a part entiere aux Communautes europeennes, demandes 
qui restent a l'ordre du jour du Conseil des Ministres de la C.E.E.; 
3. Persuadee que l'avenir politique et economique de l'Europe ne pourra. etre sa.uvega.rde que si 
!'opposition actuelle a l'elargissement des Communautes est surm.ontee et que si !'integration econo-
mique et !'unification politique font des progres rapides da,ns le cadre d'une Commun.a.ute elargie ; 
4. Ma.is notant, avec un profond regret, les inconvements qu'entra.inent les decisions fra.n9aises pour 
la defense occidentale, compte tenu, notamment, de !'invasion de la TcMcoslovaquie pal' les forces du 
Pacte de Varsovie ; 
5. lnsistant aupres des gouvernements en cause pour qu'ils harmonisent leurs politiques exterieures 
et leur -defense en employant de nouvelles methodes communautaires, notamment la creation even-
tuelle d'une Commission politique europeenne independante ; 
6. Demandant que des mesures concretes soient prises pour instaurer des politiques communes, 
par example dans le domaine de l'achat et de la production des armaments, de la recherche oceano-
graphique et de !'exploration des fonds marins, de la construction aeronautique, des ordinateurs et 
des techniques connexes, 
DEMANDE 
Aux gouvernements des pays de la C.E.E. interesses et des pays candidats de convoquer une 
conference politique afin de promouvoir une cooperation institutionnalisee en matiere de politique 
etra.ngere, de defense et de technologie, et dans tout autre domaine non couvert par les traites des 
Communautes europeennes. 
1. Adopte par la commission par 12 voix oontre 3 et 
0 abstention. 
MembrllB de la commiaaion: M. Blumenfeld (president); 
M. Peel (vice-president); MM. Bettiol, Bos, Conti, De Grauw, 
Edelman, Gallion, Lord Gladwyn, MM. Gonella (suppleant : 
Sibille), de Graill:v, Kahn.Aokermann, Kirk, Lemaire, 
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Leynen, Marche8e Lucifero d'Aprigliano, MM. von Merkatz 
(suppleant: Kopf), Montini, Milller, Nesaler, Peronnet, 
Portheine, de Preaumont, Rutschke, van der Stoel, Mme 
Shirley Summer skill, M. V an Hoeylandt. 
N. B. Lea noma des Repreaentanta ayant pria part au 
wte ~Umt impl'imea en italique. 
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Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. van der Stoel, Rapporteur) 
PART I 
The refusal of the French Government to 
open negotiations on British membership of 
the EEC 
1. Already since January 1960, our Assembly 
has repeatedly expressed the view that an enlarge-
ment of the European Communities would be 
of vital importance for the future of Europe. 
On many occasions during our debates, it has 
been pointed out that there would be consider-
able advantages to be drawn from the accession 
of Britain, Ireland, and the Scandinavian 
countries. The disunity which is increasingly 
depriving Europe of influence in world politics 
could be overcome; political collaboration em-
bracing almost all the democratic countries of 
our continent might make the voice of Europe 
carry much further. The economy would receive 
a new stimulus with the removal of trade bar-
riers between the countries of the EEC and 
EFTA, and, finally, there would be vast pros-
pects of European technological co-operation, 
to which Britain would make a greater contribu-
tion than any other European country. 
2. The refusal of the French Government in 
January 1963 to continue negotiations on British 
membership of the EEC dealt a heavy blow to 
the hopes of creating greater European unity. 
Nearly five years later, in December 1967, the 
French Government even refused to agree to 
start negotiations on the enlargement of the 
Community, notwithstanding the favourable 
recommendations of the European Commission 
strongly supported by the five other mem her 
States of the EEC. This has led to widespread 
fears that the road to a larger and stronger 
Europe might be blocked for a long time to 
come. 
3. During the meeting of the Council of 
Ministers of the EEC on 18th and 19th Decem-
ber 1967, the French Foreign Minister, Mr. 
Couve de Murville, made it clear that his gov-
ernment was prepared to consider the accession 
of Britain only after that country's economy 
had fully recovered. The other five countries 
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did not deny the importance of this factor, but 
pointed out that Britain had taken vigorous 
steps to rectify its economic and monetary situa-
tion and that there was no valid reason for not 
opening negotiations with Britain parallel to the 
process of economic recovery. 
4. It is obvious that the economic reason 
advanced by the French Government is not the 
only reason for its negative attitude to Britain's 
application for membership. This was evident 
from the summary of the discussions in the 
Council of Ministers on 18th and 19th December 
last in which it was stated, inter alia, that 
'' ... one member State, however, expressed 
the opinion that this enlargement would 
profoundly alter the nature of the Com-
munities, and the methods of administering 
them". 
5. President de Gaulle dealt more fully with 
this objection in his press conference on 
16th May 1967: 
'' ... as things stand at present, their entry 
into the Common Market, with all the excep-
tions that it would not fail to be accom-
panied by, with the irruption of entirely new 
facts, new both in nature and in quantity, 
that would necessarily result from this 
entry, with the participation of several 
other States that would certainly be its 
corollary, would amount to necessitating 
the building of an entirely new edifice, 
scrapping nearly all of that which has just 
been built. What then would we end up 
with if not, perhaps, the creation of a free 
trade area of Western Europe, pending 
that of the Atlantic area, which would 
deprive our continent of any real personal-
ity?" 
6. There are several reasons for disagreeing 
with this concept. First, it must be noted that 
the countries which applied for accession to the 
Community expressly stated that they wished 
to accept the letter and the spirit of the 
European treaties and the consequent obliga-
tions, so there can be no danger of "scrapping" 
what has been achieved. But there is also no 
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Expose des motifs 
(presente par M. van der Stoel, rapporteur) 
PREMIERE PARTIE 
Le refus du gouvemement franfGIB d'ouvrir 
des negociations sur l'adhesion 
de la Grande-Bretagne d la C.E.E. 
1. Depuis le mois de janvier 1960, notre as-
semblee a souligne, a maintes reprises, !'impor-
tance capitale de l'elargissement des Commu-
nautes europeennes pour l'avenir de !'Europe. 
Nos debats ont insiste, en maintes occasions, sur 
les avantages considerables qui pourraient etre 
retires de !'adhesion de la Grande-Bretagne, de 
l'lrlande et des pays scandinaves. La desunion 
qui reduit de plus en plus !'influence de !'Eu-
rope dans les affaires mondiales pourrait etre 
surmontee. La collaboration politique qui s'eten-
drait a presque tous les pays democratiques de 
notre continent permettrait de mieux faire en-
tendre la voix de 1 'Europe. La suppression des 
barrieres douanieres entre les pays de la C.E.E. 
et de l'A.E.L.E. apporterait un nouveau stimu-
lant a l'economie et de vastes perspectives s'of-
friraient a la cooperation europeenne dans le 
domaine technologique ou la contribution de la 
Grande-Bretagne serait superieure a celle de 
tout autre pays europeen. 
2. Le refus du gouvernement fran<;ais, en jan-
vier 1963, de poursuivre les negociations sur 
!'adhesion de la Grande-Bretagne a la C.E.E. 
a porte un coup severe aux espoirs de creer une 
plus grande unite europeenne. Pres de cinq ans 
plus tard, en decembre 1967, le gouvernement 
fran<;ais a meme refuse de consentir a entamer 
des negociations sur l'elargissement de la Com-
munaute, bien que la Commission europeenne, 
largement soutenue par les cinq autres Etats 
membres de la C.E.E., ait fait des recommanda-
tions dans ce sens. D'ou la crainte generale de 
voir l'elargissement et le renforcement de !'Eu-
rope bloques pour longtemps encore. 
3. Lors de la reunion du Conseil des Ministres 
de la C.E.E. des 18 et 19 decembre 1967, le 
ministre fran<;ais des affaires etrangeres, M. 
Couve de Murville, a declare nettement que son 
gouvernement ne serait dispose a envisager 
!'adhesion de la Grande-Bretagne qu'une fois 
l'economie de ce pays completement assainie. 
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Les cinq autres pays, sans nier !'importance de 
ce facteur, ont neanmoins fait remarquer que la 
Grande-Bretagne avait pris des mesures ener-
giques pour redresser sa situation economique 
et monetaire et qu'il n'y avait aucune raison 
valable de retarder l'ouverture de negociations 
avec les Britanniques parallelement au proces-
sus d'assainissement economique. 
4. L'argument economique avance par le gou-
vernement fran<;ais n'est manifestement pa."' le 
seul qui ait motive son attitude negative a l'egard 
de !'adhesion britannique. C'est ce qui ressort 
nettement du compte rendu sommaire de la 
reunion du Conseil des Ministres des 18 et 
19 decembre derniers qui declare notamment: 
«... Un Etat membre a cependant exprime 
l'avis que cet elargissement modifierait de 
maniere profonde la nature et les modes de 
gestion des Communautes». 
5. Le President de Gaulle a developpe cette 
objection dans sa conference de presse du 
16 mai 1967: 
«... Dans l'etat present des choses, leur en-
tree dans le Marche Commun, avec toutes 
les exceptions dont elle ne saurait manquer 
d'etre accompagnee, !'irruption de donnees 
toutes nouvelles en nature et en quantite 
qu'elle comporterait forcement, la partici-
pation de plusieurs autres Etats qui en 
serait certainement le corollaire, revien-
draient a imposer la construction d'un edi-
fice tout a fait nouveau, en faisant prati-
quement table rase de celui qui vient d'etre 
bati. A quoi, alors, aboutirait-on, sinon 
peut-etre a la creation d'une sorte de zone 
de libre-echange de 1 'Europe occidentale, en 
attendant la zone atlantique qui oterait a 
notre continent toute reelle personnaliteb 
6. On peut opposer a cela plusieurs arguments. 
Premierement, il faut noter que les pays qui 
ont fait acte de candidature a la Communaute 
ont declare expressement qu'ils souhaitaient se 
conformer a l'esprit et a la lettre des traites 
europeens ainsi qu'aux obligations qui en dC-
coulent. On ne risque done pas de faire «table 
rase» de ce qui a ete edifie. n ne fait, par ail-
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doubt that in the framework of Atlantic eo-
operation there would be a better balance if the 
European countries achieved greater unity. The 
creation of an enlarged European Community 
ll).ight lead to ~ equal partnership, particularly 
at economic level, which is in danger of eluding 
Eurppe because of its internal divisions. 
7. It is evident that President de Gaulle sees 
Britain ''tied to the United States by all kinds 
of special agreements'' (press conference of 
16th May 1967), and as the Trojan horse by 
means of which the Americans will try to take 
control of the European Community. Again, 
in his 1968 New Year message to the French 
people, President de Gaulle set as a condition 
to the enlargement of the Community, which 
"one day perhaps" might be achieved, that the 
new members must be "politically, economically 
and monetarily able to enter without destroying 
it or pushing it off its course". These remarks 
will probably have to be interpreted against this 
background. 
8. These repeated references to Britain's 
Atlantic ties are even more remarkable since the 
:British Government has made it clear on many 
occasions that it is opposed to European sub-
servience to the United States, that it is anxious 
to take part in European political co-operation, 
and that it is especildly afraid that failure of 
Europe to agree on a common technological 
effort might lead to what Prime Minister Wi1son 
has once called the "industrial helotry" of 
Europe (speech to the Consultative Assembly of 
the Council of Europe, 23rd January 1967). 
9. Moreover, it has to be said that, if sugges-
tions in the so-called Harmel studies on the 
possible reform of NATO for a "European 
eancus", which might help to establish a better 
balance between Europe and the United States 
in the framework of the Alliance, have so far 
not been agreed upon by the NATO Council, 
it is certainly not due to an unfavourable 
attitude of the British Government. There are, 
therefore, reasons to fear that the political 
transformation, which the French President 
appears to consider as a precondition for French 
agr~ment to Britain's accession to the Com-
munity, would necessitate a weakening, and 
even perhaps aB. ending of forms of Atlantic 
eo.operation (for instance in the defence field) 
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which not only the British Government, but 
the five other member States of the EEC as 
well, would probably consider as most undesir-
able, if not dangerous. 
10. Of course, it has to be recognised that the 
French Government has repeatedly declared 
itself in favour of the principle of British acces-
sion to the European Community. In the light 
of the statements of the French President 
quoted above, it seems likely, however, that, 
even if the British economic situation shows a 
remarkable improvement in the next few years, 
General de Gaulle will continue to make objec-
tions of a political nature to British membership. 
Moreover, it is necessary to recall that hopes 
expressed by some members of the Assembly 
during its December session about the willing-
ness of the French Government to agree to some 
kind of association between Britain and the EEC 
wl).ich, after a number of years would auto-
matically transform itself into full membership 
("membership by stages") have now proved to 
be idle. The French Government has made it 
clear that it is not willing to accept such an 
arrangement. It is now evident that it is only 
willing to enter into negotiations for a prefer-
ential trade agreement between the EEC and the 
applicant countries, provided that .such an 
agreement covers both industrial and agricul-
tural products. At the same time, the French 
Government is unwilling to agree to negptiations 
''in the perspective of British accession to the 
Community". It has even continued to object 
to this, though it has been made clear that 
the use of this term did not imply that, a:fter 
the creation of the preferential z.one, full British 
membership (or even negotiations on full mem-
bership) would have to follow automatically. 
Speaking to journalists about the Memorandum 
of the European Commission which contained 
this suggestion, Mr. Couve de Murville declared: 
" ... it is neither serious nor reasonable; the 
text submitted by the Commission is an 
ltaJ.o-Benelux ten; it is set in the perspec-
tive of the accession we rejected on 19th 
December last. We are wastine" time ... '' 
(Le Monde, 6th April 1968) 
11. In the meantime, the British Government 
has made it clear that it will not change course 
and that it does not intend to withdraw its 
application for membership of the EEC. This 
attitude has been supported by the three major 
leurs, aucun doute que le renforcement de 
l'unite europeenne permettrait d'etablir un meil-
leur equilibre dans le cadre de la cooperation 
atlantique. L'elargissement des Communautes 
europeennes pourrait conduire, sur le plan eco-
nomique notamment, a ce partnership sur un 
pied d'egalite qui risque d'echapper a l'Europe 
en raison de ses divisions internes. 
7. De toute evidence, le President de Gaulle 
considere la Grande-Bretagne, «liee aux Etats-
Unis par toutes sortes d'accords speciaux» (Con-
ference de presse du 16 mai 1967), comme le 
cheval de Troie grace auquelles Americains vont 
tenter de s'assurer le controle de la Communaute 
europeenne. Dans son dernier message de Nouvel 
An au peuple fran<;ais, il a pose de nouveau 
comme condition a l'elargissement de la Commu-
naute qui interviendra «un jour peut-etre», que 
les nouveaux membres se soient mis «politique-
ment, economiquement, monetairement, en me-
sure d'y entrer sans la detruire ni la devoyer». 
C'est probablement dans ce contexte qu'il faut 
interpreter les remarques du President fran-
<;ais. 
8. Ces references reiterees aux liens atlan-
tiques de la Grande-Bretagne sont d'autant plus 
dignes d'etre notees que le gouvernement bri-
tannique a declare nettement, en maintes occa-
sions, qu'il s'opposait a toute vassalite de l'Eu-
rope a l'egard des Etats-Unis, qu'il souhaitait 
reellement participer a la cooperation politique 
europeenne et qu'il redoutait surtout que, faute 
de se mettre d'accord sur un effort commun dans 
le domaine de la technologie, !'Europe ne soit 
reduite a ce que le Premier ministre britannique, 
M. Wilson, a qualifie de «servage industriel». 
(Discours prononce devant l'Assemblee consulta-
tive du Conseil de !'Europe le 23 janvier 1967). 
9. Il faut encore ajouter que si les propositions 
de «l'exereiee Harmel» sur l'eventuelle reforme 
de l'O.T.A.N., tendant a creer un «groupe euro-
peen» susceptible d'etablir un meilleur equilibre 
entre l'Europe et les Etats-Unis dans le cadre 
de l'Allianee, n'ont pas encore ete adoptees par 
le Conseil de l'O.T.A.N., la responsabilite n'en 
incombe certainement pas au gouvernement bri-
tannique. 11 y a done lieu de craindre que la 
transformation politique que le President fran-
<;ais semble eonsiderer comme la condition prea-
lable a tout accord de la France pour !'adhesion 
de la Grande-Bretagne a la Communaute, ne 
necessite le relachement, voire la disparition, de 
certaines formes de cooperation atlantique ( dans 
le domaine militaire, par exemple), ee que le 
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gouvernement britannique, comme les cinq autres 
Etats membres de la C.E.E., considereraient pro-
bablement comme tres peu souhaitable et meme 
dangereux. 
10. Il convient, naturellement, de reconnai'tre 
que le gouvernement fran<;ais s'est toujours de-
clare en faveur du principe de !'adhesion de 
la Grande-Bretagne aux Communautes euro-
peennes. 11 est, toutefois, vraisemblable, compte 
tenu des declarations du President fran<;ais 
citees plus haut, que meme si la situation econo-
mique de la Grande-Bretagne marquait une nota-
ble amelioration au cours des prochaines annees, 
le General de Gaulle continuerait a s'opposer, 
pour des motifs d'ordre politique, a !'adhesion 
britannique. n faut, en outre, rappeler que l'es-
poir formule par certains membres de l'Assem-
blee, lors de la session de decembre, de voir le 
gouvernement fran<;ais accepter une forme d'asso-
ciation entre la Grande-Bretagne et la C.E.E. qui 
se transformerait automatiquement, au bout d'un 
certain nombre d'annees, en une adhesion a part 
entiere («adhesion par eta pes») s'est revele vain. 
Le gouvernement fran<;ais a nettement indique 
qu'il ne voulait accepter aucun arrangement de 
ce genre. n est desormais evident qu'il desire 
simplement entamer des negociations sur un 
accord commercial preferentiel entre la C.E.E. 
et les pays candidats, a la condition que cet ac-
cord couvre aussi bien les produits agricoles que 
les produits industriels. Simultanement, le gou-
vernement fran<;ais s'oppose a toutes negociations 
qui s'ouvriraient «dans la perspective de !'adhe-
sion britannique a la Communaute». Il persiste 
a s'y opposer, bien qu'il ait ete precise que cette 
formule n'impliquait aucunement que la creation 
d'une zone preferentielle entra1nerait automati-
quement !'adhesion a part entiere (ou meme des 
negociations sur !'adhesion a part entiere) de la 
Grande-Bretagne. S'adressant aux journalistes a 
propos du memorandum de la Commission euro-
peenne qui contenait cette suggestion, M. Couve 
de Murville a declare: 
« ... Tout cela n'est ni serieux ni raisonnable; 
le texte de la Commission est un texte italo-
benelux; il se situe dans la perspective de 
!'adhesion que nous avons rejetee le 19 de-
cembre dernier. On perd du temps ... » (Le 
Monde, 6 avril 1968) 
11. Le gouvernement britannique a indique, 
pour sa part, qu'il ne changerait pas d'avis et 
qu'il n'avait pas !'intention de retirer sa candida-
ture a la C.E.E. Cette prise de position a ete 
appuyee par les trois grands partis politiques. 
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political parties. Though some suggestions have 
been made in the British press about the 
desirability of creating a North Atlantic free 
trade area (NAFTA), there is no indication at 
all that this is being considered as an alternative 
formula. Moreover, the United States Govern-
ment has not shown any interest in this idea. 
12. The continued British insistence on full 
membership of the European Community must 
not be considered as a refusal to enter into 
negotiations on certain arrangements between 
the EEC and Britain to cover the period when 
internal divisions within the Communitv make 
negotiations for British accession impossible. 
However, the British Government has made it 
clear that it would be willing to agree to such 
arrangements only on the condition that they 
are proposed by all the six member governments 
of the EEC and that they form an unbreakable 
link for subsequent accession to membership. 
PART II 
Proposals for arrangements between the 
EEC and applicant countries 
13. Since the refusal of the French Government 
to agree to negotiations on British memhersh.in, 
much thought has been given by several EEC 
governments to the possibility of preventing at 
least some of the disadvantages of the continued 
division of Europe and of creating forms of 
co-operation with applicant countries which 
might facilitate their speedy accession to the 
Communities once the poHtical difficulties 
preventing their membership have been over- , 
come. In this respect, mention should be made 
of the aide-memoire of the Benelux countries 
of 19th January, the memorandum of the Italian 
Government of 23rd February and the proposals 
of the Government of the Federal Republic of 
7th March. The European Commission, for its 
part, prepared a document at the request of 
member governments in which it tried to combine 
the various proposals in a way which it hoped 
might be acceptable for all members. It was 
presented on 2nd April. 
14. Though the proposals of the five gov-
ernments and of the European Commission do 
not cover the same ground - the German 
proposals for instance are limited to trade 
arrangements and technological questions - it 
is nevertheless useful to recall that suggestions 
have been made concerning: 
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(i) Removal of trade barriers and in-
creased trade between the EEC and the 
applicant countries; 
(ii) Various forms of technological co-
operation and other joint actions be-
tween European countries in fields not 
covered by the European treaties; 
(iii) Prevention of a widening of the gap 
between the EEC and EFTA and the 
removal of barriers to full membership 
of applicant countries; 
( iv) The strengthening of relations in the 
field of political unification. 
(i) Removal of trade barriers and increased trade 
between the EEC and the applicant countries 
15. On this subject, the report of the European 
Commission of 2nd April contains the following 
recommendation: 
" 
Considering the various proposals put 
forward by the governments of the member 
States and the discussions of the Council 
on 29th February and 9th March 1968, 
the Commission communicates to the Council 
the broad lines on which, in its opinion, a 
preparatory agreement on the accession of 
the applicant States might be considered. 
6. With a view to accession, such an 
agreement should: 
(a) be envisaged as an adaptation stage 
so as to facilitate as far as possible a rapid 
and lasting recovery of the United King-
dom's economic balance; 
(b) provide a framework for a rapproche-
ment between the Community and the 
applicant States so that they may assume 
all the responsibilities and benefit from 
all the advantages of member States as 
soon as possible after their accession. 
7. The prospect of later accession should 
be specified as follows: 
- the agreement would be a preparatory 
stage of limited duration; ... 
- at the end of this stage - or even 
before if circumstances permit - the Corn-
Bien que certains journaux britanniques aient 
fait allusion a la necessite de creer une zone de 
libre-echange nord-atlantique (N.A.F.T.A.), rien 
ne permet de penser qu'on voie dans cctte for-
mule une solution de rechange possible, formule 
pour laquelle le gouvernement americain n'a 
d'ailleurs manifeste aucun interct. 
12. L'insistance de la Grande-Bretagne Rur 
!'adhesion a part entiere ne doit pas etre consi-
deree comme un refus d'entamer des negociations 
sur certains arrangements destines a couvrir la 
periode pendant laquelle les divisions internes 
de la Communaute rendront impossibles des ne-
gociations sur !'adhesion britannique. Mais le 
gouvernement britannique a declare nettement 
qu'il n'accepterait ces arrangements qu'a ln con-
dition qu'ils soient proposes par les six Etats 
membres de la C.E.E. et qu'ils soient indissocia-
bles de toute adhesion ulterieure. 
DEUXIEME PARTIE 
Propositions d'arrangements entre la C.E.E. 
et les pays candidats 
13. Depuis le refus du gouvernement francais 
d'accepter l'ouverture de negociations sur !'adhe-
sion britannique, plusieurs gouvernements de la 
C.E.E. se sont longuement penches sur les 
moyens d'eviter au moins certains des inconve-
nients de la division persistante de l'Europe et 
d'instituer, avec les pays candidats, des formes 
de cooperation susceptibles de faciliter leur adhe-
sion rapide aux Communautes, une fois sur-
montees les difficultes politiques qui s'y oppo-
sent. n convient de mentionner, a cet egard, 
l'aide-memoire des pays du Benelux du 19 jan-
vier, le memorandum du gouvernement italien 
du 23 -fevrier et les propositions du gouverne-
ment de la Republique federale du 7 mars. La 
Commission europeenne a prepare, pour sa part, 
a la demande des gouvernements membres, un 
document dans lequel elle a tente de combiner 
les differentes propositions de maniere qu'elles 
recueillent !'adhesion de !'ensemble des membres. 
Ce document a ete presente le 2 avril. 
14. Bien que les propositions des cinq gouver-
nements et de la Commission europeenne ne por-
tent pas sur les memes domaines - les propo-
sitions allemandes, par exemple, se limitent aux 
arrangements commerciaux et aux questions 
technologiques - il est neanmoins utile de rap-
peler qu'elles concernent: 
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(i) La suppression des obstacles tarifaires 
et 1 'accroissement des echanges entre la 
C.E.E. et les pays candidats; 
(ii) Diverses formes de cooperation techno-
logique et d'autres actions communes 
entre les pays europeens dans les do-
maines f!Ui ne sont pas converts par les 
traites de Rome et de Paris; 
(iii) Des mesures destinees a prevenir l'a~­
croissement des disparites entre la 
C.E.E. et l'A.E.L.E. et la suppression 
des obstaclf's qui s'opposent a !'adhesion 
a part entiere des pays candidats; 
(iv) Le renforcement des relations dans le 
domaine de !'unification politique. 
(I) Suppression des obstacles tarifaires et accroisse· 
menf des echanges entre la C.E.E. et les pays candidats 
15. A cet egard, le rapport de la Commission 
europeenne, en date du 2 avril, contient la recom-
mandation suivante: 
« ..... . 
Prenant en consideration les differentes 
propositions formulees par les gouvrrnP.- · 
ments des Etats m em bres ainsi que les deli-
berations du Conseil des 29 fevrier et 9 n1ars 
1968, la Commission indique au Conseil les 
lignes generales suivant lesquelles, a son 
avis, pourrait etre envisage un accord nre-
paratoire a !'adhesion des Etats qui l'ont 
demandee. 
6. Un tel accord, se situant dans la pers-
pective de !'adhesion, devrait: 
(a) etre con~u comme une phase d'aoap-
tation afin notamment de faciliter, dans 
la mesnre du possible, le retablissemPnt 
rapide d'un equilibre economique durable 
an Royanme-Uni; 
(b) servir de cadre a nn effort de rappro-
chement entre la Communaute et les Etats 
candidats de maniere qu'ils puissent, sans un 
trop long delai apres lenr adhesion, assumer 
toutes les charges et beneficier de tons les 
avantages d'un Etat membre. 
7. La perspective d'adhesion ulterieure 
devrait etre precisee de la maniere suivante: 
- l'accord anrait le caractere d'une phase 
preparatoire de duree limitee; ... 
- a l'issue de cette phase - on meme 
avant si les circonstances s'y pretaient -
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m1sswn would send the Council a sup-
plementary opinion to that of 29th Septem-
ber 1967 to determine whether the conditions 
were appropriate for accession. On the basis 
of this opinion, the Council would proceed 
in accordance with Article 237 of the 
Treaty. 
" 
16. As already mentioned above, it has so far 
not been possible to reach agreement on these 
suggestions, notwithstanding the fact that, 
though the preferential trade arrangements 
would be of limited duration, member gov-
ernments, by accepting the formula proposed 
by the Commission, would not bind themselves 
to accept British membership at the end of this 
period. 
17. Even if agreement can be reached on the 
way in which preferential trade arrangements 
have to be seen "in the perspective of acces-
sion'' however, there are reasons to be sceptical 
of the role it can play in securing a gradual 
rapprochement between the applicant countries 
and the EEC. First of all, it has to be realised 
that the negotiations will probably be compli-
cated and of long duration. It could even be 
argued that, from a purely technical point of 
view, it would probably be easier to reach 
agreement on a formula for British membership 
than on a tariff reduction for a wide range 
of industrial and agricultural products. Also, 
the relationship between such a preferential 
trade arrangement and the rules of GATT 
raises serious problems. In effect, Article 24 of 
GATT does not allow such an arrangement 
unless provision is made for a full customs union 
or a free trade area within a reasonable length 
of time. Although paragraph 10 of this article 
contains an escape clause which allows for a 
somewhat more elastic formula, this clause can-
not be used without the agreement of a two-
third majority of the contracting parties, and 
there . are already signs that a considerable 
number of countries might be opposed to this 
preferential trade arrangement. Even if the EEC 
countries can agree on a common line of action, 
therefore, there are still grave doubts whether 
such an arrangement will be feasible. 
(if) Various forms of technological co-operation and 
other joint actions between European countries in 
the fields not covered by the European treaties 
18. Many suggestions have been made about 
ways to improve technological co-operation 
between the EEC and the applicant countries. 
A Belgian memorandum on this subject pays 
special attention to the fields of computers, 
nuclear energy and aircraft industry. As for 
spacecraft and space research, it stresses the 
need for further studies in this field, though it 
recognises the rOle that special European 
organisations (ESRO and ELDO) play in this 
field. 
19. Though it appears that all member States 
of the Community are, in principle, in favour 
of starting common technological projects with 
applicant countries, there are considerable dif-
ferences of opinion on the ways and means of 
achieving this aim. The French Government 
considers that discussions with Britain on this 
subject can start only after agreement has been 
reached between member States of the Com-
munity. The Belgian memorandum, on the other 
hand, stresses the danger that it might be 
difficult to reach agreement on common projects 
when interested governments are not taking part 
in preparatory talks from the beginning; some 
governments might object to accepting projects 
and methods decided upon in their absence. 
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20. The same differences have also been the 
basic cause of the controversy which has arisen 
over the mandate which was given to the special 
working group on technological co-operation by 
the Ministerial Council of the EEC on 31st 
October 1967 1 • 
21. It would be most unfortunate if these dif-
ficulties could not be overcome, especially 
because Britain has such an important contribu-
tion to make to European co-operation in the 
technological field. With every month that pas-
ses, the technological gap between Europe and 
countries like the United States and the Soviet 
Union is widened. There is an urgent need for 
a pooling of resources. Moreover, it is difficult 
to see why Great Britain could not be invited 
to join in the discussions on the elaboration of 
new technological projects, especially in the 
non-nuclear field where the .community has no 
direct responsibilities. 
1. In the terms of reference of the working group it is 
said, inter alia : "Reports shall take account of co-oper-
ation already provided for in other international organis-
ations and shall explore means of enabling other European 
States to take part in action and co-operation in the 
abovementioned fields." 
la Commission transmettrait au Conseil un 
avis complementaire a celui du 29 septembre 
1967, dont l'objet serait de constater si les 
conditions sont reunies pour !'adhesion. Sur 
la base de cet avis, le Conseil poursuivrait 
la procedure conformement a !'article 237 
du traite. 
...... » 
16. Comme il a deja ete indique plus haut, au-
cun accord n'a pu intervenir jusqu'ici sur ces 
propositions. Et pourtant, malgre la duree limi-
tee de ces arrangements commerciaux preferen-
tiels, les Etats membres ne s'engageraient nulle-
ment a accepter !'adhesion britannique a !'expi-
ration de cette periode, en acceptant la formule 
proposee par la Commission. 
17. 1\feme si l'on parvient a un accord sur la 
maniere dont il convient de situer les arrange-
ments commerciaux preferentiels «dans la pers-
pective de !'adhesion», on peut toutefois s'inter-
roger sur le role qu'il pourrait jouer dans le rap-
prochement progressif entre la Communaute et 
les pays candidats. Tout d'abord, il ne faut pas 
oublier que les negociations seront sans doute 
longues et compliquees. On peut meme dire que, 
d'un point de vue purement technique, il serait 
probablement plus facile de s'entendre sur une 
formule d'adhesion britannique que sur des re-
ductions tarifaires portant sur un large eventail 
de produits industriels et agricoles. D'autre part, 
!'harmonisation de cet arrangement commercial 
preferentiel et des regles du G.A.T.T. souleve de 
graves problemes. En effet, !'article 24 du 
G.A.T.T. interdit tout arrangement de ce genre 
qui ne conduirait pas a l'etablissement d'une 
union douaniere integrale ou d'une zone de libre-
echange dans un delai raisonnable. Bien qu'au pa-
ragraphe 10 du meme article figure une clause 
echappatoire autorisant des formules un peu plus 
elastiques, elle exige une decision des parties con-
tractantes prise a la majorite des deux-tiers. 
Or, certains signes laissent deja presager qu'un 
grand nombre de pays pourraient s'opposer a 
cet arrangement commercial preferentiel. 1\feme 
si lcs pays de la C.E.E. parviennent a adopter 
une ligne d'action commune, la realisation d'un 
tel arrangement reste done tres aleatoire. 
(ii) Diverses formes de cooperation technologique et 
autres actions communes entre les pays europeens 
dans les domaines qui ne sont pas couverts par les 
Traites de Rome et de Paris 
18. De nombreuses suggestions ont ete faites 
pour !'amelioration de la cooperation technolo-
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gique entre la C.E.E. et les pays candidats. Un 
memorandum, soumis par la Belgique sur ce pro-
bleme, accorde une attention particuliere aux 
ordinateurs, a l'energie nucieaire et a l'industrie 
aeronautique. En ce qui concerne les vehicules 
spatiaux et la recherche spatiale, il souligne la 
necessite de poursuivre les etudes entreprises, tout 
en reconnaissant le role que les organisations eu-
ropeennes specialisees (C.E.R.S. et C.E.C.L.E.S.) 
jouent dans ce domaine. 
19. Si tous les Etats membres de la Commu-
naute paraissent favorables, en principe, au !an-
cement de programmes technologiques conjointe-
ment avec les Etats candidats, les opinions dif-
ferent considerablement quant aux moyens d'y 
parvenir. Le gouvernement franc;ais estime que 
les discussions ne peuvent s'engager a ce propos 
avec la Grande-Bretagne avant que les Etats 
membres de la Communaute se soient mis d'ac-
cord. Le memorandum beige souligne, d'autre 
part, le danger que constituerait eventuellement 
la difficulte de parvenir a un accord sur des 
programmes communs lorsque les gouvernements 
interesses ne participent pas d'embiee aux dis-
cussions preparatoires; certains Etats pourraient 
refuser d'adopter les programmes et les methodes 
arretes en leur absence. 
20. Ce sont essentiellement ces divergences qui 
ont provoque la controverse sur le mandat donne 
par le Conseil des 1\finistres de la C.E.E., le 
31 octobre 1967 1, au groupe de travail special 
sur la cooperation scientifique et technique. 
21. ll serait extremement regrettable que ces 
difficultes ne puissent etre surmontees, d'autant 
plus que la Grande-Bretagne peut apporter une 
contribution particulierement importante a la 
cooperation europeenne dans le domaine techno-
logique. Le temps passe et l'ecart technologique 
entre l'Europe et des pays comme les Etats-Unis 
et !'Union Sovietique continue de s'accroitre. Une 
mise en commun des ressources s'impose de toute 
urgence. En outre, on voit mal pourquoi la 
Grande-Bretagne ne pourrait pas etre invitee a 
participer aux discussions sur !'elaboration de 
nouveaux projets technologiques, notamment 
dans le domaine non nucleaire ou la Commu-
naute n'a pas de responsabilites directes. 
1. Le mandat du groupe de travail precise notamment : 
• Les rapports prendront en consideration la cooperation 
existant actuellement dans d'autres organisations inter· 
nationales et rechercheront les moyens de faire participer 
d'autres Etats europeens a l'action et a la cooperation 
dans les domaines precites. • 
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22. The most attractive solution would be the 
convening at an early date of a conference of 
EEC countries and applicant States in order to 
establish in which sectors of modern technology 
there is a mutual desire to collaborate on com-
mon projects. Looking forward to the '70s and 
'80s, a strong case can also be made for the 
foundation by EEC and EFTA countries alike 
of a European Technological Institute as sug-
gested last autumn by the British Prime Min-
ister. Such an institute could play an extremely 
useful role in elaborating plans for new com-
mon technological programmes in the decades 
to come. 
23. The Benelux Memorandum contains a sug-
gestion to include the applicant States in 
agreements (which are under discussion in the 
Community but which have not yet been con-
cluded) concerning patent law and European 
company law. It would indeed be unnecessary 
to await the accession of these countries to the 
Community before allowing them to adhere to 
these agreements. 
24. Finally, the Benelux proposals, in mention-
ing joint actions between European countries 
in fields not covered by the European treaties, 
states that the number of participants would 
vary according to the project. In this context, 
it mentions, apart from some other subjects, 
such as co-operation in the technological and 
the scientific fields, the possibility of joint 
production and procurement of military equip-
ment. Of course, it would be preferable if such 
projects could be concluded in the framework 
of the WEU Standing Armaments Committee. 
It has to be recognised however, that in cases 
where seven nations cannot agree, agreement 
between a more restricted number of countries 
will have to be considered as the second best 
solution. 
(iii) Prevention of a widening of the gap between 
the EEC and EFT A and the removal of barriers to 
full membership of applicant countries 
25. The Benelux countries, Italy and the Federal 
Republic share the view that the European 
Commission ought to continue its studies on 
the problems which have to be solved during 
negotiations concerning membership for appli-
cant States. The German memorandum of 7th 
March says in this respect: 
195 
''The Commission is requested, in addition 
to its permanent task of making proposals 
for the further development of the Com-
munity, to keep up to date the studies 
begun by it with regard to questions con-
nected with the applications for membership, 
and to intensify them to the extent pos-
sible". 
26. The Italian and the Benelu.'C proposals go 
a step further and suggest that the Commis-
sion, in its study of the problems concerning 
the enlargement of the Community, would also 
have to consult the applicant States themselves. 
Such studies would indeed be far more fruitful 
if the views of these States were taken into 
account. However, there are indications that the 
French Government objects to such a procedure. 
27. Referring to the need to avoid measures 
liable to widen the gap between the Community 
and the States which have applied for member-
ship, the Italian memorandum proposes that 
the six member States should declare: 
"that, within the framework of the imple-
mentation of the economic union, in taking 
any decision, particularly in the fields of 
a common policy concerning agriculture, 
commerce, taxation, regional matters, energy, 
industry and competition and aid, they will 
avoid adding new and grave difficulties 
to the future admission into the European 
Communities of the applicant States". 
28. It is indeed to be hoped that the guideline 
proposed by the Italian Government will be 
adopted by all member States of the EEC. Ther0 
is a general desire within the Community to 
continue the work of achieving the aims laid 
down in the European treaties. But there is a 
real danger that the discrepancies between the 
systems of the EEC and of the applicant 
countries will grow if the need to prevent a 
widening of the gap with the applicant countries 
is not accepted as a condition to be met in the 
formulation of future Community policies. 
29. On the other hand, the logical consequences 
ought to be drawn from the fact that even the 
French Government has declared that it has no 
objections in principle to a future enlargement 
of the Community. It would certainly be pos-
sible for the six member States of the Com-
munity to follow a policy directed towards the 
removal of obstacles to its future enlargement. 
22. !Ja formule la plus seduisante consisterait a 
convoquer rapidement une conference des pays 
de la C.E.E. et des Etats candidats en vue de 
determiner les secteurs de la technologie moderne 
ou se manifeste un desir reciproque de collaborer 
a des programmes communs. Dans la perspective 
des vingt prochaines annees, de solides argu-
ments militent egalement en faveur de la £on-
dation, par !'ensemble des pays de la C.E.E. 
et de l'A.E.I.J.E., d'un Institut europeen de la 
technologie, comme le suggerait l'automne der-
nier le Premier ministre britannique. Cet insti-
tut pourrait jouer un rOle extremement utile dans 
!'elaboration des plans des nouveaux program-
mes technologiques communs pour les prochaines 
decennies. 
23. Le memorandum du Benelux suggere d'en-
glober les Etats candidats dans les accords (qui 
sont actuellement en discussion au sein de la 
Communaute, mais qui ne sont pas encore con-
clus) sur les brevets europeens et les societes de 
droit europeen. Il serait en effet inutile d'atten-
dre que ces pays soient membres de la Commu-
naute pour leur permettre d'adherer a ces ac-
cords. 
24. Enfin, les propositions du Benelux, en evo-
quant la realisation d'actions communes entre 
pays europeens dans les domaines qui ne sont 
pas couverts par les traites, indiquent que le 
nombre des participants pourrait varier suivant 
les projets. Dans ce contexte, elles mentionnent, 
independamment d'autres objets tels que la co-
operation dans les domaines technologique et 
scientifique, la possibilite de production et 
d'achat en commun de materiel militaire. Il serait 
naturellement preferable que ces projets puissent 
se realiser dans le cadre du Comite Permanent 
des Armements de l'U.E.O., mais il convient de 
reconnaitre que lorsque }'accord a sept est impos-
sible, la meilleure solution de rechange consiste 
a rechercher l'accord entre un nombre plus re-
duit de pays. 
(iii) Mesures destinties a prevenir l'accroissement 
des disparites entre la C.E.E. et l'A.E.L.E. et sup-
pression des obstacles qui s'opposent a l'adhesion 
a part entiere des pays candidats 
25. Les pays du Benelux, l'Italie et la Repu-
blique federale s'accordent a penser que la Com-
mission europeenne devrait poursuivre ses etudes 
sur les problemes qui doivent etre resolus au 
cours des negociations sur !'adhesion des pays 
candidats. Le memorandum allemand en date du 
7 mars declare a cet egard: 
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«La Commission est priee, a cote de sa mis-
sion permanente de faire des propositions 
en vue du developpement de la Commu-
naute, de tenir a jour et d'approfondir au-
tant que possible les examens qu'elle a amor-
ces en ce qui concerne les questions relatives 
aux demandes d'adhesion». 
26. Les aide-memoire de l'Italie et du Benelux 
yont un peu plus loin et proposent que la Com-
mission, au cours de son etude des problemes 
relatifs a l'elargissement de la Communaute, 
consulte egalement les pays candidats. Ce genre 
d'etude serait, en effet, beaucoup plus fructueux 
si l'on tenait compte de leur avis. Cependant, 
certains faits donnent a penser que le gouverne-
ment fran~ais est oppose a cette procedure. 
27. Parlant de la necessite de s'abstenir de toutes 
mesures risquant d'accroitre l'ecart avec les Etats 
ayant presente une demande d'adhesion aux 
Communautes, l'aide-memoire italien propose que 
les six pays membres declarent que: 
«Dans le cadre de la realisation de l'union 
economique, ils auront soin, en prenant 
leurs decisions - et ceci particulierement 
dans le secteur de la politique agricole, com-
merciale, fiscale, regionale, energetique et 
industrielle commune, de la concurrence et 
de }'assistance - de ne pas creer de nou-
velles et graves difficultes pour la future 
adhesion des Etats candidats aux Commu-
nautes europeennes». 
28. Il convient naturellement d'esperer que la 
ligne d'action proposee par le gouvernement ita-
lien sera adoptee par tous les Etats membres de 
la C.E. E. Il existe, au sein de la Communaute, 
un desir general de poursuivre la realisation des 
buts fixes par les traites europeens, mais les dis-
parites entre les systemes de la C.E.E. et des 
pays candidats risquent naturellement de s'ac-
croitre si l'on ne considere pas la necessite de 
s'abstenir de toute mesure risquant d'accroitre 
l'ecart avec les Etats candidats comme la condi-
tion sine qua non de toute definition des poli-
tiques futures de la Communaute. 
29. D'autre part, il faut tirer les consequences 
logiques du fait que le gouvernement fran~ais ne 
formule aucune objection de principe a l'elar-
gissement eventuel de la Communaute. Les Six 
pourraient certainement suivre une politique vi-
sant a la suppression des obstacles qui s'opposent 
a cet elargissement. 
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30. In this respect, it has to be recalled that 
the so-called Y aounde association convention 
will be due to be replaced by another in 1969. 
Already during the 1962-63 negotiations on 
British accession, the European Commission 
suggested that a number of questions affecting 
third countries might be solved if it were pos-
sible to offer the African and Caribbean 
countries the possibility of association on the 
same footing as the French-speaking African 
States. This idea was not abandoned either in 
the Community after the French veto of 
January 1963. In a Declaration of Intention 
appended to the Y aounde agreement of 1963, 
the abovementioned Commonwealth countries 
were offered the possibility of joining the con-
vention of association. As a result of divergencies 
of views between member States of the EEC, 
however, this declaration has so far only been 
implemented on a partial basis. No agreement 
with Nigeria has yet entered into force ; 
negotiations with East African States are still 
continuing. 
31. There would be many advantages if the new 
association treaty were to include the Com-
monwealth States in Africa and the Caribbean. 
A solution might thus be found for some of the 
problems which would have to be settled when 
Britain joins. Also, the chances of regional co-
operation within Africa would be promoted by 
an agreement which would cover nearly the 
whole of this continent. On the other hand, it 
would seem logical for Britain to join the EEC 
countries as donor to the EEC Development 
Fund. 
32. In the field of agricultural policy too, the 
future enlargement of the Community will have 
to be taken into account. By 31st December 
1969 at the latest, the provisional financial 
regulations for agriculture must be replaced by 
new regulations. It will clearly be impossible to 
give them a long span of life. When the Com-
munity is enlarged, a completely new cost-
sharing formula will have to be worked out. 
It will be impossible to establish other than 
provisional agricultural financial regulations as 
long as no decision has been taken on the acces-
sion of new members. 
33. A really effective policy of rapprochement 
between the EEC and Britain also requires 
institutional provisions. The Benelux memor-
andum suggests taking the agreement on rela-
tions between the ECSC and the United King-
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dom of 21st December 1954 as a basis. The 
Italian Government proposes the participation 
of Ministers of Finance and Economic Affairs 
in the second part of the WEU Ministerial 
Council meetings which is devoted to economic 
questions. In principle, much can be said for 
both proposals. It has to be recalled, however, 
that after the first l?rench veto in January 
1963 there were strong hopes that WEU could 
serve as an instrument for securing close co-
operation between Britain and the EEC. In 
reality, however, WEU has been able to play 
only a very modest part in this respect, due 
to lack of support for a policy of active co-
operation, especially from the French side. Even 
if the Italian proposal is accepted, it remains 
to be seen, therefore, whether more extensive 
use can be made of the opportunities which 
WEU offers. The same applies for the Benelux 
countries. At any rate, in order to increase the 
chances of reaching relevant conclusions during 
their meetings, Ministers would have to agree 
to their conferences being prepared in far greater 
detail. 
(iv) The strengthening of relations in the field of 
political unification 
34. In the Benelux memorandum, it is stated 
that: 
''The Benelux countries feel that these 
proposals for European revival would not 
be complete without the strengthening of 
relations in the field of political unifica-
tion". 
35. In this context, the Benelux countries men-
tion their decision to step up their political co-
operation and to consult each other before taking 
any decision or stand on questions of joint 
interest and on major foreign policy problems, 
in order to reach similar positions. European 
political co-operation, relations, both political 
and economic, with Eastern European countries, 
and relations with developing countries are 
mentioned as specific subjects. 
36. It is scarcely necessary to sey how impor-
tant it would be if this political co-operation 
of the Benelux countries could be extended to 
include other European NATO countries. Our 
Assembly has already stressed the need for 
European political unification on many occa-
30. A cet egard, il convient de rappeler que la 
Convention d'association de Yaounde doit etre 
renouvelee en 1969. Au cours des negooiations 
de 1962-63 sur !'adhesion britannique, la Com-
mission europeenne avait deja suggere qu'un cer-
tain nombre de problemes qui se posent pour 
certains pays tiers pourraient etre risolus si l'on 
pouvait offrir aux pays d'Afrique et des An-
tilles appartenant au Commonwealth les m&nes 
possibilites d'association qu'aux Etats d'Afrique 
francophone. L'idee n'en a pas ete abandonnee 
pour autant apres le veto franc;ais de janvier 
1963. Dans une declaration d'intention annexee 
a !'Accord de Yaounde de 1963, les pays du 
Commonwealth cites plus haut se sont vu offrir 
la possibilite d'adherer a la convention d'asso-
ciation. Neanmoins, les divergences de vues entre 
les Etats membres de la C.E.E. ont fait que cette 
declaration n'est encore que partiellement appli-
quee. L'accord avec le Nigeria n'est pas encore 
entre en vigueur i les negociations se poursui-
vent avec les Etats d'Afrique orientale. 
31. Un nouveau traite d'association englobant 
egalement les Etats d'Afrique et des Antilles 
appartenant au Commonwealth presenterait de 
nombreux avantages. ll permettrait de regler 
certains des problemes A resoudre avant l'adhe. 
sion de la Grande-Bretagne. 11 accroitrait, en 
outre, les possibilites de cooperation regionale 
en Afrique puisqu'il couvrirait la quasi-totalite 
de ce continent. D'autre part, il semblerait lo-
gique que la Grande-Bretagne participe avec les 
pays de la C.E.E. au Fonds europeen de deve-
loppement. 
32. De meme, dans le domaine de la politique 
agricole, l'elargissement eventuel de la Commu-
naute devrait etre egalement pris en considera-
tion. En effet, le 31 decembre 1969 au plus tard, 
le reglement financier agrioole provisoire doit 
etre remplace par un nouveau reglement dont la 
validite ne pourra, de toute evidence, etre que 
de courte duree puisque l'elargissement de la 
Communaute exigera !'elaboration d'une formule 
de participation financiere eompletement nou-
velle. 11 sera done impossible d'etablir un nou-
veau reglement agricole autre que provisoire 
aussi longtemps que cet elargissement ne sera 
entre dans les faits. 
33. Pour etre veritablement efficace, toute poli-
tique de rapprochement entre la C.E.E. et la 
Grande-Bretagne exige egalement des disposi-
tions institutionnelles. Le memorandum du Bene-




les relations entre la C.E.C.A. et le Royaume-
Uni du 21 decembre 1954. Le gouvernement ita-
lien propose que les ministres des finances et 
des affaires economiques participant a la seconde 
partie des reunions du Conseil des 1\finistres de 
l'U.E.O., qui est consacree aux questions eeono-
miques. De nombreux arguments militent, en 
principe, en faveur de ces deux propositions. ll 
convient, toutefois, de :rappeler qu'apres le pre-
mier veto de la France, en janvier 1963, on avait 
le ferme espoir que l'U.E.O. pourrait servir de 
cadre pour une cooperation etroite entre la 
Grande-Bretagne et la C.E.E. Or, l'U.E.O. n'a 
pu jouer en realite qu'un role tres modeste, la 
volonte de suivre cette politique de cooperation 
active etant insuffisante, surtout du oote fran-
t;ais. Reste A savoir si, meme au cas oil les propo-
sitions italiennes seraient acceptees, une plus 
large utilisation serait faite des possibilites of-
fertes par l'U.E.O. Ceci vaut ega.lement pour les 
propositions du Benelux. Quoiqu'il en soit, il 
serait indispensable que les ministres conviennent 
de preparer ces reunions d'une maniere beau-
coup plus approfondie pour augmenter les chan-
ces de parvenir a des conclusions va.lables. 
(iu) Renforcemenf des relafio1111 da1111 le domaine de 
l'aniflcation politiqae 
34. Le memorandum du Benelux d6clare: 
«Les Etats du Benelux estiment que ces pro-
positions tendant A la relance europ6enne 
seraient incompletes sans le renforcement 
des relations dans le domaine de I 'unification 
politique,. 
35. Dans ce contexte, les pays du Benelux men-
tionnent leur decision de renforcer leur coope-
ration politique et de se consulter, avant toute 
decision ou prise de position sur les questions 
d'interet commun et sur les questions impor-
tantes de politique etrangere, en vue de parve-
nir a des positions similaires. Cette consultation 
porterait, entre autres, sur la cooperation poli-
tique europeenne, les relations avec les pays euro-
peens de l'Est sur les plans politique et econo-
mique, et les relations avec les pays en voie de 
developpement. 
36. n est inutile de rappeler !'importance que 
revetirait !'extension de cette cooperation poli-
tique aux autres pays europ6ens de l'O.T.A.N. 
Notre assembiee a deja souligne, en maintes oc-
casions, la necessite d'une unification politique 
de !'Europe. 11 est egalement 6vident que l'U.E.O. 
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sions. It is also evident that WEU could provide 
the institutional framework for such co-opera-
tion which might be extended to defence ques-
tions of common interest to European countries. 
However, in many foreign policy and defence 
questions the views of the French Government 
are quite different from those of its WEU 
partners. In this respect, subjects like the rela-
tionship between Europe and the United States, 
the desirability of integrated defence, the future 
of NATO and policies concerning the Middle 
East have to be mentioned in addition to the 
fundamental difference on the problem of the 
enlargement of the Community. Here again, 
the question arises as to whether the divergent 
views of the French Government must be allowed 
to block co-operation which is urgent~y desired 
by others and which is much needed in order 
to secure Europe's place in the world. Your 
Rapporteur would be inclined to answer this 
question in the negative, provided it was made 
clear that France would always be welcome 
as a new partner in such co-operation. 
Conclusions 
37. Great damage has been done to the European 
cause by the refusal of the French Government 
to agree to negotiations on the enlargement of 
the European Community. However, it would still 
be possible to limit the damaging effect of this 
decision, if, until it is possible to overcome 
the French objections, a determined effort could 
be made to create new forms of co-operation 
with Britain, especially in the fields which are 
not covered by the EEC treaty, such as foreign 
affairs, defence and technology. 
38. Moreover, the unanimity of the member 
States of the EEC regarding the desirability of 
enlarging the Community in the future ought 
to lead to the conclusion that the Community, 
in formulating its policies, has constantly to 
take into account the future accession of Britain 
and the other applicant States. It should be 
careful to abstain from action which might lead 
to a widening of the gap between the EEC and 
EFTA, and make a determined effort to secure 
a rapprochement between the Community and 
the applicant States. 
39. WEU, and more specifically the WEU 
Council, could play a vital role in promoting 
new forms of co-operation between Britain and 
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the EEC and in helping to secure a gradual 
rapprochement in the fields covered by the 
EEC treaty. However, WEU cannot perform 
this function when ministerial meetings are used 
for little more than an exchange of views. There 
must be a real willingness on the part of all 
member States to come to these meetings with 
the intention to reach common conclusions. This 
in turn would require far more intensive pre-
paration of ministerial meetings than has been 
the case so far. 
40. Nearly half a year has passed since the 
refusal of the French Government to open 
negotiations with the countries applying to join 
the EEC. However, no agreement is as yet in 
sight on measures to prevent a widening of the 
gap between the EEC and EFTA, and to 
facilitate future efforts to enlarge the European 
Community. And if new - and undoubtedly 
desirable - efforts were made to increase co-
operation between the WEU partners in the 
fields of foreign policy and defense, it is to be 
feared that the result would not be much dif-
ferent. On many important problems, there are 
considerable differences of view between France 
on the one hand and the five EEC partners of 
France and Britain on the other. 
41. If no agreement can be reached between 
France and its five partners in the EEC on 
new forms of co-operation with applicant States 
pending their accession as full members, it would 
be important to realise that in fields not covered 
by the EEC treaty (mainly foreign affairs, 
defence and technology) there is still a choice 
between no eo-operation at all or eo-operation 
between a more restricted number of partners. 
In the interest of Europe, the second alternative 
ought to be chosen. Moreover, there would be 
no legal obstacles to close consultation between 
interested EEC countries and applicant coun-
tries in order to eo-ordinate policies directed 
towards facilitating an enlargement of the 
Community. Obviously such solutions could only 
be considered as "second best", and temporary 
measures. The final aim ought to be to include 
these forms of eo-operation in the enlarged 
Community, in which France and Britain alike 
will have a vital part to play. 
pourrait offrir le cadre institutionnel d'une telle 
cooperation qui pourrait etre etendue aux ques-
tions militaires d'interet commun pour les pays 
europeens. Neanmoins, sur nombre de questions 
de politique etrangere et de defense, les vues du 
gouvernement franc;ais divergent totalement de 
celles de ses partenaires de l'U.E.O. A cet egard, 
il convient de mentionner, outre !'opposition 
fondamentale sur le probleme de l'elargissement 
des Communautes, des questions telles que les 
relations entre !'Europe et les Etats-Unis, l'op-
portunite d'une defense integree, l'avenir de 
l'O.T.A.N. et la politique vis-a-vis du Moyen-
Orient. Une fois de plus, il s'agit de savoir si 
l'on doit laisser les vues divergentes du gouver-
nement franc;ais faire obstacle a une cooperation 
vivement souhaitee par les autres membres et 
particulierement necessaire pour assurer a !'Eu-
rope la place qui lui revient dans le monde. Votre 
rapporteur serait tente de repondre par la nega-
tive, a condition qu'il soit bien precise que la 
France serait a tout moment la bienvenue si elle 
voulait se joindre a cette entreprise de coope-
ration. 
Conclusions 
37. La cause de !'Europe a beaucoup souffert 
du refus du gouvernement franc;ais d'accepter 
l'ouverture de negociations sur l'elargissement 
de la Communaute europeenne. Cependant, il 
serait encore possible de limiter les effets nefastes 
de cette decision si, pendant la periode ou !'op-
position franc;aise reste insurmontable, on s'effor-
c;ait d'etablir de nouvelles formes de cooperation 
avec la Grande-Bretagne, notamment dans les 
domaines qui ne sont pas converts par le Traite 
de la C.E.E.: les affaires etrangeres, la defense 
et la technologie, par exemple. 
38. En outre, l'unanimite des pays membres de 
la C.E.E. en faveur de l'elargissement de la Com-
munaute devrait conduire celle-ci a tenir cons-
tamment compte, dans !'elaboration de ses poli-
tiques, de !'adhesion eventuelle de la Grande-
Bretagne et des autres pays candidats. Elle de-
vrait, non seulement s'abstenir soigneusement de 
toute mesure susceptible d'accroitre les disparites 
entre les pays de la C.E.E. et de l'A.E.L.E., 
mais s'efforcer egalement de favoriser un rap-
prochement entre la Communaute et les pays 
candidats. 
39. L'U.E.O. - et plus specialement le Conseil 
de l'U.E.O. - pourrait jouer un role capital en 
encourageant de nouvelles formes de cooperation 
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entre la Grande-Bretagne et la C.E.E. et en favo-
risant un rapprochement progressif dans les do-
maines converts par le Traite de la C.E.E. Ce-
pendant, l'U.E.O. ne pourra remplir ce role 
si les reunions du Conseil des Ministres ne ser-
vent guere qu'a de simples echanges de vues. 
Il devra y avoir, dans tous les pays membres, 
une volonte reelle de participer a ces reunions 
en vue de parvenir a des conclusions communes, 
ce qui necessitera une preparation des reunions 
ministerielles beaucoup plus approfondie que 
par le passe. 
40. Pres de six mois se sont ecoules depuis le 
refus du gouvernement franc;ais d'ouvrir avec 
les pays candidats des negociations sur !'adhe-
sion a la C.E.E. Pourtant, aucun accord n'est 
encore en vue sur les mesures susceptibles de 
prevenir l'accroissement des disparites entre la 
C.E.E. et l'A.E.L.E. et de faciliter les futures 
tentatives d'elargissement des Communautes 
europeennes. Il est a craindre que le resultat 
ne soit guere different si de nouvelles tentatives 
- certainement souhaitables - etaient faites 
pour accroitre la cooperation entre les parte-
naires de l'U.E.O. dans le domaine de la politique 
etrangere et de la defense. Sur nombre de pro-
blemes importants, les divergences de vues entre 
la France, d'une part, et ses cinq partenaires 
de la C.E.E. et la Grande-Bretagne, d'autre part, 
restent considerables. 
41. Si aucun accord ne peut intervenir entre la 
France et ses cinq partenaires de la C.E.E. sur 
de nouvelles formes de cooperation avec les pays 
candidats, en attendant que ceux-ci deviennent 
membres a part entiere des Communautes, i1 
importe de ne pas oublier que, dans les domai-
nes non converts par le Traite de la C.E.E. (les 
affaires etrangeres, la defense et la technologie, 
notamment), il est encore possible de choisir 
entre !'absence de cooperation et la cooperation 
entre un nombre plus reduit de partenaires. 
C'est la seconde solution qu'il convient de choi-
sir dans l'interet meme de !'Europe. En outre, 
aucun obstacle juridique ne s'opposerait a une 
consultation etroite entre les pays de la C.E.E. 
interesses et les pays candidats en vue de coor-
donner les politiques visant a faciliter l'elar-
gissement de la Communaute. Naturellement, 
ces solutions ne peuvent etre considerees que 
comme des «pis-aller» et, qui plus est, des pis-
aller a caractere provisoire. L'objectif ultime 
doit etre d'englober ces formes de cooperation 
dans la Communaute elargie dans laquelle la 
France et la Grande-Bretagne auront a jouer 
un role essentiel. 
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Postface 
42. Since your Rapporteur wrote his report, 
nearly half a year has gone by. Dramatic events 
have shaken our continent. The tragedy of 
Czechoslovakia has strengthened the widely-held 
opinion that Western Europe will be able to 
safeguard its vital interest only if the present 
deadlock in the process of European unification 
is broken and rapid progress is made towards 
economic integration and close political co-
operation between all democratic States of 
Europe. 
43. There is no doubt that the willingness to 
work towards these ends is present amongst the 
five EEC countries and in Britain. The British 
Government did not turn its back on Europe 
after the grave disappointment of the second 
French veto, but has continued to stress that it 
is willing to open discussions at any moment on 
proposals aiming at strengthening European 
economic and political co-operation. At the WEU 
ministerial meetings in Paris in April and Bonn 
in July, Mr. Stewart, the Foreign Secretary, 
emphasised again and again that it was neces-
sary to provide practical ways of ensuring that 
the period of waiting for full membership was 
used to promote Europe's interests, and that 
Britain had a positive attitude towards proposals 
which might help to avoid increasing the dif-
ferences between Britain and the Six and lessen 
these differences wherever possible in the context 
of the maintenance of its application to join the 
Communities. The proposals of the Benelux 
countries, the Italian Government memorandum 
and the suggestions of the Belgian Government 
concerning technical co-operation, which your 
Rapporteur discussed in his report, were received 
in a positive way by the British Government. 
Moreover, it showed its willingness to discuss a 
formula for an interim arrangement supported 
by all six member States of the EEC, provided 
this was not intended as a substitute for full 
membership, but as a constructive step towards 
that end. 
44. In the communique issued after the meeting 
of the Council of Ministers of the European 
Communities on 19th December 1967, it was 
stated inter alia that : 
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"One member State considered that the re-
establishment of the British economy must 
be completed before Great Britain's request 
can be reconsidered." 
45. Since then, Britain's economic outlook has 
changed. Since the devaluation of the pound in 
November 1967, exports have increased consider-
ably. It is true that the effect of this was to a 
large degree cancelled out by a very high level 
of imports during the first half of 1968. 
However, there are indications that the bud-
getary measures taken by the British Govern-
ment in March 1968 to curb internal demand 
are now having the desired effect. If there are 
no major upsets in the world economy and if 
massive strikes can be prevented, there seems to 
be solid ground for the hope that the British 
balance of payments will swing into surplus in 
the course of 1969. This process will no doubt 
be helped considerably by the $2,000 million 
stand-by credit granted to the United Kingdom 
by the Bank for International Settlements and 
12 central banks. This credit, which made it pos-
sible for the United Kingdom to negotiate 
arrangements with member countries of the sterl-
ing area, giving them a dollar guarantee on the 
value of a considerable part of their London 
balances in return for an undertaking to keep 
a certain percentage of their reserves in sterling, 
will be of great help in strengthening the posi-
tion of the pound and discouraging speculation 
against sterling. In general, economic develop-
ments in Britain seem to confirm the view of the 
five EEC governments that there is no need to 
wait until the British economy has fully reco-
vered before reconsidering the British request 
for membership. 
46. By making it clear that they are not con-
sidering the maintenance of the British applica-
tion on the EEC agenda as a mere formality and 
by making various proposals for measures 
designed to strengthen co-operation with appli-
cant countries in the period which will be 
required to overcome French resistance to 
British accession, five EEC governments have 
shown their willingness to do their utmost to 
limit the damage done to the cause of Europe 
by the French actions. 
Poetface 
42. Presque six mois ont passe depuis que votre 
rapporteur a ecrit son rapport. Des evenements 
dramatiques ont secoue notre continent. La trage-
die de la Tchecoslovaquie a renforce, pour un tres 
grand nombre de personnes, !'opinion selon la-
queUe !'Europe occidentale ne sera a meme de 
sauvegarder ses interets fondamentaux que si I' on 
reussit a sortir de !'impasse ou se trouve le pro-
cessus d'unification de !'Europe et a faire des pro-
gres rapides vers une integration economique et 
vers une etroite cooperation entre tous les Etats 
democratiques de !'Europe. 
43. 11 est hors de doute que la volonte d'agir 
dans ce sens existe dans cinq pays de la C.E.E. 
et en Grande-Bretagne. Le gouvernement britan-
nique ne s'est pas detourne de !'Europe apres la 
grave deception qu'a provoquee le deuxieme veto 
franc;ais, mais il a continue A affirmer qu'il etait 
dispose a ouvrir, a tout moment, des discussions 
sur des propositions tendant a un renforcement 
de la cooperation economique et politique en 
Europe. Pendant les reunions ministerielles de 
l'U.E.O., a Paris en avril et a Bonn en juillet, 
M. Stewart, Ministre britannique des affaires 
etrangeres, a repete avec insistance qu'il fallait 
prevoir des methodes pratiques pour garantir 
que la periode d'attente preeedant la pleine adhe-
sion soit employee a promouvoir la cause de !'Eu-
rope et a declare que !'attitude britannique de-
meurerait positive a l'egard de propositions qui 
pourraient contribuer A mter que les divergences 
entre la Grande-Bretagne et les Six ne deviennent 
plus grandes et a amoindrir ces divergences par-
tout ou cela serait possible, tout en maintenant la 
candidature britannique aux Communautes. Les 
propositions des pays du Benelux, le memoran-
dum du gouvernement italien et les suggestions 
du gouvernement beige au sujet d'une coopera-
tion technologique, dont j'ai parle dans mon rap-
port, ont ete accueillis favorablement par le gou-
vernement britannique. En outre, ce gouverne-
ment s'est montre dispose a discuter une formule 
d'arrangement provisoire proposee par !'ensem-
ble des six Etats membres de la C.E.E., pourvu 
qu'il ne s'agisse pas de le substituer a une pleine 
adhesion, mais que cet arrangement soit consi-
dere comme une etape constructive vers ce but. 
44. Dans le communique publie apres sa reunion, 
le Conseil des Ministres des Communautes euro-




« Un Etat membre estime que le processus 
d'assainissement de l'economie britannique 
doit etre mene A terme pour que la demande 
de la Grande-Bretagne puisse etre reconsi-
deree.~ 
45. Depuis lors, la situation economique de la 
Grande-Bretagne a change. Apres la devaluation 
de la livre, en novembre 1967, les exportations ont 
augmente considerablement. 11 est vrai que l'effet 
de cette mesure a ate largement compense par le 
niveau tres eleve des importations au cours du 
premier semestre de 1968. Toutefois, certaines 
indications semblent montrer que les mesures 
budgetaires prises par le gouvernement britan-
nique en mars 1968 afin de limiter la demande 
interieure sont maintenant en train de produire 
l'effet desire. S'il n'y a pas de grandes perturba-
tions dans l'economie mondiale et si l'on reussit 
a eviter que des greves importantes se produi-
sent, il semble que l'on puisse esperer que la ba-
lance des paiements britannique deviendra exce-
dentaire au cours de l'annee 1969. Ce processus 
sera probablement favorise de fac;on tres sensible 
par le credit de reserve de deux milliards de dol-
lars accorde au Royaume-Uni par la Banque des 
Reglements Internationaux et par douze banques 
centrales. Ce credit a permis au Royaume-Uni de 
negocier des arrangements avec des pays membres 
de la zone sterling, en leur donnant une garantie 
en dollars sur la valeur d'une partie de leurs 
avoirs londoniens moyennant la promesse de 
maintenir un certain pourcentage de leurs re-
serves en livres sterling. 11 contribuera grande-
ment a renforcer la position de la livre et a de-
courager la speculation contre la livre sterling. 
D'une fac;on generale, !'evolution de l'economie 
britannique semble confirmer le point de vue des 
cinq gouvernements des pays de la C.E.E., selon 
lequel il n'est pas necessaire d'atteindre une res~ 
tauration integrale de l'economie anglaise avant 
de reconsiderer la demande d'adhesion britan-
nique. 
46. En faisant savoir clairement qu'ils ne consi-
derent pas le fait que la candidature britannique 
ait ete maintenue a l'ordre du jour de la C.E.E. 
comme une simple clause de forme et en propo-
sant plusieurs mesures dont l'objectif est de ran-
forcer la cooperation avec les pays candidats 
pendant la periode durant laquelle il ne serait 
pas encore possible de vaincre la resistance fran-
c;aise a !'adhesion britannique, les gouvernements 
de cinq pays de la C.E.E. ont manifeste qu'ils 
sont disposes a faire tout ce qu'ils pourront pour 
limiter le dommage resultant de !'attitude fran-
<;aise pour la cause de !'Europe. 
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47. On the basis of the joint declaration 
published after the Franco-German talks on the 
enlargement of the European Communities on 
16th February 1968, it seemed reasonable to 
assume that the French Government, though 
opposed to immediate British entry, recognised 
in principle the desirability of British accession 
in the future : 
"(The two governments) ... wish the Com-
munities to be enlarged to include other 
European countries, particularly those who 
have already applied for membership once 
those countries are in a position, either to 
enter effectively into these Communities, or, 
as the case may be, to link themselves with 
them in another form. This applies particu-
larly to Britain and means that the evolution 
already begun by this country should con-
tinue." 
48. Moreover, the subsequent paragraph of the 
declaration led many observers to believe that 
France would be willing to co-operate in a 
preferential trade agreement with the applicant 
countries: 
"Until this enlargement becomes possible, 
the two governments are ready to envisage 
the conclusion by the Community of 
arrangements with the applicant countries 
capable of developing exchanges of agri-
cultural and industrial products between the 
two parties. Such arrangements, which 
would include progressive reductions of 
trade obstacles for industrial products, 
would be designed to facilitate the above-
mentioned evolution and would in any case 
contribute to the development of relations 
between the European countries." 
49. Finally, there was some hope that the grave 
situation in Europe after the occupation of 
Czechoslovakia by troops from Warsaw Pact 
countries would lead to the French Government 
being more willing to strengthen co-operation 
with the applicant countries and to take a more 
positive attitude towards various suggestions to 
this end, such as . the Benelux proposals of 
January 1968 and the Italian memorandum of 
13th February. 
50. The meeting of the Council of Ministers of 
the European Communities on 27th September 
1968 has ended this hope, however. At this meet-
ing, the Government of the Federal Republic, 
led by its desire to intensify co-operation with 
the applicant States and to facilitate and 
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prepare for their future accession to the EEC, 
made the following proposals which were 
accepted as a basis for discussion by the Govern-
ments of the Benelux States and the Italian 
Government : 
(a) Conclusion of trade arrangements with 
applicant States in the perspective and 
in the expectation of future accession, 
not as a substitute. Such an arrange-
ment would have to include agricultural 
products and would have to be in 
conformity with Article XXIV of 
GATT (development of such an agree-
ment into a full customs union or a 
free trade agreement within a reason-
able length of time) . Successive tariff 
reductions of 10 % over three years 
were envisaged. 
(b) The convening of a ministerial confer-
ence of EEC and applicant States on 
technological co-operation, after the 
special EEC working group on techno-
logical co-operation has made an analy-
sis of the possibilities for such co-
operation and after the EEC Council of 
Ministers has analysed these proposals. 
(c) Close contacts to be established by the 
Commission and the Permanent Repre-
sentatives in Brussels with the applicant 
States about the possibilities of future 
accession, followed by a ministerial 
conference between the Six and the 
applicant States, as soon as the Six have 
reached sufficient agreement amongst 
themselves on this subject. 
51. There was nothing in these proposals which 
could lead to French fears that the trade arrange-
ment would lead automatically to British acces-
sion, or even to negotiations about British acces-
sion. Nevertheless, the French Minister for 
Foreign Affairs, Mr. Debre, strongly opposed the 
German plan. In contrast to other EEC govern-
ments which expresed the wish to synchronise the 
internal development of the Communities and 
the development of closer relations with the ap-
plicant States, Mr. Debre argued that priority 
ought to be given to the internal development of 
the Communities. Moreover in clear contrast to 
the joint Franco-German 'declaration of 16th 
February 1968 quoted above, which spoke about 
arrangements between the Community and the 
applicant countries, he declared himself opposed 
47. Il semblait justifie d'admettre, en se fondant 
sur la declaration commune publiee apres les con-
versations franco-allemandes sur l'elargissement 
des Communautes europeennes du 16 fevrier 
1968, que le gouvernement fran~ais, tout en s'op-
posant a !'entree immediate de la Grande-Bre-
tagne, reconnaissait en principe qu'une adhesion 
serait souhaitable : 
« (Les deux gouvernements)... souhaitent 
l'elargissement des Communautes a d'autres 
pays europeens et notamment a ceux qui ont 
fait acte de candidature, des lors que ces 
pays seraient en mesure, selon les cas, d'en-
trer effectivement dans lesdites Communau-
tes ou de se lier a elles sous une autre forme. 
Ceci vaut en particulier pour la Grande-
Bretagne et signifie que !'evolution deja com-
mencee par ce pays devrait se poursuivre ». 
48. En outre, le paragraphe suivant de la decla-
ration a induit nombre d'observateurs a croire 
que la France serait disposee a cooperer a un 
accord commercial preferentiel avec les pays 
candidats: 
« En attendant que cet elargissement de-
vienne possible, les deux gouvernements sont 
disposes a envisager que soient conclus par la 
Communaute, avec les pays candidats, des 
arrangements de nature a developper entre 
les uns et les autres des echanges de produits 
industriels et agricoles. De tels arrangements, 
qui comporteraient pour les produits indus-
triels des abaissements progressifs des obs-
tacles au commerce, seraient de nature a faci-
liter !'evolution mentionnee ci-dessus et de 
toute fa~on contribueraient au developpe-
ment des rapports entre les pays europeens ». 
49. Enfin, l'on pouvait esperer que la situation 
grave resultant pour !'Europe de !'occupation de 
la Tchecoslovaquie par des troupes du Pacte de 
V arsovie rendrait la France plus disposee a ren-
forcer la cooperation avec les pays candidats et 
a adopter une attitude plus positive a l'egard de 
plusieurs suggestions faites dans cette intention, 
comme les propositions du Benelux de janvier 
1968 et le memorandum italien du 13 fevrier 
1968. 
50. Toutefois, la reunion du Conseil des Minis-
tres des Communautes europeennes, le 27 sep-
tembre 1968, a mis fin a cet espoir. Pendant cette 
reunion, le gouvernement de la Republique fede-
rale, inspire par son desir d'intensifier la coope-
ration avec les pays candidats et de faciliter et 
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de preparer leur future adhesion a la C.E.E., a 
fait les propositions suivantes qui ont ete accep-
tees comme base de discussion par les gouverne-
ments des pays du Benelux et par celui de 
l'Italie: 
(a) La conclusion d'arrangements commer-
ciaux avec les pays candidats dans la 
perspective et en prevision d'une adhe-
sion future, et non comme une alterna-
tive a cette adhesion. Un pareil arrange-
ment devrait inclure les produits agri-
coles et devrait etre en conformite avec 
!'article XXIV du G.A.T.T. (developpe-
ment d'un pareil arrangement en une 
union douaniere complete ou un accord 
de libre echange, dans un delai raison-
nable). Des reductions successives de 
10% durant trois ans furent envisagees. 
(b) La convocation d'une conference minis-
terielle des Etats membres de la C.E.E. 
et des Etats candidats sur la cooperation 
technologique apres que le groupe de 
travail special de la C.E.E. pour l'etude 
de la cooperation technologique aurait 
fait une analyse des possibilites d'une 
pareille cooperation et apres que le Con-
seil des Ministres de la C.E.E. aurait 
analyse ces propositions. 
(c) Des contacts etroits de la Commission de 
la C'.E.E. et des representants perma-
nents a Bruxelles avec les gouverne-
ments des pays candidats au sujet des 
possibilites d'une adhesion future, suivis 
par une conference ministerielle des six 
pays et des pays candidats des que les 
Six seraient arrives a se mettre d'accord 
entre eux sur cette matiere. 
51. Dans ces propositions, il n'y avait rien qui 
put faire craindre aux Fran~ais que !'arrange-
ment commercial conduise automatiquement a 
une adhesion britannique ni meme a des negocia-
tions sur une pareille adhesion. Cependant, le 
ministre fran~ais des affaires etrangeres, M. 
Debre, s'opposa energiquement au projet alle-
mand. Contrairement aux autres gouvernements, 
qui ont exprime le vam de synchroniser le deve-
loppement interne des Communautes avec le de-
veloppement de relations plus etroites avec les 
pays candidats, M. Debre declarait qu'il fallait 
donner la priorite au developpement interne des 
Communautes. En outre, en opposition manifeste 
avec la declaration franco-allemande du 16 fe-
vrier 1968, citee plus haut, qui parlait d'arran-
gements entre la Communaute et les pays can-
DOCUMENT 447 
to such trade agreements if other interested 
European countries could not profit from them. 
52. The extremely negative attitude which the 
French Government showed during this meeting 
of the EEC Council of Ministers must inevitably 
lead to the conclusion that the French Govern-
ment is not willing to co-operate in efforts to find 
formulas for avoiding a widening of the gap be-
tween the EEC and EFTA and for strengthening 
co-operation with applicant countries in order to 
make substantial progress towards their future 
accession. This is indeed a very serious develop-
ment, especially in view of the overall interna-
tional situation. 
53. In the final paragraph of his report, your 
Rapporteur wrote : 
"If no agreement can be reached between 
France and its five partners in the EEC on 
new forms of co-operation with applicant 
States pending their accession as full mem-
bers, it would be important to realise that 
in fields not covered by the EEC Treaty 
(mainly foreign affairs, defence and techno-
logy) there is still a choice between no co-
operation at all or co-operation between a 
more restricted number of partners. In the 
interest of Europe, the second alternative 
ought to be chosen". 
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54. The outcome of the meeting of the Council 
of Ministers on 27th September, which made it 
clear that the French Government will continue 
to block all efforts in the EEC framework to pro-
mote co-operation with the applicant States, leads 
to the conclusion that this moment has now 
arrived. It is unacceptable that progress towards 
new forms of European co-operation, which must 
be considered vital for the future of Europe, 
should be prevented by the negative attitude of 
one State, and one State only. In the near future 
a conference ought to be convened between all 
interested EEC States and applicant States with 
the aim of creating new forms of co-operation in 
fields not covered by the EEC Treaty. The Bene-
lux memorandum could provide a useful basis for 
such a conference. Of course, no doubt must be 
left that such co-operation would not be directed 
against France and that France would indeed be 
very welcome in such a new effort if willing to 
make a positive contribution. In the same way, 
it has to be kept in mind that such new forms of 
co-operation ought not to be organised in such 
a way that the future development of the Euro-
pean Community would suffer from it. It would 
be desirable for the partners in such new arrange-
ments to make clear in a solemn declaration that 
their aim is to include these forms of co-operation 
in the Community as soon as agreement is reached 
on its enlargement. 
didats, il se declarait oppose a de tels arrange-
ments si d'autres pays europeens interesses ne 
pouvaient en profiter. 
52. L'attitude extremement negative du gouver-
nement franc:ais pendant ce Conseil des Ministres 
de la O.E.E. doit mener inevitablement a la con-
clusion que le gouvernement franc:ais n'est pas 
dispose a cooperer a des efforts tendant a trouver 
des formules destinees a eviter que s'agrandisse le 
fosse qui separe la C.E.E. et l'A.E.L.E. et A ren-
forcer la cooperation avec les pays candidats afin 
de realiser d'importants progres vers leur future 
adhesion. Il s'agit la d'une situation tres grave, 
notamment si l'on considere !'ensemble de la situa-
tion internationale. 
53. Dans le paragraphe final de son rapport, 
votre rapporteur ecrivait: 
13° 
« Si aucun accord ne peut intervenir entre la 
France et ses cinq partenaires de la C.E.E. 
sur de nouvelles formes de cooperation avec 
les pays candidats, en attendant que ceux-ci 
deviennent membres A part entiere des Com-
munautes, il importe de ne pas oublier que, 
dans les domaines non couverts par le Traite 
de la C.E.E. (les affaires etrangeres, la de-
fense et la technologie, notamment), il est 
encore possible de choisir entre !'absence de 
cooperation et la cooperation entre un nom-
bre plus reduit de partenaires. C'est la se-
conde solution qu'il convient de choisir dans 
l'interet meme de l'Europe. :. 
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54. Le resultat de la reunion du 27 septembre du 
Conseil des Ministres, qui a rendu evident que le 
gouvernement franc:ais continuera A bloquer tous 
les efforts faits dans le cadre de la C.E.E. pour 
promouvoir la cooperation avec les pays candi-
dats, conduit A la conclusion que ce moment est 
desormais arrive. Il est inacceptable que le pro-
gres vers de nouvelles formes de la cooperation 
europeenne, qui doit etre consideree comme indis-
pensable A l'avenir de l'Europe, soit rendu impos-
sible par !'attitude d'un seul membre. Dans un 
avenir prochain, il faudra convoquer une confe-
rence de tous les Etats interesses de la C.E.E. et 
des Etats candidats afin de ereer··de· nouvelles 
formes de cooperation dans des domaines que ne 
couvre pas le Traite de la. C.-E.E. Le memoran-
dum des pays du Benelux pourrait fournir une 
base utile pour 1:me pareille· conference. Evidem-
ment, il ne faut ·pas laisser le moindre doute sur 
le fait que cette cooperation ne serait pas dirigee 
contre la France et que la France serait assu-
rement la bienvenue si elle se joignait A cet effort 
nouveau en vue d'at>porter une contribution 
positive. Il ne faudrait pas non plus ·perdre de 
vue que ces nouvelles formes de cooperation de-
vraient etre ,organisees de telle fa9on. q~'~es ne 
puissent pas faire tort au developpement futur 
de la Communaute. I1 serait souhaitable .que les 
pays qui prendraient part a ces nouveaux arran-
gements declarent solennellement que· leur but 
est d'integrer ces formes de cooperation dans la 
Communaute des que l'on serait par'venu A Uli 
accord sur son elargissement. . ' 
Document 448 15th May 1968 
Replies of the Council to Recommendations 159 to 165 
RECOMMENDATION 159 1 
on the cost of defending Westem Europe 11 
The Assembly, 
RecaJling its Recommendations 141 and 152 ; 
Considering that sufficient information on NATO jointly-contributed expenditure should be published 
to enable Members of Parliament to fulfil the fundamental parliamentary function of scrutinising expenditure; 
Aware of the many new problems posed in the field of controlling expenditure of money contributed 
to international organisations; 
Considering the rising cost of weapons and military equipment and of maintaining military personnel, 
RECOMMENDS THAT THE CoUNOIL 
I. Submit to it specific proposals with the aim of facilitating parliamentary scrutiny over international 
defence expenditure ; 
2. Reassess the defence requirements of the WEU area with a view to rationalising the separate defence 
efforts of the member countries ; 
3. Urge member governments : 
(a) to replace military personnel carrying out administrative duties by civilians wherever possible; 
(b) to introduce methods of accountancy showing the cost of maintaining military bases and units 
and of carrying out military commitments ; 
(c) to eliminate duplication of administrative organisations between the different armed services 
wherever possible ; 
(d) to initiate cost reduction programmes in order to raise the proportion of "teeth" (fighting units) 
to "tail, (administrative support). 
1. Adopted by the Assembly on 5th December 1967 during the Second Part of the Thirteenth Ordinary Session 
(8th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Mr. Edwards on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments (Document 426). 
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Doeoment 448 15 mai 1968 
Reponses du Conseil aux Recommandations n°8 159 d 165 
RECOMMANDA TION n° 159 1 
sur le coat de la defense de l'Europe occidentale 2 
L' Assemblee, 
Rappelant ses Recommanda.tions nos 141 et 152; 
Considerant que des informations suffisantes sur les depenses communes de l'O.T.A.N. devraient 
etre publiees pour permettre aux parlementaires de s'acquitter de leur t§.che essentielle qu'est l'examen 
des depenses; 
Consciente de tous les problemes nouveaux que pose le contr6le de !'utilisation des contributions 
financieres aux organisations internationales ; 
Considerant le cout croissant des armements, du materiel et de l'entretien du personnel militaire, 
REOOMMANDE .A.U CoNsEIL 
I. De soumettre des propositions specifiques visant a faciliter l'examen parlementaire des depenses 
internationales de defense ; 
2. De reevaluer les besoins militaires de la zone de l'U.E.O. en vue de rationaliser les efforts de defense 
deployes separement par les pays membres ; 
3. D'inviter instamment les gouvernements membres : 
(a) a remplacer chaque fois que possible par des civils le personnel militaire affecte a des ta-ches admi-
nistratives ; 
(b) d'instituer des methodes comptables permettant de faire apparaitre le cout de l'entretien des 
bases et des unites militaires, et de !'execution des engagements militaires; 
(c) d'eliminer chaque fois que possible les chevauchements de services administratifs da.ns les diffe-
rentes armes ; 
(d) d'etablir des programmes de reduction des couts afin d'accroitre la proportion des unites combat-
tantes par rapport aux services administratifs. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 5 deoembre 1967, au cours de la dewdeme partie de la Treizieme session ordinaire 
(88 seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Edwards au nom de la Commission des Questions de Defense 
et des Armaments (Document 426). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 159 
I. As noted in the reply to Recommendation 141, the member governments of WEU, in common 
with other members of NATO, exercise close control of NATO's jointly funded programmes through 
the appropriate committees concerned with the civil, military and infrastructure budgets. The question 
of facilitating parliamentary scrutiny over such international defence expenditure is a matter for each 
national parliament to determine and the Council do not feel able to submit specific proposals to the 
Assembly on this matter. 
2. With regard to paragraph 2 of the recommendation, the Council point out that those members 
of WEU who participate in NATO's integrated military organisation co-ordinate their national contri-
butions to the common defence effort in the NATO defence planning review. · · · 
3. The Council, like the Assembly, are concerned with the rising cost of weapons and military 
equipment and of maintaining military personnel, and the specific proposals in this regard in para-
graph 3 of the recommendation have been noted by the member governments of WEU. They there-
fore welcome the Assembly's interest in the problem and the recommendation by which the special 
attention of governments is drawn to the matter. 
1. Communicated to the Assembly on 7th March 1968. 
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R!PONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandati.on no 159 
1. Ainsi qu'il a. ete indique da.ns la. reponse 8. la Recommanda.tion no 141, les gouvemements 
membres de l'U.E.O., en collaboration avec les autres membres de l'O.T.A.N., exercent un contr6le 
etroit sur les programmes finances en commun par cette organisation, par l'intermediaire des comites 
responsables des budgets civil, militaire et d'infrastructure. Quant 8. faciliter I'examen parlementaire 
de ces depenses internationales de defense, c'est une question qui releve des parlements nationaux et 
le Conseil n'estime pas pouvoir presenter de propositions particulieres a l'Assemblee en la matiere. 
2. En ce qui conceme le paragraphe 2 de la recommanda.tion, le Conseil fa.it observer que ceux 
des pays membres de l'U.E.O. qui participant 8. !'organisation militaire integree de l'O.T.A.N. coor-
donnent leurs contributions nationales 8. !'effort de defense commun da.ns le cadre de l'examen des 
pla.ns de defense de l'O.T.A.N. 
3. Le Conseil, comme l'Assemblee, est preoccupe par le cout croissant des armements, du materiel 
et de l'entretien du personnel militaire, et les gouvemements membres de l'U.E.O. ont pris note des 
propositions formulees 8. ce sujet au para.gra.phe 3 de la recommanda.tion. Le Conseil apprecie le fait 
que 1' Assemblee se soit penchee sur ce probleme et ait, pa.r sa. recommandation, attire specialement 
!'attention des gouvemements sur cette question. 
1. Communiquee a I' Assemblee le 7 mars 1968. 
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RECOMMENDATION 160 1 
on the defence of the Mediterranean and 
the NATO southern flank 2 
The Assembly, 
(a) Concerned at Soviet political penetration in the Mediterranean area and at the recent build-up 
of the Soviet fleet in the Mediterranean ; 
Welcoming the continued presence of the United States Sixth Fleet in the Mediterranean as 
the main element in the defence of the area ; 
(b) Deploring the establishment of a non-parliamentary regime in Greece; 
Considering the need for a peaceful settlement between Israel and the Arab States ; 
Believing that the introduction of checks on the present international trade in armaments could 
help to stabilise the situation in the Mediterranean and the Near East; 
(c) Convinced that the Mediterranean area will not be truly secure until mass poverty and social 
backwardness are removed from this region ; 
Believing that the industrialised countries of the West could help to bring about profound 
changes in the social and economic structure in the Mediterranean area through financial and technical aid, 
RECOMMENDS THAT THE CouNCIL 
Consider what action it can take to further the implementation of the following proposals: 
I. That an international body should be established, under the auspices of the United Nations, to 
supervise the implementation of the Convention of Constantinople of 1888, governing the passage of 
vessels through the Suez Canal ; 
2. That the Montreux Convention of 1936, governing the passage of ships through the Turkish 
Straits, should be revised to bring it into line with naval and armaments development; 
3. That the North Atlantic Council should persuade the present Greek Government to restore a 
freely elected parliamentary system ; 
4. That Western European countries should work for direct negotiations between Israel and the 
Arab States with a view to the peaceful settlement of the outstanding problems ; 
5. That an International Armaments Register should be established, under the auspices of the 
United Nations, which could record every transaction by which participating countries, including 
private firms within them, passed new or used arms to other countries ; 
1. Adopted by the Assembly on 5th December 1967 during the Second Part of the Thirteenth Ordinary Session 
(8th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Mr. Goedhart on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments (Document 431). 
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L' Assemblee, 
RECOMMANDATION no 160 1 
sur la defense de la Medtterranee et 
du ffanc sud de l'O.T.A.N. 1 
DOCUMENT 448 
(a) Soucieuse de la penetration politique de l'U.R.S.S. dans la zone mediterraneenne et du renforce· 
ment recent de la flotte sovietique en Mediterranee ; 
Se felicitant de la presence continue en Mediterranee de la Sixieme flotte americaine en tant que 
principal element de la defense de cette zone ; 
(b) Deplorant l'instauration d'un regime non parlementaire en Grece; 
Considerant la necessite d'un reglement pacifique entre Israel et les Etats arabes ; 
Estimant que l'etablissement de contr6les sur l'actuel commerce international des armements pourrait 
contribuer a stabiliser la situation en Mediterranee et dans le Proche-Orient ; 
(c) Persuadee que la zone mediterraneenne ne connaitra pas la securite veritable aussi longtemps que 
la pauvrete et le retard social des masses n'auront pas disparu; 
Estimant que les pays industrialises d'Occident pourraient contribuer a modifier profondement la 
structure sociale et economique de cette zone en lui apportant une aide financiere et technique, 
REOOMMANDE AU CONSEIL 
D'examiner les actions qu'il peut entreprendre pour mettre en ceuvre les propositions suivantes: 
I. Qu'il convient de creer, sous les auspices des Nations Unies, un organisme international charge de 
contr6ler !'application de la Convention de Constantinople de 1888 regissant le passage des navires par 
le Canal de Suez ; 
2. Qu'il convient de reviser la Convention de Montreux de 1936 regissant le passage des navires par 
les Detroits afin de !'adapter a !'evolution survenue dans le domaine naval et dans celui des armaments; 
3. Que le Conseil de I' Atlantique nord devrait persua.der l'actuel gouvernement grec de retablir un 
regime parlementaire sur la base d'elections libres; 
4. Que lea pays d'Europe occidentale devra.ient ceuvrer pour l'ouverture de negociations directes entre 
Israel et les Etats arabes en vue d'un reglement pacifique des problemes en suspens ; 
5. Qu'il convient d'etablir, sous les auspices des Nations Unies, un registre international des armaments 
ou serait consignee toute transaction effectuee par les pays participants, y compris leurs industries privees, 
portant sur la livraison a d'autres pays d'armes neuves ou d'occa.sion; 
I. Adoptee par l'Assemblee le 5 decembre 1967, au cours de la deuxieme partie de la Treizieme session ordinaire 
(88 seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Goedhart au nom de la Commission des Questions de Defense 
et des Armaments (Document 4:31). 
203 
I)OCUMENT 448 
6. That the western governments should : instruct the International Industry Advisory Body to 
draw up new contingency plans to ensure that a.. normal flow of oil supplies is maintained in the 
event of future and possibly even , more grave crises ; agree not to make unco-ordinated bilateral 
deals with third countries concerning oil supplies nor to practise flag discrimination against each other, 
and encourage the construction of large tankers and pipelines and the search for oil and gas supplies 
inside Europe and elsewhere ; 
7. That special measures of economic aid, following the example of Puerto Rico, should be given 
to Malta, possibly by Great Britain and by the EEC within the framework of an eventual economic 
association agreement, to restore its economic health ; 
8. That a Mediterranean Development Organisation should be created through which the United 
States and the industrialised countries of Western Europe would contribute economic and technical 
aid to those countries of the Mediterranean area which are prepared to use aid on economic develop-
ment and not on military adventures or inflammatory propaganda, and in which both the donor and 
recipient countries would participate. 
DOOUMENT 448 
6. Qu'il convient que les gouvemements occidentaux chargent l'Organisme lndustriel Consultatif Inter-
national d'etablir de nouveaux plans d'urgence destines a assurer un approvisionnement normal en petrole 
dans l'eventualite de crises peut-etre encore plus graves, et conviennent de ne pas passer d'accords bila.-
tera.ux isoles avec des pays tiers concemant les foumitures de petrole, de ne pas pratiquer entre eux de 
discrimination en matiere de pavilions et d'encourager la construction de gra.nds patrollers et oleoducs ainsi 
que la prospection du petrole et du gaz en Europe et ailleurs ; 
7. Que, suivant l'exemple de Porta Rico, il convient de prendte des mesures speciales pour apporter 
une aide economique a Malte, par l'intermediaire de la Grande-Bretagne et de la C.E.E., par exemple da.ns 
le cadre d'un accord eventuel d'association economique, afin de retablir son equilibre economique; 
8. Qu'il convient de creer une organisation pour le developpement de la Mediterranee par l'intermediaire 
de laquelle les Etats-Unis et les pays industrialises d'Europe occidentale pourraient apporter une aide eco-
nomique et technique aux pays de la zone mediterra.neenne disposes a consacrer cette aide a.u developpement 
economique et non a des aventures militaires ou a une propaganda politique incendiaire, et a laquelle parti-
ciperaient Ies pays donateurs et les pays donataires. 
DOCUMENT 448 
REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 160 
1. After full consideration, it is not felt in existing circumstances that the establishment of an 
international body, under the auspices of the United Nations, to supervise the implementation of 
the Convention of Constantinople of 1888, covering the passage of vessels through the Suez Canal, 
would of itself prevent a return to situations comparable to those of 1956 and the present day. 
Practical supervision would only be possible if, among other things, international controls could be 
accepted, even in times of crisis or war. 
2. The revision of the Montreux Convention governing the passage of ships through the Turkish 
Straits clearly involves a number of signatories to the Convention, who are not members of WEU. 
Any action in this matter would clearly have to take account of the views of all signatory countries. 
3. The member governments of WEU are convinced of the need to foster the restoration of a 
democratic parliamentary regime in Greece. 
From the outset, their attitude in the North Atlantic Council has been guided by this belief. 
Subject always to the principle of non-interference in the internal affairs of member States, their 
action within the Alliance is based on the ideals of liberty and democracy referred to in the Preamble to 
the Treaty signed by all member States, including Greece. It is to be hoped that the attitude of 
European countries may help to further the desired move towards democracy. 
4. The special representative of the Secretary-General of the United Nations is at present engaged 
on the mission he was given under Resolution No. 242 adopted by the Security Council on 22nd 
November 1967. In this situation, therefore, the member governments of WEU believe that he 
should be given the fullest possible help in promoting a settlement in accordance with the principles 
laid down in the Resolution. 
5. The Council would welcome effective international arrangements leading to the control of the 
trade in arms. An effective registration scheme, if it could be implemented, might discourage deleterious 
competition in arms and thus contribute to stability in sensitive areas of the world. However, an 
international registration scheme would only be likely to contribute to this end, if all the purchasing 
and selling countries concerned were prepared to provide reliable and adequate data. However, there 
seems little prospect, in the present world situation, of an agreement of this sort being reached. 
6. The establishment of contingency plans by the International Industry Advisory Board to 
ensure a normal flow of oil supplies in the event of a crisis would run up against serious obstacles 
in practice. The Board, being an ad hoc group which worked out a special contingency plan at the 
request of the OECD Council, would not appear to be the appropriate organisation to carry out 
the study referred to in this Recommendation. Within the framework of OECD the Special Committee 
for Oil would seem to be a more appropriate body for consultation between governments. However, 
it will be difficult and sometimes even impractical to work out plans for a contingency of which 
many factors, such as the area threatened and the possible extent of the damage cannot be known 
in advance. 
It would appear, however, that the problem of supplies in the event of a crisis could more 
easily be dealt with by adjusting the reserves, diversifying sources of supply, and using transport 
1. Communicated to the Assembly on 15th May 1968. 
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REPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation n° 160 
I. La. creation, sous les auspices des Nations Unies, d'un organisme international charge de 
contr6ler !'application de la Convention de Constantinople de 1888 regissa.nt le passage des navires 
par le Canal de Suez, ne pa.rait pas dans les conditions actuelles - apres examen approfondi -
representer en soi une mesure propre a eviter le retour de situations comparables a celle de 1956 et 
a la situation actuelle. L'application pratique de ce controle ne pourra.it en effet avoir lieu que si, 
notamment, pouvait etre accepte un controle international, meme en temps de crise ou de guerre. 
2. La question de la revision de la Convention de Montreux regissant le passage des navires par 
les Detroits concerne de toute evidence un certain nombre de pays signataires de la convention qui 
ne sont pas membres de l'U.E.O. Une initiative dans ce domaine devrait evidemment tenir compte 
du point de vue de tous les pays signataires. 
3. Les gouvernements membres de l'U.E.O. sont convaincus de la necessite de favoriser la 
restauration d'un regime de democratie parlementaire en Grece. 
Leur attitude au sein du Conseil de l'Atlantique nord s'est, des le debut, inspiree de cette 
conviction. Leur action au sein de I' Alliance, tout en se trouvant limitee par le principe de non-
ingerence da.ns les affaires interieures des Etats membres, s'appuie sur les ideaux de liberte et de 
democratie auxquels se refere le preambule du traite signe par tous les Etats membres, y compris la 
Grece. 11 est a esperer que !'attitude des pays europeens pourrait contribuer a favoriser !'evolution 
democratique souhaitee. 
4. La. mission confiee au representant special du Secretaire general des Nations Unies par la 
Resolution n° 242 du Conseil de securite en date du 22 novembre 1967 est en cours. Dans ces 
circonstances, les gouvernements membres de l'U.E.O. estiment qu'il faut favoriser au maximum son 
action en vue de promouvoir un reglement en accord avec les principes enonces da.ns la resolution 
precitee. 
5. Le Conseil accueillerait favorablement l'instauration de mesures internationales permettant un 
controle reel du commerce des armements. Un systeme d'enregistrement efficace, s'il pouvait etre mis 
en reuvre, pourrait, en decourageant une concurrence abusive en matiere d'armements, contribuer a 
la stabilite dans les regions sensibles du globe. Toutefois, l'etablissement d'un registre international ne 
permettrait de concourir a cette fin que si tous les pays acheteurs et vendeurs etaient disposes a 
fournir des renseignements exacts et complets. Cependa.nt, la conclusion d'un accord de ce genre 
semble peu probable da.ns la conjoncture internationale actuelle. 
6. L'etablissement, par l'Organisme industriel consultatif international, de plans d'urgence destines 
a assurer un approvisionnement normal en petrole en cas de crise se heurterait, au moment de la 
realisation, a de serieux obstacles. Cet organisme est en effet un groupe ad hoc qui, sur la demande 
du Conseil de l'O.C.D.E., a mis au point un plan special d'urgence ; il ne semble pas des lors qu'il 
s'agisse du cadre qui convient pour mener a bien !'etude dont il est question dans la presente 
recommandation. 11 semble que le Comite special du petrole de l'O.C.D.E. soit un cadre plus a.pproprie 
pour des consultations entre gouvernements. Cependant, il sera difficile, et meme quelquefois impos-
sible, de mettre au point des procedures d'urgence, etant donne que de nombreux facteurs, tels que 
le secteur menace et l'ampleur des dommages, ne peuvent etre connus a l'avance. 
Par contre, il semble qu'on pourrait plus facilement porter remede aux problemes de l'appro-
visionnement en cas de crise par un ajustement des reserves, par la diversification des sources 
1. Communiquee a l'Assemblee le 15 mai 1968. 
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more :flexible. This, in fact, is the direction in which the western European countries have been 
moving since the first Suez crisis, with the. construction of large tankers and pipelines in Europe 
and exploration for oil and gas in Europe and elsewhere. 
7. · The Council are aware of the economic situation in Malta. and welcome all efforts to alleviate 
the present difficulties. The Council ·have noted that the United Kingdom Government, for theirpa.rt, 
are already giving financial aid to the Government of Malta, and that the Italian Government 
have recently offered the Maltese Government a. loan on special terms. The Council have also noted 
that, at the request of the Council of Ministers of the EEC, the Commission is at present studying 
problems concerning economic relations between Malta. and the Community. 
8. The suggestion that a. regional organisation be set up for Mediterranean development is not 
solely the concern of the seven member States of WEU. The general problem of economic aid 
to certain countries, or groups of countries, should be studied by all interested States. 
DOCUMENT· 448 
d'approvisionnement et par une plus grande souplesse dans l'emploi des moyens de transport. C'est 
d'ailleurs dans cette direction que les pays de !'Europe occidentale se sont deja engages depuis la 
premiere crise de Suez, par la construction de grands petroliers et oleoducs en Europe, ainsi que par 
la prospection du petrole et du gaz en Europe et ailleurs. 
7. Le Conseil est au courant de la situation economique a Malte et accueille avec faveur tous 
les efforts tendant a porter remMe aux difficultes actuelles. ll a note que le gouvemement du 
Royaume-Uni, de son cl>te, fournit deja une aide financiere au gouvemement de Malte et que le 
gouvemement italien a recemment offert au gouvemement de Malte un pret a des conditions speciales. 
Le Conseil a egalement pris note du fait que, sur invitation du Conseil des ministres de .la .C.E.E., 
la Commission etudie actuellement les proQlemes qui se posent .dans . ~es relati9ns. economiques entre 
Malta' et la ComrimnaU:te. · ' '· ' ' · · · 
,, 
8. La suggestion de creer une organisation regionale pour le developpement de la Mediterranee 
ne conceme pas uniquement les sept Etats membres de l'U.E.O. Le probleme general de l'aide 
economique a apporter a certains pays ou groupes de pays d~vrait en effet etre examil:te par tous 
les Etats interesses. 
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RECOMMENDATION 161 1 
on the state of European security 11 
The Assembly, 
Considering the need for the Alliance to preserve a. nuclear deterrent a.nd conventional a.rma.· 
ments so that any aggression can be met by a strategy of flexible response ; 
Considering that the North Atlantic Council is about to adopt a. five-year defence programme 
which, inter alia, will facilitate the fixing of levels of forces assigned to the Allia.nce, 
REoo:MMENDS THAT THE CouNOIL 
1. Request member States to review their defence policies a.s necessary in order to ensure that 
they meet all the requirements of this strategy ; 
2. Urge all member States to make every effort to assure the effectiveness of their conventional 
contributions to the Alliance by increasing the proportion of operational forces in their over-all force 
levels. 
1. Adopted by the Assembly on 5th Dtocember 1967 during the Second Part of the Thirteenth Ordinary Session 
(9th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum: see the Report tabled by Mr. Radoux on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments (Document 425). 
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Considerant la necessite pour I' .Allia.nce de conserver une force de dissuasion nucleaire et un 
armement conventionnel permettant !'application d'une strategie de reponse flexible a toute agression; 
Considerant !'adoption prochaine par le Conseil de I'Atlantique nord d'un plan de defense de 
cinq ans, lequel facilitera notamment la fixation du niveau des forces mises a la disposition de 
1' Alliance, 
REOOMMANDE AU CONSEIT.. 
1. De demander aux Etats membres de revoir eventuellement leurs politiques de defense afin 
d'assurer qu'elles repondent a toutes les exigences de cette strategie; 
2. De demander instamment aux Etats membres de tout mettre en reuvre pour garantir l'effi· 
cacite de leur contribution au potentiel conventionnel de 1' Alliance en augmentant la proportion des 
forces operationnelles dans !'ensemble de leurs forces. 
I. Adoptee par l'Assemblee le 5 decembre 1967 au cours de la dewdeme partie de la Treizieme session ordinaire 
(98 seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Radoux au nom de la Commission des Questions de Defense 
et des Armaments (Document 425). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 161 · 
Soon after the Assembly adopted this recommendation, the NATO Defence Planning Co'mmittee, 
at its meeting held at ministerial level on 12th December 1967, approved a new overall strategic 
concept for the defence of the NATO area and the five-y~r force plan for the period ~968 to 1972. 
.. Member States of WEU who took part in. these decisions share the opinion that in .. order to 
deter any' .aggressio~ ~ thi-eat of ·aggre8sio!l, NATO ~ould hav~ -a. :fl~~i~le a~d well-b~~t;l00d rapge _of 
imitable conventional and nuclear capabilities. Within the framework of the five-year defence .. P~.­
gramme, they will endeavour to ensure that their defence efforts meet the requirements of the NATO 
strategic concept. The proportion of operational forces in overall conventional force-levels is a difficult 
problem of which they are fully aware. They will make every effort to .achieve an _optimum ratio. 
1. Communicated to the Assembly on 7th March 1968. 
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Peu apres que 1' Assemblee eut ad.opte sa recommandation, le Comite des plans de defense de 
l'O.T.A.N., reuni a I'echelon ministerial le 12 decembre 1967, a approuve un nouveau concept stra.te-
gique d'ensemble pour la defense de la region couverte par l'O.T.A.N., ainsi qu'un plan de forces 
pour la. periode quinquennale 1968-1972. 
Les Etats membres de l'U.E.O. qui ont pris part a ces decisions estiment qu'afin de dtScourager 
toute a.gression ou menace d'agression, l'O.T.A.N. doit disposer d'une gamme souple et equilibree de 
capacites classiques et nucleaires appropriees. Dans le cadre du plan de cinq ans, ils veilleront a ce 
que leur effort de defense reponde aux exigences du concept strategique de l'O.T.A.N. Le rapport 
entre les forces operationnelles et le niveau de !'ensemble des forces de type classique est un difficile 
probleme, dont ils sont parfaitement conscients. Ils mettront tout en oouvre pour atteindre la pro-
portion optimale. 
1. Communiquee a l'Assemblee le 7 mars 1968. 
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RECOMMENDATION 162 1 
on the state of European space activities 2 
The Assembly, 
Noting the resolution adopted by the Council of Ministers of the European Communities at the 
special session held on 31st October 1967 devoted to technological co-operation within the framework 
of the Six, especially in the field of data processing and telecommunications; 
Noting also the establishment of the European Space Conference as a permanent institution 
and the studies undertaken on the future of ELDO, ESRO and CETS; 
Considering that the European countries have to make a political choice between : 
{a) incorporating these bodies into the European Communities ; 
{b) associating them with the Communities; 
{c) leaving them independent of the Communities as at present and therefore open to different 
membership ; 
{d) or amalgamating them in a new framework; 
Convinced that account should be taken of the views of the existing international organisations 
before any decisions are taken by the governments, 
REcOMMENDS THAT THE CouNOIL 
I. Draw the attention of the governments to the fact that the different studies now under way 
in the Communities and in the European Space Conference should draw up the guidelines of a 
common policy which assures the full use of Europe's intellectual, technical, industrial and financial 
capabilities ; 
2. Continue to seek to simplify the present means of European co-operation in the field of space 
with a view to developing more efficient activity ; 
3. Ensure that all the European public or private international organisations will be regularly 
consulted on European space activities. 
1. Adopted by the Assembly on 5th December 1967 during the Second Part of the Thirteenth Ordinary Session 
(9th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Mr. de Montesquiou on behalf of the Committee on 
Scientific, Technological and Aerospace Questions (Document 429). 
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RECOMMANDA TION n° 162 1 
sur l'etat des activites europeennes en matiere spatiale 2 
L' Assembl6e, 
Prenant acte de la resolution du Conseil des Ministres des Communautes europeennes adoptee 
en session speciale, le 31 octobre 1967, et consacree a la cooperation technologique dans le cadre des 
Six, dans le domaine, notamment, de l'informatique et des telecommunications ; 
Prenant acte egalement de l'institutionnalisation de la Conference Spatiale Europeenne et des 
etudes entreprises sur l'avenir du C.E.C.L.E.S., du C.E.R.S. et de la C.E.T.S.; 
Considerant que lea pays europeens devront faire un choix politique entre lea quatre formulas suivantes : 
(a) incorporer ces organismes dans lea Communautes europeennes ; 
(b) lea associer aux Communautes; 
(c) leur conserver leur statut actuel d'organismes independants et admettre, par consequent, des 
differences de representation ; 
(d) ou lea amalgamer dans un cadre nouveau ; 
Persuadee qu'il convient de tenir compte de l'avis des organismes internationaux existants 
avant que lea gouvernements prennent une decision quelconque, 
REcoMMANnE AU CoNSEIL 
I. D'attirer !'attention des gouvernements sur le fait que les diverses etudes actuellement en cours 
au sein des Communautes et de la Conference Spatiale Europeenne devraient degager lea lignes 
directrices d'une politique commune assurant le plein emploi des capacites intellectuelles, techniques, 
industrielles et financicres de !'Europe ; 
2. De continuer a rechercher une simplification des mecanismes actuels de la cooperation euro-
peenne dans le domaine spatial en vue d'une action plus efficace ; 
3. De faire en sorte que tous les organismes internationaux europeens, publics ou prives, soient 
regulierement consultes sur lea activites europeennes en matiere spatiale. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 5 decembre 1967 au cours de la deuxieme partie de la Treizieme session ordinaire 
(9• seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. de Montesquiou au nom de la Commission Scientifique, 
Technique et Aerospatiale (Document 429). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 162 
The Council take note of the views expressed in the Assembly's recommendation. 
Member countries are fully aware that different studies now under way in the Communities 
and in the European Space Conference should draw up the guidelines of a common policy to assure 
the full use of the intellectual, technical, industrial and financial capabilities available for space 
development in the European countries concerned. 
They attach great importance to all efforts to streamline the present complex organisation of 
European co-operation in the field of space activities. The future framework for the co-ordination 
of all European space activities is one of the main problems on which the third ESC will have to 
take a decision. 
The Council feel that European public or private international organisations of which the work 
is related to space research and technology should have the opportunity, where appropriate, to 
express their point of view with respect to European space activities. 
I. Communicated to the Assembly on 23rd February 1968. 
210 
RUONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation n° 161 
DOCUMENT 448 
Le Conseil prend note des vues exprimees dans la recommandation de 1' Assemblee. 
Les pays membres n'ignorent pas que les diverses etudes actuellement en cours a.u sein des 
Communautes et de la Conference Spa.tiale Europeenne devraient degager les lignes directrices d'une 
politique commune aBSura.nt le plein emploi des ca.pa.cites intellectuelles, techniques, industrielles et 
:financieres disponibles dans le domaine du developpement spatial dans les differents pays europeens 
intere886s. 
Ils attachent une grande importance a tous les efforts entrepris pour simplifier les complexes 
meca.nismes a.ctuels de la cooperation europeenne dans le domaine spatial. Le cadre futur de la 
coordination de toutes les a.ctivites spatiales europeennes constitue l'un des principaux problemes 
qu'aura a resoudre la troisieme Conference Spatiale Europeenne. 
Le Conseil estime que les organismes internationa.ux europeens, publics ou prives, dont l'a.ctivite 
se ra.pporte a la recherche et a. la technologie spatiales doivent avoir !'occasion, le cas echeant, 
d'exprimer leurs points de vue en ce qui concerne les activites spatiales europeennes. 
1. Communiquee a. l'Assemblee le 23 fevrier 1968. 
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RECOMMENDATION 163 1 
on European collaboration in the aircraft industry 2 
The Assembly, 
Aware that the European aircraft industry is an essential basis for the scientific and teclmo· 
logical revolution in Europe ; 
Considering that the European industry is in danger of being eliminated within the next five 
to ten years by the much larger industries of the United States and the Soviet Union ; 
Conscious of the need for the European aircraft industries to co-operate if they are to survive; 
Convinced that ad hoc arrangements between the governments and industries of two or more 
member countries cannot provide a permanent basis for international European co-operation, as has 
been proved during the last fifteen years ; 
Desirous of raising the level of science and technology in all European countries by expanding 
the production of the vital afrcraft industries ; 
Considering that the distribution of these industries is at present unbalanced between the WEU 
countries and that they can have a secure future only if they have access to the whole European 
market; 
Expressing the wish to see all European countries participating in one way or another in the 
production apparatus; 
Considering the need for increased credits for joint research and development in this industry, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
A. Study the possibility of creating, under its aegis, a European Aerospace Community with a 
view to reviving and expanding the European aircraft industry by establishing : 
(i) a common market; 
(ii) common production machinery which could also ensure adequate protection during the 
interim period of reorganisation ; 
(iii) a research and development institute to advise the Community on: 
(a) research and development projects; 
(b) series production; 
\c) the training and exchange of students and technological information; 
(iv) a common fund to finance research and development; 
B. Promote the merger of aircraft industries with a view to facilitating the formation of European 
consortia. 
1. Adopted by the Assembly on 6th December 1967 during the Second Part of the Thirteenth Ordinary Session 
(lOth Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Mr. Kershaw on behalf of the Committee on Scientific, 
Technological and Aerospace Questions (Document 428). 
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RECOMMANDATION n° 163 1 
sur la collaboration europeenne en matiere aeronautique 2 
L' Assemblee, 
Consciente de ce que l'industrie aeronautique europeenne constitue l'un des fondements essen-
tials de la revolution scientifique et technologique en Europe ; 
Considerant que l'industrie europeenne court le risque d'etre eliminee, dans les cinq a dix 
prochaines annees, par les industries americaine et sovietique qui sont beaucoup plus importantes ; 
Consciente de ce que les industries aeronautiques europeennes doivent collaborer si elles veulent 
survivre; 
Persuadee que les accords ad hoc passes entre les gouvernements et entre les industries de 
quelques pays membres ne peuvent fournir une base permanente a la cooperation intra-europeenne, 
comme l'a prouve !'experience des quinze dernieres annees; 
Soucieuse d'elever le niveau scientifique et technologique de tous les pays d'Europe en accrois-
sant la production dans le secteur vital des industries aeronautiques ; 
Considerant que ces industries sont actuellement reparties de fa9on inegale dans les pays de 
l'U.E.O. et que leur avenir ne peut etre assure que si elles ont acces a !'ensemble du marche europeen; 
Exprimant le vreu de voir tous les pays d'Europe prendre part, d'une maniere ou d'une autre, 
a la production ; 
Considerant la necessite d'augmenter les credits d'etude et de mise au point en commun 
destines a cette industria, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
A. D'etudier la possibilite de ~reer, sous sa propre responsabilite, une communaute aerospatiale euro-
peenne visant a revigorer et developper l'industrie aeronautique europeenne en creant: 
(i) un marche commun; 
(ii) un organisme de production commun qui pourrait egalement assurer une protection su:ffi-
sante pendant la periode transitoire de reorganisation ; 
(iii) un institut d'etude et de mise au point destine a donner des avis a la communaute sur: 
(a) les programmes d'etude et de mise au point; 
(b) la production en serie; 
(c) la formation et l'echange d'etudiants et d'informations techniques; 
(iv) un fonds commun destine a financer les etudes et les mises au point; 
B. De promouvoir la concentration des entreprises aeronautiques en vue de faciliter la formation 
de consortiums europeens. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 6 decembre 1967 au cours de la deuxieme partie de la Treizieme session ordinaire 
(IOe seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Kershaw au nom de la Commission Scientifique, Technique 
et Aerospatiale (Document 428). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation 163 
1. The Council of WEU recognise the importance of the aircraft industry for the scientific and techno-
logical progress of Europe. 
2. They also recognise that the position of the industry, in the face of very powerful competition, is 
a matter for concern. 
3. The Council of WEU note that : 
(a) for some years there has been a tendency for bilateral and even multilateral projects between 
European countries to increase in number, as for example: Transall, Breguet Atlantic, Concorde, Jaguar, 
Airbus, F-28, VFW 614, etc. ; 
(b) these projects fairly often provide sub-contracts for industries in European countries whose 
governments do not themselves finance them ; 
(c) there is a tendency towards the concentration of aircraft industries in member countries and the 
formation of consortia which include the industries of several countries. 
4. However, they further wish to observe that: 
(a) inadequate multilateral co-operation and common long-term planning in Europe frequently 
result in the choice of aircraft not made in Europe, even when governments are in a position to choose 
European equivalents for both civil and military use ; 
(b) interests are so diverse in member countries that, despite many praiseworthy efforts, governments 
have not yet resolved the very complex problem of greater co-ordination in the aircraft industry. 
5. In view of the vital importance of the aircraft industry for the progress of the countries of Europe, 
the Council of WEU recommend : 
(i) first, that member governments -which in fact provide the main funds for this industry, for 
both civilian and military aircraft - should give priority to types produced by the European industry 
wherever possible, and having regard to all the factors involved, particularly as the latter is providing 
increasing evidence of its ability to produce aircraft equal in quality to, and competitive with, those turned 
out by the American or Soviet industry ; 
(ii) secondly, those governments should seek means of achieving a greater degree of technological 
co-operation in the field of aircraft development and production ; 
(iii) finally, that European manufacturers should strengthen their co-operation within European 
trade associations, with a view to studying the trend of future demand for military and civil aircraft on 
markets both inside and outside Europe so that they will be able to supply any required types at the right 
time and at competitive prices. 
1. Communicated to the Assembly on 26th Maroh 1968. 
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1. Le Conseil de l'U.E.O. reconnatt !'importance de l'industrie a~ronautique pour le progres scientifique 
et technologique de !'Europe. 
2. D reconnait 6galement la. situation preoecupante dans la.q,uelle se trouve cette industria en face 
d'une concurrence tres puissa.nte. 
3. D'une part, 'le CoDI!Ieil de l'U.E.O. consta.te: 
(a) que depuis quelques ann~es lea projets bilatera.ux et m~me multilateraux entre pays europeens 
ont tendanee A se multiplier : Transall, ~ Atlantic, Concorde, Jaguar, Airbus, F-28, VFW 614:, etc. ; 
(b) que ces projets font a.ssez :frequemment l'objet de sous-contrats intereBB&nt des industries de 
pays europ&ms dont les gouvernements ne fina.neent pas eux-m&nes le projet ; 
(c) qu'une ~dance exiate a la ooneentration des industries aeronautiques dans lea pays membres 
ainsi qu'a la formation de consortiums intereBB&nt les industries de plusieurs pays. 
4. Mais, d•autre part, le Canseil de PU.E.O. consta.te aussi: 
(a) que l'in.suffisance de la coop~ration multila.terale et de la pla.nifica.tion a long terme en commun 
a souvent pour resulta.t qu'un modele est choisi hors d'Europe alors m~me que lea gouvemements seraient 
en mesure de trouver des appareils equivalents en Europe, pour usages civils auBBi bien que militaires; 
(b) que la diversite des inte~ts dans lea pays membres est telle que lea gouvemements, en depit 
d'efforts souvent meritoires, n'ont pas encore resolu le probleme tres complexe d'une coordination plus 
poussee dans le domaine de l'industrie aeronautique. 
5. En vue de tenir compte de !'importance essentielle de l'industrie aeronautique pour le progres des 
pays europeens, le Conseil de l'U.E.O. reoommande: 
( i} d'une part, &u.:x: gouvememenbJ membres, qui SODt en fait lea principa.ux financiers de cette 
industria, aussi bien dans le domaine civil que dans le domaine milita.ire, de donner, da.ns toute la mesure 
du poBBible et compte tenu de tous lea elements du probleme, la priorite aux produits de l'industrie 
ew:opeenne, d'autant plUB que ooJle.-ci moWire de plus en pl\18 qu'elle eet capable d'elabmer des fa· 
brica.tions d'une qua.lite equivalente et competitive avec celle de l'industrie a.m6ricaine ou sovietique; 
(ii) d'autre pa.rt, aux m~mes gouvemements de rechercher lea moyens d'arriver a une cooperation 
teebnologique plus poUBB6e dans le doma.ine du developpement et de la construction aerol'Uiiutique ; 
(iii) enfin1 aux industrials europeens de renforcer leur cooperation au sein des organismes profes-
sionnels inter-europeens en vue d'etudier !'evolution des besoins des marches europeens et extra-europeens 
dans le domaine milita.ire comme dans le domaine civil, de fa9on a etre prets a foumir en temps utile 
et a. des pm competitifs lea materials qui pourra.ient etre en demande. 




RECOMMENDATION 164 1 
on political responsibilities of WEU countries 
outside Europe 11 
The Assembly, 
Considering there is a. de facto community of European responsibilities and interests outside 
Europe; 
Regretting that divergent concepts of their responsibilities in the world prevent true political 
co-operation between the European countries ; 
Noting the insufficient elaboration of a. concerted European point of view at the United Nations, 
as well as in other international organisations and agencies ; 
Noting further the need for European countries to play an active part in the settlement of 
problems outside Europe with a view to promoting peace in the world, improving the economic and 
social situation in developing countries, and avoiding, as much as possible, a direct confrontation 
between the United States and the communist powers ; 
Considering that WEU constitutes one of the most appropriate institutional frameworks for 
comparing the views of European countries on their foreign policy and for co-operation in this field, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
1. Continue its consultations on the various aspects of the international situation; 
2. Do everything possible to find areas of agreement on which co-operation might be based, in 
spite of the difficulties which may be encountered temporarily in European co-operation ; 
3. Revive the idea. of the political union of Europe with a view to a new plan being tabled 
whereby this aim can be achieved ; 
4:. Concert, by appropriate means, the policies of the member States in international organisations, 
especially at the United Nations ; 
5. Provide the Assembly with as many details as possible regarding its discussions and the 
conclusions reached. 
1. Adopted by the Assembly on 6th December 1967 during the Second Part of the Thirteenth Ordinary Session 
(11th Sitting). 




RECOMMANDA TION n° 164 1 
sur les responsa&ilites politiques 
des pays de l'U.E.O. hors d'Europe 11 
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Considera.nt qu'il existe une communa.ute de fait des responsabilites et des interets europeens 
hors d'Europe ; 
Regrettant que des divergences sur la fa90n de concevoir leurs responsabilites dans le monde 
empechent une veritable cooperation politique des pays europeens ; 
Notant l'insuffisante elaboration d'un point de vue europeen tant aux Nations Unies que dans 
les autres organisations et agences interna.tiona.les; 
Constatant, en outre, la necessite pour les pays europeens de prendre une part active au 
reglement des problemes extra-europeens en vue de promouvoir la paix dans le monde, de relever la 
situation economique et sociale dans les pays en voie de developpement et d'eviter, dans la mesure 
du possible, un a:ffrontement direct entre les Etats-Unis et les puissances communistes; 
Considerant que l'U.E.O. constitue l'un des cadres institutionnels les plus appropries pour une 
confrontation des points de vue des pays europeens sur leur politique etrangere, et pour leur coopera-
tion dans ce domaine, 
RECOMMANDE Au CoNSEIL 
1. De poursuivre ses consultations sur les differents aspects de la situation intemationale ; 
2. De mettre tout en oouvre pour degager, malgre les difficultes que peut rencontrer momentane-
ment la cooperation europeenne, les points de convergence sur lesquels pourrait reposer cette cooperation ; 
3. De relancer l'idee de l'union politique de l'Europe en vue d'aboutir au dep6t d'un nouvea.u 
projet permettant de realiser cet objectif; 
4. De concerter, par les moyens a.ppropries, les politiques des Etats membres dans les organisa-
tions intema.tiona.les, notamment a.ux Nations Unies ; 
5. D'informer 1' Assemblee, de fa9on aussi approfondie que possible, de ses deliberations et de 
leurs conclusions. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 6 decembre 1967 au cours de la deuxieme partie de la Treizieme session ordina.ire 
( 11 e seance). 




REPLY OP THE COUNCU. 1 
Co Recommeru:fatfQA1U 
1. The Council intend, as recommended by the Assembly, to continue their consultations on various 
aspects of the international situation. As the Assembly will see in the Council's Annual Report, these con-
sultations covered a wide range of important political and economic subjects during 1967. At their meeting 
at Bl'UBI!els on 29th a.nd 30th J&n.uary, the Council discussed East-West :Nlations, th~ situation in the Middle 
East and in Africa, and proceeded to an exchange of views on the Europea:Q. economic sit-uation. At their 
subsequent meeting in Paris on 25th and 26th April, the Council continued their exchange of views on East-
West relations, the situation in the Middle East and the European economic situation. The Council also 
considered relations between Cuba and the Soviet Union, the recent proposal for a conference of non-aligned 
countries and the Rotterdam conference on aid for Indonesia.. As indicated in the Annual Report, these 
meetings, in addition to providing a useful opportunity for exchanges of information, revealed a common 
approach on a number of aspects of the questions discussed. 
2. As the Council stated in their reply to Recommendation 155, WEU member countriea a.~:e a.ware 
that tb,e progress of building Europe will, sooner or later, lead governments to work towa.rds closer political 
collaboration. The Council have noted the various suggestions put forward on this. subject by certain. me:tnber 
countries, but deem it advisable to await any action which the member States concerned may take on these 
proposals. 
3. With reference to paragraph 4 of the Recommendation, the Council would point out that there are 
regular meetings of experts from member countries before meetings of the United Nations General Assembly, 
the Economic and Social Council and the General Conference of the Food and Agriculture Organisation. 
The Council intend to continue their activities which help to increase the effeetiven.ess of m.em.ber· eountries 
in the work of these organisations. 
4. The Council have endeavoured to provide, ;n their 1967 Annual Report to the Assembly, as much 
information as possible on their activities. 
I. Communicated to the Assembly on 6th May 1968. 
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d la Recommandation rtJ 164 
DOCUMENT 448 
1. Le Conseil entend, comme le recommande I' Assemblee, poursuivre ses consultations sur differents 
aspects de la. situation internationa.le. Comme on le verra dans le rapport annuel du Conseil, ces consulta-
tions ont porte en 1967 sur toute une serie d'importants sujets politiques et economiques. Lors de la. session 
qu'il a tenue a Bruxelles les 29 et 30 janvier, le Conseil a examine les relations Est-Ouest, la situation au 
Moyen-Orient et en Afrique, et il a procede a un echange de vues sur la situation economique en Europe. 
A sa. session snivante, tenue a Paris les 25 et 26 avril, le Conseil a. poursuivi ses echa.nges de vues sur les 
relations Est-Quest, la situation au Moyen-Orient et la situation economique europeenne. D a aussi examine 
les relations entre Cuba. et l'Union Sovietique, le recent projet de conference des pays non alignes et la con-
ference de Rotterdam sur l'aide a l'Indonesie. Comme il est indique dans le rapport annuel, ces reunions 
n'ont pas seulement fourni !'occasion d'un utile echa.nge d'informa.tions, elles ont aussi revele !'existence 
d'une a.pproche commune sur plusieurs aspects des questions etudiees. 
2. Ainsi que le rappela.it le Conseil da.ns sa reponse a la. Recomma.nda.tion n° 155, les pays membres 
de l'U.E.O. sont conscients du fait que !'evolution de la. construction europeenne amllnera. tat ou tard les 
gouvernements a s'eng&ger da.ns la. voie d'une collaboration politique plus poussee. Le Conseil a pris note 
des divenes suggestions emises a oe propos par certa.ins des pays membres, mais il estime qu'il convient 
d'attendre la. suite qui leur sera. eventuellement donnee par les Etats interesses. 
3. En ce qui concerne le paragra.phe 4 de la recomma.nda.tion, le Conseil voudrait fa.ire observer que 
des reunions d'experts des pays membres ont lieu regulierement a la veille des sessions de l'.Assemblee se· 
nerale des Nations Unies, du Conseil economique et social, et de la Conference generate de !'Organisation 
des Nations Unies pour l'alim.entation et !'agriculture. Le Conseil entend poursuivre ces a.cti'rites qui con-
tribuent a accroitre l'effica.cite de !'action des Eta.ts membres au sein de oes orga.nisa.tions. 
4. Le Conseils'est e:tforre de foumir, da.ns son rapport annuel a l'Assemblee pour 1967, des renseigne-
ments aussi ~omplets que possible sur ses activites. 
t. Communiquee a l'Assembl&lle 6 mai 1968. 
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RECOMMENDATION 165 1 
on the British application for membership of the European Communities 11 
The Assembly, 
Welcoming the British application to join the EEC on the basis of Article 237 of the Treaty 
of Rome; 
Noting that the British Government has repeatedly stated its willingness, subject only to the 
consequential changes which automatically flow from the expansion of the EEC under the Treaty 
of Rome, to accept the aims of the European treaties and the ensuing obligations ; 
Noting furthermore that the United Kingdom is willing to play an active and constructive 
part in the achievement of political unity in Europe ; 
Concerned that the exclusion of Britain from the EEC would weaken European unity ; 
Recalling that the Commission of the European Communities considers that membership is the 
solution most in conformity with the aims of the European treaties for democratic European coun-
tries which have attained a sufficient degree of economic development; 
Expressing the opinion that the problems raised by the British application for membership can 
be solved in a spirit of mutual good will ; 
Bearing in mind that British accession to the European Communities would be of mutual 
advantage to the United Kingdom and the present member countries of the EEC ; 
Aware also that the accession of the United Kingdom would lead to the accession or asso-
ciation of other EFTA countries and end the risk of Western Europe being divided into two 
economic blocs, 
RECOMMENDS THAT THE CoUNCIL 
I. Invite the member governments to take account of the above considerations ; 
2. Request the six member governments of the European Communities : 
(a) to agree to the immediate start of negotiations with the Government of the United King-
dom concerning British membership of the Communities ; 
(b) to concentrate these negotiations on the major problems to be decided by the respective 
governments ; 
3. Request the governments concerned to do everything in their power to secure a successful 
conclusion of these negotiations. 
I. Adopted by the Assembly on 7th December 1967 during the Second Part of the Thirteenth Ordinary Session 
(12th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum: see the Report tabled by Mr. van der Stoel on behalf of the General Affairs 
Committee (Document 424). 
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RECOMMANDATION n° 165 1 
sur la candidature britannique aux Communautes europeennes 2 
L' Assemblee, 
Se felicitant de la demande d'adMsion a la. C.E.E. presentee par la Gra.nde-Bretagne confor· 
mement a !'article 237 du Traite de Rome ; 
Prena.nt acte de la volonte maintes fois affirmee du gouvernement britannique d'accepter, 
moyennant les seules modifications qui decoulent automatiquement de l'elargissement de la Commu-
na.ute conformement au Traite de Rome, les objectifs des traites europeens et les obligations qu'ils 
impliquent ; 
Prena.nt acte, egalement, de la volonte du Royaume-Uni de jouer un r6le actif et constructif 
dans la realisation de l'unite politique de l'Europe ; 
Preoccupee de ce que le rejet de la Grande-Bretagne de la C.E.E. affaiblirait l'unite de !'Europe; 
Rappela.nt que la Commission des Communa.utes europeennes considere !'adhesion comme la 
solution la plus conforme aux buts des traites europeens pour les pays democratiques d'Europe qui 
sont parvenus a un degre suffisant de developpement economique ; 
Exprimant l'avis que les problemes souleves par la candidature britannique peuvent etre 
resolus dans un esprit de bonne volonte mutuelle ; 
Consciente de ce que !'adhesion britannique aux Communautes europeennes se ferait a l'avan-
tage mutual du Royaume-Uni et des membres actuels de la C.E.E. ; 
Consciente a.ussi de ce que !'adhesion du Royaume-Uni amenera.it !'adhesion ou !'association 
d'autres pays de I' A.E.L.E. et mettrait fin au risque de la division de !'Europe occidenta.le en deux 
blocs economiques, 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
1. D'inviter les gouvernements membres a tenir compte des considerations ci-dessus; 
2. De demander aux six gouvernements membres des Communa.utes europeennes : 
(a) d'accepter l'ouverture immediate de negociations avec le gouvernement britannique sur la 
question de !'adhesion du Royaume-Uni aux Communa.utes; 
(b) de centrer ces negociations sur les grands problemes a tra.ncher par les gouvernements 
respectifs; 
3. De demander aux gouvernements interesses de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour 
ga.rantir le succes de ces negociations. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 7 decembre 1967 au cours d( la deuxieme partie de la Treizieme session ordinaire 
(12e seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. van der Stoel au nom de la Commission des Affab'es <¥ne· 
.rales (Document 424). 
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REPLY OF TBB COUJ(CILJ 
to .Recomme~ tU 
On 19th December 1967, when the Council of Ministers of the EEC had discussed the 
principle of entering into negotiations with countries who had applied to accede, it was recognised 
that no member States had raised any objection in principle to the enlargement of the Communities. 
The same conclusion was reached when the Council of WEU met in Bru198el8 on 29th 
January 1968. 
The Assembly will be aware of the differences of view which prevented negotiations frotn 
being opened immediately. The applications for membership nevertheless remain on the agenda. of 
the Council of Ministers of the Communities. Meanwhile, at their meetings of 29th February and 9th 
March, the latter considered a number of proposals concerning relations between the EEC and 
applicant States. These proposals are still being studied. 
I. Communicated to the Assembly on 8th April 1968. 
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RUONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 166 
Le 19 decembre 1967, le Conseil des Ministres de la C.E.E., qui avait debattu a cette occasion 
du principe de l'ouverture de negociations avec les Eta.ts candidats a l'adhesion, a constate qu'aucun 
Etat membre ne souleva.it d'objections de principe contre l'ela.rgisseJI!ent des Communa.utes. 
Lors du Conseil de l'U.E.O. tenu 8. Bruxelles le 29 ja.nvier 1968, la. meme constatation a ete 
faite. 
L'Assemblee connait les divergences de vue qui ont empecM que ces negociations ne s'ouvrent 
immediatement. Les candidatures introduites restent cependant inscrites 8. l'ordre du jour du Conseil 
des Ministres de la. C.E.E. En attendant, ce Conseil a. etudie en ses seances des 29 fevrier et 9 mars 
1968 diverses propositions a.ya.nt tra.it a.ux relations entre la C.E.E. et les Eta.ts ca.ndidats. Ces 
propositions sont encore a l'examen. 
1. Communiqu6e a l'.Aasemblee le 8 avril 1968. 
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Adoption by the WEU Council 
of common policies on the Mediterranean and Middle East areas 
MOTION FOR A RECOMMENDATION 
tabled by Mr. van der Stoel and others 
The Assembly, 
Recalling its Recommendation 160; 
Concerned at the continuing threat to Western European security resulting from the failure of 
the Arab powers to reach a peaceful political settlement with Israel over the outstanding problems 
that divide them ; 
Considering the degree to which the Western European economy depends on Middle East oil; 
Considering that the stability of the Mediterranean and Middle East areas is of the greatest 
importance for western security ; 
Considering the increasing Soviet naval threat in the Mediterranean; 
Considering that the North Atlantic Council and the military authorities of the Alliance should work 
out a full range of contingency plans to protect Western Europe from Soviet penetration of the Mediterranean 
and Middle East, 
INVITES THE COUNCIL OF WEU 
To study the incidence on Western European security of recent events in the Mediterranean 
and the Middle East, and 
RECOMMENDS 
The Council to draw up common policies governing the attitude of its member States to these 
areas. 
Signed: van der Stoel, Edwards, Beauguitte, Wienand, Tinaud, Delforge, Bourgoin, Dodds-Parlcer, 
Berlchan, Eugene Schaus 
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Adoption par le Conseil de l'U.E.O. d'une 
politique commune d l'egard de la region mediterraneEnne et du Moyen-Orient 
PROPOSITION DE RECOMMANDATION 
presentee par M. van der Stoel et plusieurs de ses collegues 
L' Assemblee, 
Rappelant sa Recommandation n° 160; 
Inquiete de la menace persistante que fait peser sur la securite europeenne l'impuissance des 
pays arabes a parvenir avec Israel a un reglement politique pacifique des grands problemes qui les 
divisent encore ; 
Considerant a quel point l'economie de !'Europe occidentale depend du petrole du Moyen-Orient; 
Considerant que la stabilite de la region mediterraneenne et du Moyen-Orient revet la plus grande 
importance pour la securite occidentale ; 
Considerant la menace croissante des forces navales sovietiques en Mediterranee ; 
Considerant que le Conseil de 1' Atlantique nord et les instances militaires de 1' Alliance devraient 
elaborer toute une serie de plans d'urgence destines a proteger !'Europe occidentale de la penetration 
sovietique en Mediterranee et au Moyen-Orient, 
INVITE LE CoNSEIL DE L'U.E.O. 
A etudier !'incidence sur la securite de !'Europe occidentale des recents evenements survenus 
en Mediterranee et au Moyen-Orient, et 
REOOMMANDE 
Au Conseil d'elaborer une politique commune regissant !'attitude de ses Etats membres a l'egard 
de ces regions. 
Signe: van der Stoel, Edwards, Beauguitte, Wienand, Tinaud, Delforge, Bourgoin, Dodds-Parker, 
Berkhan, Eugene Schaus 
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Report of the extemal Auditor 
to the Assembly 
of Westem European Union 
on the accounts for the financial year 1987 
General 
1. The following financial statements, together 
with an Explanatory Memorandum, were sub-
mitted to me by the President : 
(a) Summary of income and expenditure 
for the financial year 1967 and finan-
cial position as at 31st December 1967 
(Appendix I). 
(b) Statement of budget authorisations, 
expenditure and unexpended credits 
for the financial year 1967 (showing 
also transfers between sub-heads) (Ap-
pendix II). 
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(c) Statement of sums due and received from 
the Secretary-General of Western Euro-
pean Union, London, in respect of con-
tributions to the Assembly of Western 
European Union budget 1967 (Appen-
dix III). 
(d) Account of the Provident Fund for the 
financial year ended 31st December 
1967 (Appendix IV). 
2. My examination of the accounts has been 
carried out in accordance with Article 14 of the 
Financial Regulations of the Assembly. 
Summary of income and expenditure 
(Appendix I) 
3. The approved budget provided for expendi-
ture of F 2,392,100.00, of which F 16,100.00 was 
expected to be covered by miscellaneous receipts, 
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Comptes relatifs aux depenses administratives de l'Assemblee 
pour l'exereice financier 1967 
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0CCIDENTALE POUR L'EXERCICE FINANCmR 1967. 
EXPOSE DES MOTIFS RELATIF A L'EXERCICE FINANCIER 1967, COMMUNIQUE PAR LE 
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Annexe IV : Fonds de prevoyance - Situation pour l'annee financiere au 31 decembre 
1967. 
Rapport du Commissaire aux comptes 1 
d l'Assemblee 
de l'Union de l'Europe Occidentale 
pour l'exereice financier 1967 
Observations ge11erales 
1. Le President m'a soumis, outre un expose 
des motifs, les releves suivants : 
(a) Etat des recettes et des depenses pour 
l'exercice financier 1967 et situation au 
31 decembre 1967 (Annexe I). 
(b) Releve des autorisations budgetaires, 
des depenses et des credits non utilises 
pour l'exercice financier 1967 (indi-
quant egalement les virements entre 
articles) (Annexe 11). 
I. Original : texte anglais. 
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(c) Etat des sommes dues et re~ues du Se-
cretaire general de l'Union de l'Europe 
Occidentale, a Londres, relatives aux 
contributions au budget de l' Assemblee 
de I 'Union de l'Europe Occidentale pour 
1967 (Annexe Ill). 
(d) Situation du Fonds de prevoyance pour 
l'annee financiere au 31 decembre 1967 
(Annexe IV). 
2. En application de !'article 14 du mglement 
financier de l'Assemblee, les comptes ont ete ve-
rifies par mes soins. 
Etat des recettes et des depe11ses 
(Annexe I) 
3. Le budget approuve prevoyait que le mon-
tant des depenses s'eleverait a F 2.392.100,00, 
dont on escomptait que F 16.100,00 seraient cou-
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leaving F 2,376,000.00 to be provided by contri-
butions of member governments. Actual miscella-
neous receipts amounted to F 23,829.00, making 
the total income for the year F 2,399,829.00. 
4. Expenditure amounted to F 2,224,815.01, 
leaving F 175,013.99 available for reimbursement 
to the Council in accordance with Article 9 of the 
Financial Regulations. This sum consisted of a 
budgetary surplus of F 167,284.99 (as shown in 
Appendix 11) and a surplus of miscellaneous 
income amounting to F 7,729.00. 
Statement of budget authorisations, expenditure 
and unexpended credits 
(Appendix ll) 
5. The transfers between sub-heads within heads 
of the budget, shown in this statement, were duly 
authorised in accordance with Article 6 of the 
Financial Regulations. 
6. I wish to record my appreciation of the 
willing co-operation of the officers of the Assembly 
during my audit. 
6th June 1968 
B. D. FR.ASER 




(communicated by the President to the Auditor of 
the Assembly in connection with the financial year 
1967) 
1. The statements attached hereto refer to : 
(a) Summary of income and expenditure -
financial position as at 31st December 
1967; 
(b) Statement of budget authorisations and 
expenditure, transfers and unexpended 
credits; 
(c) Provident Fund. 
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2. The statement of budget authorisations, ex-
penditure, transfers and unexpended credits in-
dicates that a sum of F 167,284.99 remains unex-
pended, whereas the final balance of income over 
expenditure was F 175,013.99. The difference 
between these two figures, F 7,729.00, repre-
sents income in excess of the sum estimated in the 
budget (see paragraph 5). 
3. Transfers 
Excess expenditure amounting to F 21,834.69 
has been met by transfer between sub-heads within 
heads. 
4. Contributions 
All contributions were received from the 
Secretary-General WEU London before 31st 
December 1967. 
5. Bank and loan interests and sundry 
receipts 
The budget for the financial year 1967 
provided for receipts amounting to F 16,100.00. 
Actual receipts were : 
- Bank interest . . . . . . . . . . F 11,965.69 
- Sundry receipts . . . . . . . . F 3,078.00 
- Sale of publications . . . . F 8,785.31 
F 23,829.00 
6. Expenditure relating to the 
Thirteenth Ordinary Session of the Assembly 
In view of the fact that the Second Part of the 
Thirteenth Ordinary Session of the Assembly was 
held late in the financial year, certain transla-
tions and printing services could not be com-
pleted by the end of the year and it was there-
fore necessary to seek special authority from the 
Council to charge the expenditure against the 
1967 budget. This was duly approved by the 
Council. 
7. Provident Fund 
A balance of $ 223,325.31 was held at the 
Banque Lambert on 31st December 1967, made 
up as follows : 
verts par les recettes diverses, F 2.376.000,00 
devant etre fournis par les contributions des 
Etats membres. Les recettes diverses se sont effec-
tivement elevees a F 23.829,00, soit un revenu 
total pour l'annee de 2.399.829,00. 
4. Les depenses se sont elevees a F 2.224.815,01, 
laissant un disponible de F 175.013,99 pour rem-
boursement au Conseil, en vertu de !'article 9 du 
Reglement financier. Cc total comprend un exce-
dent budgetaire de F 167.284,99 (comme l'indique 
l'annexe II) et un excedent de recettes diverses 
s'elevant a F 7.729,00. 
Releve des autorisations budgetaires, des depenses 
et des credits non utilises 
(Annexe Il) 
5. Les virements de credits a l'interieur de 
certains chapitres du budget, tels qu'ils sont in-
diques dans le releve, ont ete dfunent autorises 
en application de !'article 6 du Reglement finan-
cier. 
6. J e tiens a remercier les fonctionnaires de 
l'Assemblee de l'aide precieuse qu'ils m'ont ap-
portee lors de la verification des comptes. 
B. D. FR.ASER 
Comptroller and Auditor General 
Great Britain 
Commissaire aux comptes 
Le 6 juin 1968 
Expose des motifs 
(relatif d l'exercice financier 1967, communique par 
le President au Commissaire aux comptes de 
l'Assemblee) 
1. Les releves ci-joints se repartissent ainsi : 
(a) Etat des recettes et des depenses - si-
tuation au 31 decembre 1967 ; 
(b) Releve des autorisations budgetaires, 
des depenses et des credits restant dis-
ponibles; 
(c) Fonds de prevoyance. 
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2. Le releve des autorisations budgetaires et des 
credits non utilises fait apparaitre un disponible 
de F 167.284,99, alors que l'etat definitif des 
recettes et des depenses indiquait un solde cre-
diteur de F 175.013,99. La difference entre ces 
deux chiffres, soit F 7.729,00, represente !'aug-
mentation des recettes par rapport au total pre-
vu dans le budget (voir paragraphe 5). 
3. Virements 
Les depenses supplementaires s'elevant a 
F 21.834,69 ont ete couvertes par virements d'ar-
ticle a article a l'interieur d'un meme chapitre. 
4. Contributions 
Toutes les contributions des gouvernements 
membres ont ete re<jues du Secretaire general de 
l'U.E.O. a Londres avant le 31 decembre 1967. 
5. Interets bancaires, interets sur prets 
et recettes diverses 
Le budget pour l'exercice financier 1967 
prevoyait des recettes s'elevant a F 16.100,00. 
Ces recettes se sont effectivement elevees 
a= 
- Interets bancaires F 11.965,69 
- Recettes diverses . . . . . . . . F 3.078,00 
- Vente de publications F 8.785,31 
F 23.829,00 
6. Depenses relatives a la 
Treizieme session ordinaire de l'Assemblee 
Etant donne que la deuxieme partie de la 
Treizieme session ordinaire de l'Assemblee s'est 
tenue en fin d'exercice financier, certains tra-
vaux de traduction et d'impression n'ont pu etre 
termines avant la fin de l'annee ; il a done ete 
necessaire d'obtenir du Conseil une autorisation 
speciale pour imputer ces depenses sur le budget 
de 1967. Cette autorisation a ete dfunent accordee. 
7. F'onds de prevoyance 
La Banque Lambert detenait, au 31 decem-
bre 1967, un solde de $ 223.325,31 qui se decom-
pose comme suit : 
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- Blocked account . . . . . . . . $ 197,586.84 
- Free account . . . . . . . . . . $ 25,200.46 
- Supplementary interest on 
blocked account to be 
credited to staff mem-
bers' accounts after 2 years 
period - 22nd September 
$ 222,787.30 
1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 538.01 
$ 223,325.31 
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8. The President would like to take this oppor-
tunity of expressing the appreciation of the 
Assembly for the help which was extended to 
the Office of the Clerk by the United Kingdom 
Comptroller and .Auditor General. 
Vittorio BADINI CoNFALONIERI 
President of the .Assembly 
- Compte bloque . . . . . . . . $ 197.586,84 
- Compte libre . . . . . . . . . . $ 25.200,46 
- Interet supplementaire sur 
le compte bloque a credi-
ter aux comptes des mem-
bres du personnel a !'expi-
ration d'une periode de 
$ 222.787,30 
2 ans- 22 septembre 1969 $ 538,01 
$ 223.325,31 
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8. Le President aimerait saisir ici !'occasion de 
remercier, au nom de l'Assemblee, le Commissaire 
aux comptes du Royaume-Uni de l'aide qu'il a 
apportee au Greffe. 
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President de l' Assemblee 
DOCUMENT 450 APPENDIX I - ANNEXE 1 
APPENDIX I 
Summary of income and expenditure for the financial year 1967 
(in French francs) 
ANNEXE I 
Etat des recettes et des depenses pour l'exercice financier 1967 
(en francs franCj8.is) 
Per attached statement 
Voir le releve ci-joint 
Assessments of member States ............................... . 





Sundry receipts ............................................ . 
Recettes diverses ............................................ . 
Sale of publications .......................................... . 
Vente de publications ....................................... . 
Expenditure ................................................. . 
Depenses ...........•....................................... 
Excess of income over expenditure ........................... . 










APPENDIX I • ANNEXE I 
A88et8 
Actif 
Financial position as at 31st December 1967 
Situation au 31 decembre 1967 
Cash at bank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 278,278.65 
Disponibilites en ba.nque ..................................... . 
Advances on salaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800.00 
A vances sur traitements ...................................... . 
Liabilities 
Pa8sif 
Accounts payable •........................................... 
Restes 8. payer ............................................. . 
Temporary staff (insurance payable) .......................... . 
Personnel temporaire (assurance restant 8. payer) ............... . 
Provident Fund ............................................. . 
Fonds de prevoyance ..........•............................. 
Supplementary insurance ..................................... . 
Assurance complementaire ................................... . 









Vittorio BA.DINI CONFALONIERI 
President de l' .Assemblee 
Francis HmmLET 
Greffier de l' Assemblee 
Lucien RADoux 
President en exercice de la Commission des 
Affaires budgetaires et de l'.Administration 
I have examined the foregoing Summary of Income and Expenditure and the Statement of Assets 
and Liabilities. I have obtained all the information and explanations that I have required, and I 
certify, as the result of my audit, that in my opinion these Statements are correct. 
J'ai examine l'etat des comptes ci-dessus et l'etat de la tresorerie. J'ai obtenu tous les renseigne-
ments et explications requis, et je certifie, apres verification, qu'a mon avis ces releves sont exacts. 
6th June 1968 
Signed: B. D. FRA.sER 




Le 6 juin 1968 
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APPENDIX 11 
STATEMENT OF BUDGET AUTHORISATIONS, EXPENDITURE AN 
UNEXPENDED CREDITS FOR THE FINANCIAL YEAR 1967 
Total budget for 
DETAILS 1967 
NATURE DES DEPENSES Budget total pour 
1967 
HJDADI • EXPENDITURE FOR STAFF 
CllAPITRE I - DEPENSES DE PERSONNEL 
Sub-Head l ( ) Salaries of permanent establishment 911,000.00 Article a Traitements du personnel du cadre permanent 
Replacement of junior staff on sick leave including 
'(b) 
travelling expenses and French social security 
Remplacement de personnel de grades B et C en 5,000.00 
conge de maladie, y compris fra.is de voyage et 
Securite Socia.Ie 
Sub-Head 2 Allowances, social ckargu, etc. Article Indemnites, charges sociales, etc. 
Allowances 
(A) Indemnites 
(a) Head-of-family allowance 20,900.00 Indemnite de chef de famille 
(b) Children's allowance 29,000.00 Allocations familia.Ies 
(c) Expatriation allowance 80,000.00 Indemnite d'expatriation 
(d) Compensatory rent allowance 5,000.00 Indemnite de logement 
(e) Overtime 10,000.00 Heures supplementaires 
Guarantee against currency devaluation for non- token purposes 
(/) French staff 
Garantie de change au personnel non fra.n98ois pour memoire 
Social charges 
(B) Charges sociales 
(a) Social security 46,000.00 Securite Socia.Ie 
(b) Supplementary insurance 20,100.00 Assurance complementaire 
(c) Provident fund 121,600.00 Fonds de prevoyance 
Carried fol'Ward - A reporter 1,248,600.00 
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lELEVE DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES, DES DEPENSES ET DES 
REDITS RESTANT DISPONIBLES POUR L'EXERCICE FINANCIER 1967 
Total after Total 
Transfers transfers expenditure 
Transferts Total a.pres Total 
transferts des depenses 
5,829.29 905,170.71 897,098.53 
5,000.00 4,771.50 
20,900.00 17,804.52 
595.78 29,595.78 29,595.78 
80,000.00 77,474.49 
2,239.01 7,239.01 7,239.01 
10,000.00 7,317.80 
2,994.50 48,994.50 48,994.50 
20,100.00 19,742.90 
121,600.00 120,056.60 



















NATURE DES DEPENSES 
Brought forward • Report 
Expenses relating to the recruitment, arrival and depar-
ture of permanent officials 
(O) Depenses relatives au recrutement, a l'arrivee et au 
depart des fonctionnaires permanents 
Travelling expenses and per diem for candidates not 
residing in Paris, who are convened for examinations 
and interviews, and cost of marking examination 
(a) papers Fra.is de voyage et indemnites de sejour pour les 
candidats ne residant pa.s a Paris, qui ont ete convo-
ques pour examen et entrevue, et frais de correction 
des epreuves 
Reimbursement of travelling expenses on arrival 
and departure of staff and dependent persons 
(b) Remboursement des frais de voyage a l'arrivee et 
au depart des fonctionnaires et des personnes a leur 
charge 
(c) Removal expenses Frais de demenagement 
(d) Installation allowance Indemnite d'installation 
Biennial home leave for non-French officials 
(e) Conge bisannuel au pays d'origine pour les agents 
non fran911ris 
(/) Medical examination Examen medica.l 
Total of Head I - Total du chapitre I 
• EXPENDITURE RELATING TO THE SESSIONS OF THE AS· 
SEMBLY 






· Personnel temporaire 
staff required for the sessions of the 
Personnel temporaire dont l'a.ssistance est necessa.ire 
durant les sessions de l'Assemblee 
Carried forward - A reporter 
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Total budget for 
1967 












ANNEXE n DOOUMENT 450 
Total after Total Unexpended 
Transfers transfers expenditure credits 
Transferts Total apres Total Credits restant 
transferts des depenses disponibles 





3,400.00 I, 529.00 2,871.00 
I 
1,000.00 780.72 219.28 
5,829.29 5,829.29 1,263,600.00 1,231,405.35 32,194.65 
5,464.38 154,535.62 131,010.11 23,525.51 
5,464.38 154,535.62 131,010.11 23,525.51 
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Total l:ludget for 
DETAILS 1967 
NATl.TRE DES DEPENSES Budget total pour 
1967 
Brought forward • Report 160,000.00 
Linguistic staff 2
• Personnel Unguistique 
(.A) Interpretation Services 
Interpretea 
Interpretation services required for the sessions of 
(a) th~ Assembly 54,000.00 Personnel d'interpretation necessaire pour les sessions 
de l'Assemblee 
Interpretation services required for meetings of 
Committees between sessions 
(b) Personnel d'interpretation necessaire pour les reu- 40,000.00 
nions des commissions deva.nt se tenir entre les 
sessions 
(B) Tranalaticm services 
Tradvde:urs 
Temporary translators for the sessions of the As-
sembly 
110,000.00 Traducteurs temporaires pour les sessions de 1' As-
semblee 
Insurance for temporary staff 
3. Assurances afferente.a au person- 2,500.00 
ntZ temporaire 
Installation of equipment a'IUl 
4 hire of otficea for tke se88icma 
' Installation d'equipement et loca- 49,500.00 
tion de burea-ua: pour lea Sf8Siona 
M iscellaneoua e:x:pend,iture during 
seaaiona 
5
• Dipenaea diversea pendant lea 13,500.00 
seaaiona 




Total after Total Unexpended 
Transfers transfers expenditure credits 
Transferts Total apres Total Credits restant 
transferts des depenses disponibles 
5,464.38 154,535.62 131,010.11 23,525.51 
54,000.00 52,110.81 1,889.19 
40,000.00 36,014.86 3,985.14 
' 
3,950.83 113,950.83 113,950.83 
882.40 3,382.-'0 3,382.40 
49,500.00 44:,809.35 4,690.65 
631.15 14,131.15 14,131.15 
5,4M.38 5,464.38 429,500.00 395,409.51 34,090.49 
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Total budget for 
DETAILS 1967 
NATURE DES DEPENSES Budget total pour 
1967 
HEAD III • EXPENDITUBE ON PREMISES AND EQUIPMENT 
CIIA.PITRE III • DEPENSES DE LOOAUX ET D'EQUIPEMENT 




token purposes Article Depenses d'equipement pour memoire 
Total of Head Ill - Total du ch&pitre III 75,000.00 
HEAD IV • GENERAL ADMINISTRATIVE OOSTS 
CHAPITRE IV • F:RAis a:EN:Eru.ux 
Postage, telephone, telegraph cha.rges, transport of 
Sub-Head 6 
documents, typewriters, etc. 87,000.00 Article Frais d'affranchissement, de telephone et de t616-
gra.phe, transport de documents, de machines, etc. 
Sub-Head 
7 
Paper, stationery and office supplies 55,000.00 Article Papier et fournitures de bureau 
Sub-Head 
Printing and publishing of Assembly documents 261,000.00 
8 Fra.is d'impression et de publication des documents Article de 1' Assemblee 
Sub-Head 9 Purchase of documents, reference works, etc. 9,000.00 Article Acha.t d'ouvra.ges de documentation, d'annua.ires, etc. 
Sub-Head 10 Official ca.r 17,500.00 Article Voiture de_ service 
Sub-Head 11 Bank charges 500.00 Article Fra.is de ba.nque 
Total of Head IV • Total du chapitre IV 430,000.00 
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Total after Total Unexpended 
Transfers transfers expenditure credits 
Transferts Total apres Total Credits restant 
transferts des depenses disponibles 
75,000.00 57,520.94 17,479.06 
75,000.00 57,520.94 17,479.06 
8,025.61 95,025.61 95,025.61 
2,515.41 57,515.41 57,515.41 
10,541.02 250,458.98 229,460.68 20,998.30 
9,000.00 7,807.58 1,192.42 
17,500.00 10,572.75 6,927.25 
500.00 12.91 487.09 




NATURE DES DEPENSES 
HEAD V - OTHER EXPENDITURE 
CHAPITRE V - AUTRES DEPENSES 
Sub-Head 1., Article ~ 
Sub-Head 13 Article 
Sub-Head 14 Article 
Sub-Head 16 Article 
Sub-Head 16 Article 
Sub-Head 17 Article 
Sub-Head 18 Article 
Sub-Head, 19 Article 
Travel and subsistence allowances and insurance for 
Chairmen of Committees, Rapporteurs and Repre-
sentatives attending meetings of the Bureau, Presi-
dential Committee and joint meetings 
Frais de voyage, indemnites et assurance des presi-
dents de commissions, rapporteurs et representants 
pour les reunions du Bureau, du Comite des presidents 
et les reunions communes 
Expenses for representation and receptions 
Frais de representation et depenses de receptions 
Committee study missions 
Missions d'etudes des commissions 
Official journeys of members of the Office of the 
Clerk 
Frais de mission des membres du Greffe 
Expenses of experts and the auditors 
Frais des experts et du Commissaire aux comptes 
Expenditure on information 
Depenses d'information 
Expenses for groups of the Assembly 
Depenses effectuees par les groupes de 1' Assemblee 
Contingencies and other expenditure not elsewhere 
provided for 
Depenses extra.ordinaires et toutea d6penses non 
prevues 
Total of Head V - Total du chapitre V 
TOTAL ......... . 
Total budget for 
1967 












The expenditure figures include charges for goods delivered and services rendered by 31st December 1967, and 
paid for up to 31st March 1968, in accordance with the Financial Regulations of the Assembly. 
Vittorio BADINI CoNFALONIERI 












\'r1WBferia ToW apres. Total Orecti\11 r~t 
t'aasfvte : des dep8lllilllll lil~bles 
40,000.00 23,410.13 16,589.87 
55,000.00 35,950.80 19,049.20 
2,000,00 2,000.00 
60,000.00 54,033.94 5,966.06 
7,500.00 2,182.40 5,317.60 
12,500.00 10,491.07 2,008.93 
15,000.00 12,522.00 2,478.00 
2,000.00 1,493.93 506.07 
194,000.00 140,084.27 53,915.73 
21,834.69 21,834.69 2,392,100.00 2,224,815.01 167,284.99 
Da.ns le total des depenses figurent des sommes ooncerna.nt des fournitures procurees et des services rendus 
a.va.nt le 31 decembre 1967 et payees a.va.nt le 31 mars 1968, oonformement a.u Reglement financier de l'Assemblee. 
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Lucien RADoux 
President en exercice de la Commission des 
Affaires budgetaires et de l' Administration 
DOOUMENT 450 APPENDIX m · ANNEXE m 
STATEMENT OF SUMS DUE AND RECEIVED FROM THE SECRETARY-GENERAL 
OF WEU LONDON IN RESPECT OF CONTRIBUTIONS TO THE WEU ASSEMBLY 
BUDGET 1967 
ETAT DES SOMMES DUES ET RE(:UES DU SECRETAIRE GENERAL DE L'U.E.O. 
A LONDRES RELATIVES AUX CONTRIBUTIONS AU BUDGET DE L'ASSEMBLEE 
DE L'U.E.O. POUR 1967 
Revised budget for 
Member States 1967 Amounts received 
Etats membres Budget revise pour Sommes re9ues 
1967 
F F 
Belgium 233,640.00 233,640.00 Belgique 
France 475,200.00 475,200.00 
Federal Republic of 
Germany 475,200.00 475,200.00 
Republique Federale 
d' Allema.gne 
lta.ly 475,200.00 475,200.00 Ita.lie 
Luxembourg 7,920.00 7,920.00 
Netherlands 
233,640.00 233,640.00 Pa.ys-Ba.s 




PROVIDENT FUND DOCUMENT 450 
APPENDIX IV ACCOUNT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31st DECEMBER 1967 
Accounts of staff members as at 1st January 1967 
Comptes des membres du personnel au Jer janvier 1967 
Transfer on behalf of a member of the staff coming from the Council 
of Europe 
Virement pour le compte d'un membre du personnel venant du Conseil 
de l'Europe 
Contributions of staff members and of the Assembly of Western European 
Union 
Cotisations des membres du personnel et de 1' Assemblee de l'Union de 
!'Europe Occidentale 
Repayments of loans by staff members 
Remboursements de prets par les membres du personnel 
Interest 
Interets 
Vittorio BADINI CoNFALONIEBI 











I have examined the foregoing Statement. I have obtained all the information and explanations that I have required, and 
J'ai examine l'etat ci-dessus. J'ai obtenu tous lea renseignements et explication!' requis, et je certifie, apres verification, qu'a mo 
6th June 1968 
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FONDS DE PREVOYANCE 







Interest not allocated 
Interets non repartis 
Accounts of staff members as at 31st December 1967 










Prhide:nt en uercice de la Commission des 
Affaires budgetaires et de l' Administration 
1ertify, as the result of my audit, that in my opinion this Statement is oorrec'. 
IVis oet etat est exact. 
l'ru.sl!IB. 
'leneral, Great Britain 
4-wUtor 
15 
Le 6 juin 1968 
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DoCUD1ent 450, Addendum 11th July 1968 
Accouna of the Administrative Expenditure of the Assembly 
for the Financial Year 1961 
MOTION TO APPROVE THE FINAL ACCOUNTS OF THE ASSEMBLY 
FOR THE FINANCIAL YEAR 1967 1 
submitted on behalf of the Committee on Budgetary Affairs and Administration 2 
by Mr. Kirk, Acting Chairman and Rapporteur 
The Assembly, 
Having examined the final accounts of the Assembly for the financial year 1967, together with the 
Auditor's Report, in accordance with Article 16 of the Financial Regulations, 
Approves the accounts as submitted and discharges the President of the Assembly of his financial 
responsibility. 
1. Adopted unanimously by the Committee. 
2. Members of the Oommittee: Mr. Kirk (Acting Chair-
man); Mr. Hauret (Vice-Chairman); MM. Abelin, Ama-
tucci, Berghuis, Blenkinsop (Substitute : Lloyd), Coleman, 
Dardel, Dequae, Hiisl, Maxwell, Nelissen (Substitute: 
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Goedhart), Mrs. Pitz-Savelsberg, MM. Rapelli, Repossi, 
Richter, Rutschke (Substitute : Piihler), Schaus, Valmarana, 
Zussy, De Grauw. 
N. B. The names of Representatives who took part in 
the vote are printed in italics. 
Document 450, Addendum 11 juiJlet 1968 
Comptes relatifs aux depenses administratives de l' Asaemblee 
pour l'exercice financier 1961 
MOTION D'APPROBATION DES COMPTES D:£FINITIFS DE L'ASSEMBW 
POUR L 'EXERCICE FINANCIER 1967 1 
presentee au nom de la Commission des Affaires budgetaires et de l'Administration 1 
par M. Kirk, president par interim et rapporteur 
L'Assemblee, 
Ayant examine les comptes definitifs de l'Assemblee pour l'exercice financier 1967, ainsi que le 
rapport du Commissaire aux comptes, conformement a !'article 16 du Reglement financier, 
Approuve les comptes ainsi presentes et donne au President de 1' Assemblee quitus de sa gestion. 
I. Adoptee par la commission 8. l'unanimite. 
2. Membrll8 de la commiaaion: M. Kirk (president par 
interim); M. Hauret (vice-president); MM. Abelin, 
Amatucci, Berghuis, Blenkinsop (suppleant : Lloyd), 
Coleman, Dardel, Dequae, HiJal, Maxwell, Nelissen (sup-
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pleant : Goedhart), Mme Pitz-Savelsberg, MM. Rapelli, 
Repossi, Richter, Rutschke (suppleant : PiJhler), Sohaus, 
Valmarana, Zussy, De Grauw. 
N. B. Lll8 noma dll8 RepreaentantB ayant pria part au 
vote aont imprimea en italique. 
Doeumenl 451 11th July 1968 
BUDGET OF THE ADMINISTRATIVE EXPENDITURE 
OF THE ASSEMBLY FOR THE FINANCIAL YEAR 1989 1 
submitted on behalf of the Committee on Budgetary Affairs and Administration 1 
by Mr. Kirk, Acting Chairman and Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
Summary of Estimates for the Financial Year 1969 
Allocation of Expenditure under Heads and Sub-Heads 
Explanatory Memorandum 
Summary of Estimates for the Financial Year 1969 
Details 
Head I : Expenditure for staff ...............••................. 
Head ll : Expenditure relating to temporary personnel .......•.... 
Head Ill: Expenditure on premises and equipment ............... . 
Head IV : General administrative costs . . . . ...•..•.....•.•••.•..•. 
Head V : Other expenditure ....................•............... 
TOTAL EXPENDITUBlll •••••••••••••••••••• 
ToTAL BEOE[PTS •••••••••••••••••••••••. 
NET TOTAL •••••••••••••••••••••••••••• 










1. Adopted unanimously by the Committee on Bud-
getary Affairs and Administration and approved unani-
mously by the Presidential Committee. 
Dardel, Dequae, Hiial, Maa:well, Nelissen (Substitute: 
2. Membera of the Committee: Mr. Kirk (Acting Chair-
man) ; Mr. Hauret (Vice-Chairman) ; MM. Abelin, Ama-
tuooi, Berghuis, Blenkinsop (Substitute : Lloyd), Coleman, 
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Goedhart), Mrs. Pitz-Sooelaberg, MM. Rapelli, Repossi, 
Richter, Rutschke (Substitute: Piihler), Schaua, Valma-
rana, Zuasy, De Grauw. 
N. B. The namea of Repruentatiwa who took part in 
the vote are printed in italica. 
Document 451 11 juiDet 1968 
BUDGET DES D:£1tENSES ADMINISTRA TIVES 
DE L'ASSEMBI.tt POUR L'EXERCICE FINANCIER 1969 1 
preaente aa nom de la Commission des Aflal.res butlgetaires et de l'Administration • 
par M. Kirk, prbident par Interim et rapporteur 
TABLE DES MATI~RES 
Reeume des provisions pour l'exercice financier 1969 
Repartition des depenses par chapitres et articles 
Expose des motifs 
Resume des preut.ions pour l'exercice financier 1969 
Nature des d6peD1188 
Ohapitre I : Depenses de personnel ............................. . 
Ohapitre II : Depenses aff6rentes au personnel temporaire ..•.....•. 
Ohapitre III: D6penses de locaux et d'6quipement ................ . 
Ohapitre IV : Frais g6n6raux .................................... . 
0~ V : Autres d6penses ................................... . 
TOTAL DES DEPENSES ••••...••••••.•..•• 
TOTAL DES BEOETTES ..••.•.....•...•.... 
TOTAL NET ...•..•....••..•.•.••..••.•. 










1. Adopte a l'unanimite par la Commission des Af-
faires budgetaires et de !'Administration et approuve a 
l'unanimite par le Comite des Presidents. 
2. Membres de la commission: M. Kirk (president par 
interim) ; M. Hauret (vice-president) ; MM. Abelin, 
Amatucci, Berghuis, Blenkinsop (suppleant : Lloyd), 
Coleman, Dardel, DtMJ.ti.(U!,, HIJsl, Ma:cwsll, Nelissen (sup• 
pleant : Goedhart), Mme Pitz-Savelsberg, MM. Rapelli, 
Repossi, Richter, Rutschke (suppleant: Pohler), Schaw, 
Valmarana, Zwsy, De Grauw. 
N. B. Lea noms~des RepresentanUt ayant pris part au 
tJOte sont imprimes ... en italigue. , 
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Allocation of Expenditure under Beads and Sub-Beads 
Details 
Head J - EXPENDITURE FOR STAFF 
Sub-Head 1 : Salaries of permanent establishment .............• 
Sub-Head 2 : (A) Allowances ............................... . 
(B) Social charges ............................. . 
(C) Expenses relating to the recruitment, arrival and 
departure of permanent officials ............ . 
TOTAL OF HEAD I ..................... . 
Head JJ- EXPENDITURE RELATING TO THE SESSIONS OF THE ASSEMBLY 
Sub-Head 3: 1. Temporary staff ............................ . 
2. Linguistic staff ............................. . 
3. Insurance for temporary staff ................ . 
4. Installation of simultaneous interpretation equip-
ment .......••...............•..............• 
5. Miscellaneous expenditure during the sessions .. . 
TOTAL OF HEAD II ..................... . 
Head JJJ - EXPENDITURE ON PREMISES AND EQUIPMENT 
Sub-Head 4: Preinises ...................................... . 
Sub-Head 5: Capital equipment ............•................. 
ToTAL OF HEAD m .................... . 
Head IV - GENERAL ADMINISTRATIVE cosTs 
Sub-Head 6 : Postage, telephone, telegraph charges, transport of 
documents, typewriters, etc. . .................... . 
Sub-Head 7 : Paper, stationery and office supplies ............ . 
Sub-Head 8: Printing and publishing of Assembly documents .. . 
Sub-Head 9 : Purchase of documents, reference works, etc. . ... . 
Sub-Head 10: Official car .................................... . 
Sub-Head 11: Bank charges ................................. . 
ToTAL OF HEAD IV 
Head V - OTHER EXPENDITURE 
Sub-Head 12: Travel and subsistence allowances and insurance for 
Chairmen of Committees, Rapporteurs and Represen-
tatives attending meetings of the Bureau, Presidential 
Cominittee and joint meetings .................. . 
Sub-Head 13 : Expenses for representation and receptions ...... . 
Sub-Head 14: Committee study missions ...................... . 
Sub-Head 15 : Official journeys of members of the Office of the Clerk 
Sub-Head 16: Expenses of experts and the auditors ............ . 
Sub-Head 17 : Expenditure on information ..................... . 
Sub-Head 18: Expenses for groups of the Assembly ........... . 
Sub-Head 19: Contingencies and other expenditure not elsewhere 
provided for .....................••............ 
TOTAL OF HEAD V .................... . 
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Repartition des depenses par chapitres et articles 
~ature des depenses 
Ohapitre I - DEPENSES DE PERSONNEL 
Art. 1 : Traitements du personnel du cadre permanent ........ . 
Art. 2 : (A) Indemnites .................................... . 
(B) Charges sociales ................................ . 
(C) Depenses relatives au recrutement, a l'arrivee et au 
depart des fonctionnaires permanents ............ . 
ToTAL DU CHAPITRE I .................. . 
Ohapitre ]] - DEPENSES RELATIVES AUX SESSIONS DE L'ASSEMBLEE 
Art. 3 : l. Personnel temporaire .............................. . 
2. Personnel linguistique ............................ . 
3. Assurances a:lferentes au personnel temporaire ...... . 
4. Installation de l'equipement d'interpretation simultanee 
5. Depenses diverses pendant les sessions .............. . 
ToTAL DU OHAPITRE IT ................. . 
Ohapitre ]]] - DEPENSES DE LOOAUX ET D'EQUIPEMENT 
Art. 4 : Locaux ••............................................ 
Art. 5 : Equipement ........................................ . 
TOTAL DU OHAPITRE Ill 
Ohapitre IV - FRAIS GENERAUX 
Art. 6: Frais d'a:lfranchissement, de telephone et de telegraphe, 
transport de documents, de machines, etc .............. . 
Art. 7 : Papier et fournitures de bureau ...................... . 
Art. 8 : Frais d'impression et de publication des documents de 
1' Assemblee ........................................ . 
Art. 9 : Achat d'ouvrages de documentation, d'annuaires, etc ... . 
Art. 10: Voiture de service pour l'Assemblee .................. . 
Art. 11 : Frais de banque .................................... . 
TOTAL DU OHAPITRE IV 
Ohapitre V - AUTRES DEPENSES 
Art. 12 : Frais de voyage, indem.nites et assurance des presidents de 
commissions, rapporteurs et Representants pour les reunions 
du Bureau, du Comite des Presidents et les reunions com-
munes ............................................. . 
Art. 13 : Frais de representation et depenses de receptions ....... . 
Art. 14: Missions d'etudes des commissions .................... . 
Art. 15 : Frais de mission des membres du Gre:lfe .............. . 
Art. 16: Frais des experts et du Commissaire aux comptes ..... . 
Art. 17 : Depenses d'information ..........................•.... 
Art. 18 : Depenses e:lfectuees par les groupes de 1' Assemblee ..... . 
Art. 19 : Depenses extraordinaires et toutes depenses non prevues .. 
TOTAL DU CHAPITRE V ................. . 
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Head 1 - Expenditure for Stafl 
Sub-Head 1 
S.ALABIES OF PERMANENT EST.A.BLISJOONT 
(a) Basic salaries 
Estimate: F 991,900 
Estimate : F 986,900 
Rank 
The Clerk .••.••.••.•••.•..•..•..•••...•••.•..••..•..•. 
The Clerk Assistant •......•.•..••.•..•....•...•.•...••• 
Counsellors .....•.........•...•...................•.•.... 
First Secretaries .••••..••.•..•.••.••••....•••.•....••.•• 
Secretary .............................................. . 
Assistant Translators [Proof readers ..........•............ 
Chief Accountant .•..•...•....••.....•....•.••.•.•..•.•. 
Personal Assistants •.••..•... ,, .•.....•.....•••.•..•.•..•. 
Bilingual Shorthand Typists ............................. . 
Switchboard Operator .......................•.•.•........ 
Head Roneo-Storekeeper •.•..••••..•.•••..••••••••..•••.. 

















• Hors cadre officials do not receive expatriation, bead-of-family or children's allowances. 
(b) Recruitment of additional temporary staff (grades B and C), 
including travelling expenses and French social security 















E8timate: F 5,000 
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Chapitre I - JUpe,.... de personnel 
Article 1 
TRAITEMENTS DU PERSONNEL DU CADRE PERMANENT 
PreviaionB : F 991.900 
(a) Traitements de base P~: F 986.900 
Fonctions 
Greffier ••.•..........•.........•.••..........•...•...•. 
Greffier adjoint .•................•........•.....•....... 
Conseillers ••..............•.....................•....... 
Premiers secretaires .................................... . 
Secretaire ............................................. . 
Aide-traductrices fCorrectrices d'epreuves ................. . 
Chef comptable •..........................•••..........• 
Assistantes qualifiees •....••.............................. 
Steno-dactylographes bilingues ....•.•..................... 
Standardiste ..............••.......•.................... 
Chef roneo-magasinier ....•.............................. 
Operateur ronoo ....................................... . 































• Les fonotionnaires hors oadre ne fe9oivent pas d'indemnites d'expatriation, de ohef defamillenid'allooationsfamiliales 
15* 
(b) Recrutement de personnel temporaire suppiementaire de grade 
B et C, y compris frais de voyage et S6curite Sociale 
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Sub-Heaa 2 
A.LLOWANOES, SOOIAL OHARGES, ETO. 
(A) ALLOW ANOES 
Estimate: F 165,700 
(a) Head-of-family allowa.nce Estimate : F 22,700 
Rank WEU No. Total Grade F 
Counsellors ....•.....................................•... A5 3 11,400 
First Secretaries ........................................ A4 2 6,300 
Secretary ............................................... A3 1 2,500 
Head Itoneo-Storekeeper ................................. C6 1 1,300 
Messenger ............................................. C3 1 1,200 
8 22,700 
(b) Children's allowance Estimate : F 37,000 
1,678 F per year per child: 1,678 x 22 ................... F 37,000 
(c) Expatriation allowance 
Rank 
Counsellors ..•.....•......•........•.•...........•...•... 
First Secretary ......................................... 
Secretary ............................................... 
Assistant Translator .•......•.....•••....•..............• 
Personal Assistants ..•....................•.............. 
Bilingual Shorthand Typists ................•............. 
(d) Compensatory rent allowance 
(e) Overtime 
Estimate : F 88,000 
WEU No. Total Grade F 
A5 3 39,200 
A4 1 10,600 
A3 1 10,900 
A2 1 5,100 
B4 2 11,900 
B3 2 10,300 
10 88,000 
Estimate : F 8,000 
Estimate: F 10,000 




INDEMNITES, OHARGES SOOIALES, ETO. 
(A) INDEMNITEs 
Previsiona : F · 165.700 
(a) Indemnite de chef de famille Previsiona: F 22.700 
Fonctions Grade Nombre Total U.E.O F 
Oonseillers .............................................. A5 3 11.400 
Premiers secretaires ..................................... A4 2 6.300 
Secretaire .............................................. A3 1 2.500 
Chef roneo-magasinier ................................... 06 1 1.300 
Messager ............................................... 03 1 1.200 
8 22.700 
(b) Allocations familia.les Previsiona: F 37~000 
1.678 F par an pour chaque enfant : 1.678 X 22 . . . . . • . . . . F 37.000 
(e) Indemnite d'expatriation 
Fonctions 
Conseillers .............................................. 
Premier secretaire ....................................... 
Secreta ire .............................................. 
Aide-traductrice •.•......•.•.•........................... 
Assistantes qualifi.ees .•.•.....•....•..........•.••........ 
Steno-dactylo~raphes bilingues ..............•.•.•••....... 
(d) Indemnite de logement 
(e) Heures supplementaires 
(f) Garantie de change au personnel non franC}&is 
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Previsiona : F 8.000 










Previ&Wn8 : pour memoire 
D()(ftJDQ 4:11 
{B) soou.r, OJUBGBS 
BBiimate : F 220,000 
(fl) ~ ~wity Bslimalt: F 64,000 
2 % of 94A,8QO F (huics salary) and 11.50 % (1,200 F pel' numth 
for 12 months for 27 officials) F 64,000 
(b) Supplomentary insuranoe Bmmate: F 23,700 
2.15% of total emohtments X 1,100,000 F F 23,700 
(c:) :Provident fund BBtimate: F 132,300 
14% of basic salaries x 944,800 F F 132,900 
(C) UPJINSES BEUTINO TO THE REORUITMENT, A.RRIVA.L AND DEPARTURE OF PERJU.NBNT OFFIOIA.LS 
(a) Travelling expenses and per diem for candidates not residing 
in Paris who MO (lQD.vened for exanUQa.tioAS apd interviews ~d 
cost of marking examination papers 
BBtimafe: F 15,000 
BBiimate: F 1,600 
(b) Reimbureemen* of travelling Qxpenses on arrival and depa.rtme 
of atBJf and dependent persona 
(c) Removal expenses 
(d) Installation allowance 
(e) Biennial home leave for non-French officials 
(f) Medioal examination 
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BBiimate : F 3,000 
BBiimate : F 4,500 
BBiimate: F 3,400 
ID,..,.,. : J' 1,000 
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PrtNions: F 220.000 
(a) Becurite Sooiale Privisiona: F 64.000 
2% sur 944.800 F (traitement de base) et 11.50% (1.200 F 
par mois pour 12 mois pout 27 foaeti.OQbaires) F 64.000 
(b) Assurance compMm:entaire Prtvisions: F 23.700 
2,15 % du traitement total X 1.100.000 F F J.'l.700 
(c) Fonds de prevoyance Previsiona: F 132.300 
14% du traitement de base X 944.800 F F 132.300 
(C) DEPOSES BliLATIVES A.U REOBUTEMBllT, A. L'A.RRIVEE ET A.U DEPART DES li'ONOTIONNA.IBES PBRMA.NENTS 
(a) Frais de voyage et indemnite de sejour pour les candidats ne 
residant }f88 a Paris qai ont ete oonvoqutW pour examen et 
entren•, et fr&is de totrection des epreuves 
Previsiona: F 1.600 
(b) Remboursement des fT&is de voyage 8. l'arrivee et au depart 
des fonctionnaires et des personnes a leur charge 
(c) Frais de c:bSmeinagemat 
(cl) lndem:nit& d'installation 
Previsiona : F 1.500 
PrtNions: F 3.000 
PritMiona : F 4.000 
(e) Conge bisannuel au pays d'origine pour les agents non fran93is 
PritMiona : F 3.400 
Prwirma: F 1.000 
DOCUMENT 451 
Head n - Expenditure relating to the sessions of the Assembly 
Estimate: F 469,900 
Sub-Head 3 
1. TEMPORARY STAFF 
Temporary staff required for the sessions of the Assembly 
Paris: 10 days 
Function 
Head of the sittings office ............................. . 
Heads of sections ..................................... . 
Sergeant-at-Arms ....................................... . 
Secretaries for the Assembly ........................... . 
Precis writers .......................................... . 
Verbatim reporters ..................................... . 
Assistants .............................................. . 
Head ushers ........................................... . 
Ushers ............................................... . 

























































a. Recruited locally. 
b. Recruited outside France. 
Travelling expenses ........•...•. F 28,200 
F 171,000 
c. Recruited as free-lance staff outside France. 
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Chapitre 11- Depenses relatives aux sessions de l'Assemblee 
Previsions: F 469.900 
Article 3 
1. PERSONNEL TEMPORAffiE 
Personnel temporaire dont I' assistance est necessa.ire durant les sessions de I' Assemblee 
Fonotions 
Chef du service de la seance ............................ . 
Chefs de section ....................................... . 
Secretaire charge de la questure .......................... . 
Secretaires parlementaires ............................... . 
Secretaires de l'analytique .............................. . 
Stenographes des debats ................................ . 
Assistantes ............................................ . 
Chefs huissiers ......................................... . 
Huissiers .............................................. . 
Roneo-assembleurs ..................................... . 

























































a. Reorutes localement. 
b. Reorutes hors de France. 
Frais de voyage • , , , • , . . . . . . . . . . F 28.200 
F 171.000 





2. LDTQUISTIO STAFF 
(A) Interpretation Servicu 
(a) Interpretation services required for the sessions of the Assembly 




Interpreters ............................................ 6a 50,000 
lOb 
16 
a. Reoruited looally. 
b. Recruited outside France. 
Travelling expenses .............. F 6,000 
F 56,000 
(b) Interpretation services required for meetings of committees between sessions • . • . . . F 40,000 
(B) Translation Servicu 
Tempora.ry translators for the sessions of the Assembly 
Daily Estimate I 
Function remuneration No. 
F F 
Revisers I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 180 2a 35,000 
250 3b 
Trans.Ia.tors ............................................... 145 4a 45,000 
215 4b 
Assistants ....•..•.....•...•.............................. 70 la 28,000 




I. Based on 30 days for the revisers and translators. 
a. Recruited locally. 
b. Recruited outside France. 
Travelling expenses............. F 7,000 
F 115,000 
3. INSURANCE FOR TEMPORARY STAFF 
EBtimate : F 3,200 
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2. PEBSONNEL LINGUlSTIQUE 
CA) InterpreteR 
(a) Personnel d'interpreta.tion necessa.ire pour les aeSBions de l'AssembMe 




Interpretes ............................................. 6a 50.000 
10 b 
16 
a. Reorutes looalement. 
b. Reorutes hol'll de France. 
Fra.is de voyage .....•.......... F 6.000 
F 56.000 
{b) Personnel d'interpreta.tion necessa.ire pour les reunions des commissions 
deva.nt se tenir entre les sessions . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . • • . F 40.000 
(B) Traducteurs 
Tra.ducteurs tempora.ires pour les sessions de I' Assemblee 
Remuneration Previsions t 
Fonotions par jour Nombre 
F F 
Reviseurs ............................................... 180 2a 35.000 
250 3b 
Traducteurs ............................................. 145 4a 45.000 
215 4b 





1. Baseessur30jours pour les reviseurs et lestraduoteurs. 
a. Reorutes looalement. 
b. Reomtes hors de France. 
Fra.is de voyage . . . . . . . . . . • . . . . F 7.000 
F 115.000 
3. ASSURANCES .AFFERENTES AU PERSONNEL TEMPORAIRE 
Previsions : F 3.200 
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4. INSTA.LLA.TION OF EQUIPMENT AND HIRE OF OFFICES FOR THE SESSIONS 
- Installation of simultaneous interpretation equipment in the Assembly 
Hall of the Economic and Social Council ........................... F 50,500 
- InstaJia.tion of telephone booths in the building of the Economic and 
Social Council . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 10.000 
- InstaJia.tion of a tape-recorder and a teleprinter "France-Presse" ...... F 5,000 
- Technicians necessary for the operation of the simultaneous interpretation 
equipment in the WEU committee rooms • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 4,500 
- Hire of offices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . token purposes 
Estimate : F 70,000 
5. MISCELLANEOUS EXPENDITURE DURING SESSIONS 
- Removal expenses ................................................ . F 2,200 
- Medical Service (Doctor and Nurse) ................................ . F 2,500 
- Fire guard, Security .............................................. . F 2,000 
- Hire of typewriters and technicians ............................... . F 2,500 
- Miscellaneous ..................................................... . F 5,500 
Estimate: F 14,700 
Head Ill - Expenditure on premises and equipment 
Estimate : F 82,000 
Sub-Head 4 
PREMISES 
- Hire of committee rooms outside Paris and installation of simultaneous 
interpretation equipment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 7,000 
- Technician necessary for the operation of the simultaneous interpretation 
equipment in the WEU committee rooms between sessions . . . . . . . . . . . F 3,000 
- Water, electricity, lifts, etc ............................... F 12,000 
- Cleaning of offices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 25,000 
-Overheads and maintenance of premises ................... F 26,000 
- Minor repairs to equipment and machines and removal of 
furniture ............................................... F 4,000 
- Insurance .............................................. F 1,000 
F 68,000 
Estimate : F 78,000 
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4. INSTALLATION D'EQUIPEMENT ET LOCATION DE BUREAUX POUR LES SESSIONS 
- Installation de l'equipement d'interpretation simultanee da.ns la sa.lle de 
seances du Conseil Economique et Social ............................ F 50.500 
- Installation de cabines telephoniques au Conseil Economique et Social .. F 10.000 
- Installation d'un ma.gnetophone et d'un telescripteur de 1' Agence France-
Presse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 5.000 
- Technicians pour le fonctionnement de , l'equipement d'interpretation 
simultanee dans les salles de commissions de l'U.E.O ................. F 4.500 
- Location de bureaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour memoire 
Pr~visions : F 70.000 
5. DEPENSES DIVEBSES PENDANT LES SESSIONS 
- Fra.is de demena.gement .......................................... . F 2.200 
- Service medical (Medecin et infirmiere) ........................... .. F 2.500 
- Piquet d'incendie, securit~ ........................................ . F 2.000 
- Location de machines a. ecrire et technicians ....................... . F 2.500 
-Divers F 5.500 
Pr~visions : F 14.700 
_ Chapitre Ill- Depenses de locaux et d'equipement 
Previsions : F 82.000 
Article 4 
WOAUX 
- Location de sa.lles de commissions en dehors de Paris et installa.tion de 
l'equipement d'interpretation simultanee ............................. F 7.000 
- Technician necessa.ire pour le fonctionnement de l'equipenient d'interpre-
tation simultanee dans les salles de commissions de l'U.E.O. en dehors des 
sessions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 3.000 
- Eau, electricite, ascenseurs, etc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 12.000 
- Nettoyage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 25.000 
- Charges, entretien et reparations de l'immeuble . . . . . . . . . . . F 26.000 
- Entretien, reparation et manutention du mobilier et des 
machines .............................................. F 4.000 
- Assurances ............................................. F 1.000 
F 68.000 
Pr~visions : F 78.000 
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- Purchase of a Roneo machine Estimate : F 4,000 
&«d IV - GerwrtJI. atlm,.,.,. GGICs 
JIBmaot.: :r 454,000 
Sub-Head 6 
POSTAGE, TELEPHONE, TELEGRAPH OHABGES, TRANSPORT OF DOCUMENTS, TYPEWRITBRS, BTC. 
- POI'U.ge • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • F 00~ 
- Telephone ...........................................•..• F 27,000 
- Telegrams. • • . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • F 3,000 
- Transport of documents, typewriters, etc .•.....••...••...• F 10,000 
Estimate: F 100,000 
Sub-Head 7 
PAPER, STATIONERY AND OFFIOJD SUPPLIES 
- Purchase of roneo paper, stencils, headed writing paper and other 
office supplies 
B8llmate : F 65,000 
Sub-Head 8 
PRINTIN'G AND PUBLISHING OF ASSlDIBLY DOCUJriENTS 
- Printing of Assembly documents (includes the record of debates, 
minutes of the Aaaembly a.&d Assembly docamenta} 
- Printing of Reports of the Council 
- Printing of Texts Attepted 
- MisceBaneous - Bulletins, printing of the Age&da. 




~: F 261,000 
PUROHASE OF DOCUMENTS, REFERENOJD WORKS, ETO. 
Estimate : F 10,000 
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- Aohat d'une maohine roneo P~: 11'. 4.000 
Chapttre IV - l'rala generaax 
Previaion8: F 454.000 
Article 6 
J'&AIS D'.AI'J'JU.JICBISSEMENT, DE TELEFHONE ET DE TELEGRAPHE, TRANSPORT DE DOCUMENTS, 
DE MACHINES, ETC. 
- Frais d'affranchissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 60.000 
- T~e •......................•...................... F 27.000 
- T~mmes ................•..•....................... F 3.000 
- Trausport de doo\lments, de machines 8. ecrire, etc. . . . . . . . F 10.000 
Article 7 
PAPIEB ET FOU~UBES DE BUREAU 
- Aohat de papier roneo, stencils, papier 8. lettrea et fournitures 
de bureau 
Arlicle 8 
Previaion8: F 100.000 
PrevisWn.s : F 65.000 
F.B.US D'DIPRESSION ET DE PUBLICATION DES DOCUMENTS DE L' ASSEMBLER 
- Impression des documents de l'Assemblee (comprenant le 
compte rendu des deb&tll, lea procba-verbaux de &Mncea et lea 
d.ooUJnenta de l' Aslelnblee) 
- Impression des rapports du Conseil 
- Impression des textes adoptes 
- Divers -Bulletins, impression du calendrier et de l'ordre du 




PrhMion8: F 261.000 
AOBAT D'OUVBAGES DE DOCUMENTATION, D'ANNUAIBES, ETC. 





- Hire of official car. . . • • . • . • . . . . . • . . . . . . • • . . • . • . • • • . • • . • . . F 6,500 
-Lump sum allowance for the President's car ..•.•...•...•. F 11,000 
Estimate : F 17,500 
Sub-Head 11 
BANK CHARGES 
Estimate : F 500 
Head V - Other expenditure 
Estimate: F 209,000 
Sub-Head 12 
TRAVEL AND SUBSISTENCE ALLOWANCES AND INSURANCE FOR OHAIRMEN OF COMMITTEES, RAPPORTEURS AND 
REPRESENTATIVES ATTENDING MEETINGS OF THE BUREAU, PRESIDENTIAL COMMITTEE AND JOINT MEETINGS 
Estimate : F 40,000 
Sub-Head 13 
EXPENSES FOR REPRESENTA'J.'ION AND RECEPTIONS 
Estimate : F 55,000 
Sub-Head 14 
COMMITTEE STUDY MISSIONS 
Estimate : F 2,000 
Sub-Head 15 
OFFICIAL JOURNEYS OF MEMBERS OF THE OFFICE OF THE CLERK 
EBtimate : F 65,000 
Sub-Head 16 
EXPENSES OF EXPERTS AND THE AUDITORS 
Estimate: F 15,000 
Sub-Head 17 
EXPENDITURE ON INFORMATION 
Estimate : F 15,000 
Sub-Head 18 
.EXPENSES FOR GROUPS OF THE ASSEMBLY 
Estimate : F 15,000 
Sub-Head 19 
OONTINGENOmS AND OTHER EXPENDITURE NOT ELSEWHERE PROVIDED FOR 




VOITURE DE SERVICE 
- Location de voiture de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 6.500 
- lndemnite forfaitaire de voiture pour le President ........... F 11.000 
Previsions : F 17.500 
Article 11 
FRAIS DE BANQUE 
Previsions : F 500 
Chapitre V- Autres depenses 
Previsions: F 209.000 
Article 12 
FRAIS DE VOYAGE, INDEMNITES ET ASSURANCE DES PRESIDENTS DE COMMISSIONS, RAPPORTEURS ET REPRE· 
SENTANTS POUR LES REUNIONS DU BUREAU, DU COMITTE DES PRESIDENTS ET LES REUNIONS CO~ES 
Previsions : F 40.000 
Article 13 
FRAIS DE REPRESENTATION ET DEPENSES DE RECEPTIONS 
Previsions: F 55.000 
Article 14 
MITSSIONS D'ETUDES DES COMMISSIONS 
Previsions : F 2.000 
Article 15 
FRAIS DE MITSSION DES MEMBRES DU GREFFE 
Previsions: F 65.000 
Article 16 
FRAIS DES EXPERTS ET DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
Previsions : F 15.000 · 
Article 17 
DEPENSES D'INFORMATION 
Previsions: F 15.000 
Article 18 
DEPENSES EFFECTUEES PAR LES GROUPES DE L'ASSEMBLEE 
Previsions: F 15.000 
Article 19 
DEPENSES EXTRAORDINAIRES ET TOUTES DEPENSES NON PREVUES 




(submitted by Mr. Kirk, Aetlng Chairman and Rapporteur) 
1. The budget for the financial year 19681 amounted to F 2,515,000. 
The draft budget which is now submitted for the financial year 1969 amounts to F 2,587 ,000, which 
is F 72,000 (2.86 %) more than in 1968. 
2. Head I - Expenditure for staff 
The increase in the estimate for this Head corresponds : 
(i) to annual increments entailing an increase in basic salaries, expatriation allowance, head-of-
family allowance, provident fund and supplementary insurance (F 25,843); 
(ii) to the regrading of four posts: 
1 Grade A3 to A4 : translator now responsible for the revision of translations into English 
and texts drafted in English (formerly translator only); 
1 Grade B5 to A2 : assistant translator responsible for unofficial translations and document-
ation work for the various Assembly committees (formerly responsible for 
documentation work only} ; 
1 Grade B3 to B4 : official responsible for the archives and mail office and the Assembly library 
(increased volume of archives, library and illing) ; 
1 Grade C3 to C4 : official assigned to the roneo department. 
These regradings entail an increase ofF 5,757. 
3. Head II - Expenditure relating to sessions of the Assembly 
Sub-head 3.4 - Installation of equipment and hire of offices for the sessions 
The firm responsible for installing the simultaneous interpretation system for Assembly sessions 
has informed us that there will be an increase ofF 20,000 in 1969 due to a considerable increase in technical 
labour costs and in the cost of hiring and replacing the equipment specially kept for the exclusive use of 
the Assembly since 1965. 
4. Head Ill -Expenditure on premises and equipment 
Sub-head 5 - Capital equipment 
Purchase of a roneo machine to replace an old machine purchased in 1956 - Cost: F 4,000. 
5. Head IV - General administrative costs 
There is an increase in the estimate for the following sub-heads: 
Sub-head 6 - Postage, telephone, telegraph charges, transport of documents, typewriters, etc. 
The increase ofF 10,000 is calculated in the light of expenditure in 1967. 
I. Dooument 421 revised. 
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Expose des motifs 
(prl•ente par M. Kirk, pre.fdenf par inUrim et rapporteur) 
1. Le budget pour l'exercice 19681 se montait 3 F 2.1515.000. 
Le projet de budget qui vous est soumis pour l'exercice 1969 s'eleve 1\ F 2.587.000 et repre-
sents une augmentation de F 72.000 (2,86 %) par rapport a 1968. 
2. Okapitre I - Depemu de personnel 
L'augmentation prevue 8. ce chapitre correspond aux raisons suivantes: 
(i) echelons annuels entratna.nt une ma.joration des traitements de base, des indemnites d'expa-
triation et de chef de famille, du fonds de prevoyance et de !'assurance complementaire 
(F 25.843); 
(ii) reclassement de 4 postea: 
1 A3 a.u grade A4: traducteur devenu responsable de la revision des traductions vers l'an-
glais et de textes rediges en anglais (auparavant traducteur seulement); 
1 B5 a.u grade A2 : assistante-traductrice chargee de traductions officieuses et documentaliste 
chargee de tra.va.ux de recherche pour les differentes commissions de 
l'Assemblee (auparavant documentaliste seulement); 
1 B3 au grade B4 : fonctionnaire charge du bureau des archives et du courrier ainsi que 
de la bibliotheque de l'Assemblee (augmentation du volume des archives 
et de la bibliotheque, travaux de classement); 
1 ea au grade C4 : fonctionnaire affecte au service de la roneo. 
Ces reclassements representant une majoration de F 5.757. 
3. Okapitre II - Depemu relatives aux Be88ions de Z' AssembUe 
Article 3.4 - Installation d'equipement et location de bureaux pour les sessions 
La societe responsable de !'installation du systeme d'interpretation simultanee pour les sessions 
de 1' Assemblee nous a fait con.naitre qu'une augmentation de F 20.000 serait demandee en 1969, due 
8. l'accroissement considerable des depenses de main-d'reuvre technique ainsi que de location et de 
remplacement de materiel specialement affecte a !'usage exclusif de l'Assemblee depuis 1965. 
4. Okapitre Ill - Depenses de locaux et d'b[uipeme'fll 
Article 5 - Depenses d'equipement 
Achat d'une machine roneo en remplacement d'une machine achetee usagee en 1956 - cout: 
F 4.000. 
5. Okapitre IV - FraiB generaux 
Une augmentation est prevue aux articles suivants : 
Article 6 - Frais d'affra.nchissement, de telephone et de telegraphe, transport de documents, 
de machines, etc. 
L'augmentation de F 10.000 est rendue necessaire a la lumiere des depenses effectuees en 1967. 
1. Document 421 r6via8. 
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Sub-head 9 - Purchase of documents, reference works, etc. 
The increase ofF 1,000 is due to an increase in the price of newspapers and periodicals. 
6. Head V -Other expenditure 
There is an increase in the estimate for the following sub-heads : 
Sub-head 12 - Travel and subsistence allowances and insurance for Chairmen of Committees, 
Rapporteurs and Representatives attending meetings of the Bureau, Presidential 
Committee and joint meetings 
Rapporteurs and Chairmen of Committees travelling on behalf of the Assembly will receive, apart 
from their travel allowance, a daily subsistence allowance ofF 1701, which is in line with the rates paid 
by the European Parliament to its members. The same rate is also paid by the French and Belgian Par-
liaments to their representatives to the European parliamentary assemblies. 
Sub-head 15 - Official journeys of members of the Office of the Clerk 
The increase ofF 5,000 in the estimate for this sub-head has proved necessary in the light of expen-
diture during the first half of 1968 and the increase in mission expenses agreed to by the Council as from 
1st May 1968. 
Sub-head 17 -Expenditure on information 
The increase ofF 2,000 corresponds to an increase in the price of newspapers and periodicals and 
representation expenses specific to the Press Department. 
Sundry receipts 
Expected receipts in 1969 include: 
(i} sale of publications; 
(ii) bank interest ; 
(iii) social security reimbursements in respect of staff on sick leave. 
Head I -Expenditure for Staff 
Sub-Head 1 
SALARIES OF PERMANENT ESTABLISHMENT 
(a) Basic salaries 
Budget for 1968 .......................................................... F 961,700 
Estimate for 1969. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 986,900 
Net increase ................. F 25,200 
This increase corresponds to annual increments for the graded staff and four regradings (see the 
explanatory memorandum, paragraph 2). 
(b) Recruitment of additional temporary staff (grades B and C), including travelling 
expenses and French social security 
Budget for 1968 ................................................... , ... , , • F 5,000 
Estimate for 1969 ... , .... , ............................. , .....•.. , , .. , ..•. F 5,000 
Estimate unchanged 
1. This request was made in the budget for 1968, when the Council authorised the sum ofF 135 only. 
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Article 9 - Achat d'ouvrages de documentation, d'annuaires, etc. 
L'augmentation de F 1.000 represente la majoration du c011t des journaux et periodiques. 
6. Ohapitre V - Autres depenses 
Une augmentation est prevue aux articles suivants : 
Article 12 - Frais de voyage, indemnites et assurance des presidents de commissions, rapporteurs 
et representants pour les reunions du Bureau, du Comite des presidents et les reu-
nions communes 
Les rapporteurs et presidents de commissions accomplissant un voyage pour le compte de I' Assemblee 
percevront, outre leurs frais de voyage, une indemnite joumaliere de F 1701, conformement au taux de 
l'indemnite payee par le Parlement europeen aux membres siegeant a cette assemblee. Cette indemnite 
est egalement payee par les parlements fran9ais et beige aux representants de leur delegation siegeant aux 
assemblees europeennes. 
Article 15 - Frais de mission des membres du Greffe 
L'augmentation de F 5.000 doit etre prevue en fonction des depenses effectuees pendant le premier 
semestre de 1968 et de !'augmentation des frais de mission admise par le Conseil a partir du 1er mai 1968. 
Article 17 - Depenses d'information 
L'augmentation de F 2.000 represente la majoration du cout des joumaux et periodiques ainsi que 
celle des frais de representation specifiques au service de presse. 
Recettes diverses 
Les recettes prevues en 1969 comprennent: 
(i) la vente des publications; 
( ii) les interets bancaires ; 
(iii) le remboursement de la Securite Sociale pour le personnel en conge de maladie. 
Chapitre I - Depenses de personnel 
Article 1 
TRAITEMENTS DU PERSONNEL DU CADRE PERMANENT 
(a) Traitements de base 
Budget 1968 .....................•....................................... F 961.700 
Previsions pour 1969 ..................................................... F 986.900 
Augmentation nette . . . . . . . . . . . F 25.200 
L'augmentation correspond aux echelons annuels pour le personnel du cadre ainsi qu'aux quatre 
reclassements (voir expose des motifs, paragraphe 2). 
(b) Recrutement de personnel temporaire supplementaire de grade B et C, y compris 
frais de voyage et Securite Sociale 
Budget 1968 • . . • . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 5.000 
Previsions pour 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 5.000 
Previsions inchangees 
1. Cette demande a eta presentee lors de l'etablissement du budget en 1968, exercice pour lequel le Conseil n'a. 




ALLOW ANOES, SOCIAL CHARGES, ETC. 
(A) ALLOWANCES 
(a) Head-of-family &llowance 
Budget for 1968 ••.....•••......•..........•....••••••.•......•..•••....•• F 22,200 
Estimate for 1969 F 22,700 
Net increase. . . . . . . . • . • . . . • . . . F 500 
This allowance has been calculated on the basis of the status of staff. 
(b) Children's allowance 
Budget for 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 36,900 
Estimate for 1969 F 37,000 
Net increase . .. .. . .. .. .. .. . .. F lOO 
This allowance has been calculated on the basis of the status of staff. 
(c) Expatriation allowance 
Budget for 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . F 86,100 
Estimate for 1969 F 88,000 
Net increase .................. F 1,900 
This estimate has been calculated on the basis of the number of non-French staff entitled to the 
allowance. 
(d) Compensatory rent allowance 
Budget for 1968 .......................................................... F 8,000 
Estimate for 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . F 8,000 
Estimate unchanged 
This estimate has been calculated on the basis of the rent &llowance now paid and the number of 
officials qualifying for an &llowance. 
(e) Overtime 
Budget for 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 10,000 
Estimate for 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . F 10,000 
Estimate unchanged 
(/) Guarantee against currency devaluation for non-French staff 




INDEMNITES, OHABGES SOOIALES, ETO. 
{A) INDEMNITES 
(a) lndemnite de chef de famille 
Budget 1968 ................•...........................................• F 22.200 
Previsions pour 1969 . • . • . . . . . • • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . F 22.700 
Augmentation nette . . . . . . . . . . F 500 
Cette indemnite a. ete calculee sur la base de la situation de fa.mille des membres du personnel. 
(b) Allocations fa.milia.les 
Budget 1968 .........................••.................................. F 36.900 
Previsions pour 1969 ...................................•................. F 37.000 
Augmentation nette ........... F 100 
Cette indemnite a. ete oa.lculee sur la base de la situation de famille des membres du personnel. 
(c) Indemnite d'expatria.tion 
Budget 1968 ...•.....................•..........••........................ F 86.100 
Previsions pour 1969 ...............................•..................... F 88.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . F 1.900 
Cette indemnite a ete oa.lculee sur la base de l'effeotif du personnel non fra.n99.is aya.nt droit a oette 
indemnite. 
(d) Indemnite de logement 
Budget 1968 . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 8.000 
Previsions pour 1969 .................................•................... F 8.000 
Previsions inchangees 
En oe qui concerne oet article, les calculs ont ate effeotues sur la base de l'indemnite de logement 
a.ctuellement versee a.ux membres du personnel permanent qui en beneficient ou qui y ont droit. 
(e) Heures supplementaires 
Budget 1968 ................•..•......................... 
Previsions pour 1969 
Previsions incha.ngees 
(/) Ga.rantie de change a.u personnel non fra.n99.is 
F 10.000 
F 10.000 
Previsions pour 1969 . . • • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pour memoire 
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(B) SOCIAL OHABGliiS 
(a) Social security 
Budget for 1968 ..•......................................•...•............ F 63,000 
Estimate for 1969 F 64,000 
Net increase ................... F 1,000 
(b) Supplementary insurance 
Budget for 1968 ........................................... . 
Estimate for 1969 
Estimate unchanged 
This calculation is based on 2.15 % of total emoluments. 
(c) Provident Fund 
F 23,700 
F 23,700 
Budget for 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 129,000 
Estimate for 1969 F 132,300 
Net increase . . . . . . . . . . . . . . . . . F 3,300 
This calculation is based on 14% of basic salaries. 
(C) liiXPliiNSliiS RliiLATING TO THlll RECRUITMENT, ARRIVAL AND DliiPARTURE OF PliiRMANliiNT OFFICIALS 
(a) Travelling expenses and per diem for candidates not residing in Paris, who are convened 
for examinations and interviews, and cost of marking examination papers 
Budget for 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 1,600 
Estimate for 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 1,600 
Estimate unchanged 
(b) Reimbursement of travelling expenses on arrival and departure of staff and dependent 
persons 
Budget for 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 1,500 
Estimate for 1969 ........................................................ F 1,500 
Estimate unchanged 
Calculated on the basis of estimated departures and replacement of staff. 
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(B) CHARGES SOCIALES 
(a) Securite sociale 
Budget 1968 • • . • • • . . . . . • • • • . . . . . • . . . • • . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . • . . . F 63.000 
Previsions pour 1969 F 64.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . . F 1.000 
(b) Assurance complementaire 
Budget 1968 ............................................................. F 23.700 
Previsions pour 1969 F 23.700 
Previsions inchangees 
Ce montant est calcule a raison de 2,15 % des traitements et indemnites. 
(c) Fonds de prevoyance 
Budget 1968 ............................................................. F 129.000 
Previsions pour 1969 F 132.300 
Augmentation nette . . . . . . . . . . . F 3.300 
Ce montant est calcule a raison de 14% des traitements de base. 
(C) DEPENSES RELATIVES AU RECRUTEMENT, A L'ARRIVEE ET AU DEPART DES FONCTIONNAffiES PERMANENTS 
(a) Frais de voyage et indemnites de sejour des candidats ne residant pas a Paris qui ont 
ete convoques pour examen et entrevue, et frais de correction des epreuves 
Budget 1968 ............................................................. F 1.600 
Previsions pour 1969 ..................................................... F 1.600 
Previsions inchangees 
(b) Remboursement des frais de voyage a l'arrivee et au depart des fonctionnaires et des 
personnes a leur charge 
Budget 1968 ............................................................. F 1.500 
Previsions pour 1969 ..................................................... F 1.500 
Previsions inchangees 
Ce montant est calcule sur la base des departs et des remplacements de personnel. 
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(c) Removal expenses 
Budget for 1968 • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • . • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • F 3,000 
Estimate for 1969 . • . . . . . • . • . . • . . . . . • . • • . . . • • • . . • . . . . • . • • • • . . • . . • . . . . . . . • • F 3,000 
Estimate unchanged 
Calculated on the basis of estimated departures and replacement of staff. 
(d) Installation allowance 
Budget for 1968 .......................................................•.. F 4,500 
Estimate for 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 4,500 
Estimate unchanged 
Calculated on the basis of possible replacement requirements. 
(e) Biennial home leave for non-French officials 
Budget for 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 3,400 
Estimate for 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • F 3,400 
Estimate unchanged 
Based on the number of staff entitled to home leave in 1969. 
(/) .Medical examination 
Budget for 1968 .......................................................... F 1,000 
Estimate for 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . F 1,000 
Estimate unchanged 
Head 11 - Expenditure relating to the sessions of the Assembly 
Bub-Heoil 3 
1. TEMPORARY STAFF 
Temporary staff required for the sessions of the Assembly 
Budget for 1968 .....................................•.................... F 171,000 
Estimate for 1969 ............•..... 
Estimate unchanged 





(e) Frais de demenagement 
Budget 1968 ..................................................•.......... F 3.000 
Previsions pour 1969 ......................................•.............. F 3.000 
Previsions inchangees _ 
Ce montant est calcule sur la base des departs et des remplacements de personnel. 
(d) Indemnite d'installation 
Budget 1968 ............................................................. F 4.500 
Previsions pour 1969 ..................................................... F 4.500 
Previsions inchangees 
Ce monta.nt est ca.lcule sur la base des rempla.cements eventuels. 
(e) Conga bisannuel au pays d'origine pour les agents non franctais 
Budget 1968 ............................................................. F 3.400 
Previsions pour 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 3.400 
Previsions inchangees 
Ce montant est ca.lcule d'apres le nombre de fonctionnaires ayant droit a ce conga en 1969. 
(/) Examen medical 
Budget 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 1.000 
Previsions pour 1969 ..................................................... F 1.000 
Previsions inchangees 
Chapitre II- Depenses relatives aux sessions de l'Assemblee 
Artide3 
1. PERSONNEL TEMPORAIBE 
Personnel temporaire dont I' assistance est necessa.ire durant les sessions de I' Assemblee 
Budget 1968 ............................................................. F 171.000 
Previsions pour 1969 ..................................................... F 171.000 
Previsions inchangees 
Les calculs ont ete etablis sur la base de deux parties de session correspondant a. 10 jours de seance. 
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2. LINGUISTIC STAFF 
(A) Interpretation Services 
(a) Interpretation services required for the sessions of the Assembly 
Budget for 1968 •..•...................................................... F 56,000 
Estimate for 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 56,000 
Estimate unchanged 
(b) Interpretation services required for meetings of committees between sessions 
Budget for 1968 ........................•................................. F 40,000 
Estimate for 1969 
Estimate unchanged 
(B) Translation Services 
Temporary translators for the sessions of the Assembly 
F 40,000 
Budget for 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 115,000 
Estimate for 1969 ........................................................ F 115,000 
Estimate unchanged 
3. INSURANCE FOR TEMPORARY STAFF 
Budget for 1968 .......................................................... F 3,200 
Estimate for 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 3,200 
Estimate unchanged 
4. INSTALLATION OF EQUIPMENT AND HIRE OF OFFICES FOR THE SESSIONS 
Budget for 1968 .......................................................... F 49,500 
Estimate for 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 70,000 
Net increase ................... F 20,500 
See the explanatory memorandum, paragraph 3. 
5. MISCELLANEOUS EXPENDITURE DURING THE SESSIONS 
Budget for 1968 .......................................................... F 14,700 




2. PERSONNEL LINGUISTIQUE 
(A) Interpretes 
(a) Personnel d'interpretation necessaire pour les sessions de l'Assemblee 
Budget 1968 ............................................................. F 56.000 
Previsions pour 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 56.000 
Previsions inchangees 
(b) Personnel d'interpretation necessaire pour les reunions de commissions devant se 
tenir entre les sessions 
Budget 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 40.000 
Previsions pour 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 40.000 
Previsions inchangees 
(B) Traducteurs 
Traducteurs temporaires pour les sessions de l'Assemblee 
Budget 1968 ............................................................. F 115.000 
Previsions pour 1969 ..................................................... F 115.000 
Previsions inchangees 
3. ASSURANCES AFFERENTES AU PERSONNEL TEMPORAIRE • 
Budget 1968 ............................................................. F 3.200 
Previsions pour 1969 ..................................................... F 3.200 
Previsions inchangees 
4. INSTALLATION D'EQUIPEMENT ET LOCATION DE BUREAUX POUR LES SESSIONS 
Budget 1968 ............................................................. F 49.500 
Previsions pour 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 70.000 
Augmentation nette ........... F 20.500 
Voir explications au paragraphe 3. 
5. DEPENSES DIVERSES PENDANT LES SESSIONS 
Budget 1968 






Bead Ill - Expenditure on premisea and equipment 
Sub-Head 4 
PREMISES 
Budget for 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 78,000 




Budget for 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 2,800 
Estimate for 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 4,000 
Net increase. . . . . . . . . . . . . . . . . . F 1,200 
This estimate is for the purchase of a Roneo machine. 
See the explanatory memorandum, paragraph 4. 
Bead IV - General administratiue costs 
Sub-Head 6 
POSTAGE, TELEPHONE, TELEGRAPH CHARGES, TRANSPORT OF DOCUMENTS, TYPEWRITERS, ETC. 
Budget for 1968 .......................................................... F 90,000 
Estimate for 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 100,000 
Net increase . . . . . . . . . . . . . . . . . F 10,000 
This increase is based on 1968 expenditure. 
Sub-Head 7 
PAPER, STATIONERY AND OFFICE SUPPLIES 
Budget for 1968 .......................................................... F 65,000 
Estimate for 1969 ........................................................ F 65,000 
Estimate unchanged 
Sub-Head 8 
PRINTING AND PUBLISHING OF ASSEMBLY DOCUMENTS 
Budget for 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 261,000 
Estimate for 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 261,000 
Estimate unchanged 
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Budget 1968 ................................•............................ F 2.800 
Previsions pour 1969 ..................................................... F 4.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . . F 1.200 
Le credit prevu correspond 8. l'achat d'une machine ronoo. 
Voir explications au paragraphe 4. 
Chapitre IV - Frais generaux 
Article6 
FR.AIS D'AFFRANOIDSSEMENT, DE TELEPHONE ET DE TELEGRA.PHE, TRANSPORT DE DOOUMENTS, 
DE MAOIDNES, ETO. 
Budget 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 90.000 
Previsions pour 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 100.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . . F 10.000 
Ce credit a ete calcule sur la base des depenses effectuees en 1968. 
Article7 
PAPIER ET FOURNITURES DE BUREAU 
Budget 1968 
Previsions pour 1969 
Previsions inchangees 
Article 8 
FR.AIS D'IMPRESSION ET DE PUBLIOATION DES DOOUMENTS DE L' ASSEMBLEE 
F 65.000 
F 65.000 
Budget 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 261.000 





PURCHASE OF DOCUMENTS, REFERENCE WORKS, ETC. 
Budget for 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 9,000 
Estimate for 1969 F 10,000 
Net increase ................... F 1,000 
See the explanatory memorandum, paragraph 5. 
Sub-Head 10 
OFFICIAL CAR 
Budget for 1968 .......................................................... F 17,500 
Estimate for 1969 F 17,500 
Estimate unchanged 
In the absence of a car belonging to the Assembly, provision must be made for the hire of a car with 
chauffeur for the President of the Assembly. 
Sub-Head 11 
BANK CHARGES 
Budget for 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 500 
Estimate for 1969 ........................................................ F 500 
Estimate unchanged 
Head V - Other expenditure 
Sub-Head 12 
TRAVEL AND SUBSISTENCE ALLOWANCES AND INSURANCE FOR OHAIRME'N OF COMMITTEES, 
RAPPORTEURS AND REPRESENTATIVES ATTENDING MEETINGS OF THE BUREAU, 
PRESIDENTIAL COMMITTEE AND JOINT MEETINGS 
Budget for 1968 ......................................................... F 40,000 
Estimate for 1969 ..................... .. F 40,000 
Estimate unchanged 
Sub-Head 13 
EXPENSES FOR REPRESENTATION AND RECEPTIONS 
Budget for 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 55,000 





ACHAT D'OUVRAGES DE DOCUMENTATION, D'ANNUAIRES, ETC. 
Budget 1968 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 9.000 
Previsions pour 1969 ..................................................... F 10.000 
Augmentation nette . . . . . . . . . . F 1.000 
Voir explications au paragraphe 5. 
Budget 1968 
Previsions pour 1969 
Article 10 




A defaut d'une voiture a.ppa.rtenant a 1' Assemblee, il faut prevoir la location d'une voiture a.vec 
chauffeur pour le President de 1' Assemblee. 
Article 11 
FRAI8 DE BANQUE 
Budget 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 500 
Previsions pour 1969 ..................................................... F 500 
Previsions inchangees 
Chapitre V - Autres depenses 
Article 12 
.II'RAIS DE VOYAGE, INDEMNITES ET ASSURANCE DES PRESIDENTS DE COMMISSIONS, RAI'PORTEURS ET REPRE-
SENTANTS POmt LES REUNIONS DU BUREAU, DU COMITE DES !'RESIDENTS ET LES REUNIONS COMMUNES 
Budget 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 40.000 
Previsions pour 1969 ..................................................... F 40.000 
Previsions inchangees 
Article 13 
.II'RAIS DE REPRESENTATION ET DEPENSES DE RECEI'TIONS 
Budget 1968 ............................................................. F 55.000 





COMltriiTTEE STUDY MISSIONS 
Budget for 1968 •......................................................... F 2,000 
Estimate for 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . F 2,000 
Estimate unchanged 
Sub-HeaiJ, 15 
OFFICIAL JOURNEYS OF MEMBEBS OF THE OFFICE OF THE CLERK 
Budget for 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 60,000 
Estimate for 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 65,000 
Net increase. . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 5,000 
See the explanatory memorandum, paragraph 6. 
Sub-Head 16 
EXPENSES OF EXPERTS AND THE AUDITORS 
Budget for 1968 .........................................................• F 15,000 
Estimate for 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . F 15,000 
Estimate unchanged 
Sub-Head 17 
EXPENDITURE ON INFORMATION 
Budget for 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 13,000 
Estimate for 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 15,000 
Net increase ................. F 2,000 
See the explanatory memorandum, paragraph 6. 
Sub-Head 18 
EXPENSES FOR GROUPS OF THE ASSEMBLY 
Budget for 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 15,000 
Estimate for 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 15,000 
Estimate unchanged 
Sub-Head 19 
CONTINGENCIES AND OTHER EXPENDITURE NOT ELSEWHERE PROVIDED Jl'OR 
Budget for 1968 .......................................................... F 2,000 





MISSIONS D'ETuDES DES COMMISSIONS 
Budget 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 2.000 
Previsions pour 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 2.000 
Previsions inchangees 
Article 15 
FRAIS DE MISSION DES MEMBRES DU GREFFE 
Budget 1968 ............................................................. F 60.000 
Previsions pour 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . F 65.000 
Augmentation nette .......... F 5.000 
Voir explications au paragraphe 6. 
Afiicle 16 
FRAIS DES EXPERTS ET DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
Budget 1968 ..............•....................................•......... F 15.000 




Budget 1968 F 13.000 
Previsions pour 1969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F 15.000 
Augmentation nette ........... F 2.00 
Voir explications au paragraphe 6. 
DEPENSES EFFEOTUEES PAR LES GBOUPES DE L' ASSEMBLEE 
Budget 1968 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . F 15.000 
Previsions pour 1969 .•..•...•................•........................... 1!' 15.000 
Previsions inchangees 
Arlieh 19 
DEPENSES E:X:TRAORDINAIRES ET TOUTES DEPENSES NON PREVUES 
Budget 1968 ....................•........................................ F 2.000 
Previsions pour 1969 ..................................................... F 2.000 
Previsions inchangees 
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OPINION ON THE BUDGET OF THE MINISTERIAL ORGANS 
OF WESTERN EUROPEAN UNION FOR THE FINANCIAL YEAR 1968 1 
submitted on behalf of 
the Committee on Budgetary Affairs and Administration 2 
by Mr. Kirk, Acting Chairman and Rapporteur 
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Draft Opinion 
on the budget of the ministerial organs of WEU 
for the financial year 1968 
The Assembly, 
Noting that in communicating the budget of Western European Union as a whole the Council 
has complied with the provisions of Article VIII (c) of the Charter; 
Having taken note of the contents; 
Has no comments to make at this stage on the figures communicated. 
I. Adopted unanimously by the Committee. 
2. Members of the Committee: Mr. Kirk (Acting Chair 
man) ; Mr. Hauret (Vic9-Chairman) ; MM. Abelin, Amatucci, 
Berghuis, Blenkinsop (Substitute : Lloyd), Coleman, Dardel, 
Dequae, Hosl, Maxwell, Nelissen (Substitute: Goedhart), 
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Mrs. Pitz-Savelsberg, MM. Rapelli, Repossi, Richter, 
Rutschke (Substitute: Pohler), Schaua, Valmarana, Zuaay, 
De Grauw. 
N. B. The names of Representatives who took part in 
the vote are printed in italics. 
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AVIS SUR LE BUDGET DES ORGANES MINISTERIELS DE 
L'UNION DE L'EUROPE OCCIDENTALE POUR L'EXERCICE FINANCIER 1968 1 
presente au nom de la 
Commission des Affaires budgetaires et de l' Administration 2 
par M. Kirk, president par interim et rapporteur 
TABLE DES MATI:ERES 
PROJET D' A VIS 
sur le budget de !'Union de !'Europe Occidentale pour l'exercice financier 1968 
PROJET DE RECOMMANDATION 
sur !'amelioration du statut du personnel de l'U.E.O. 
EXPOSE DES MOTIFS 
presente par M. Kirk, president par interim et rapporteur 
ANNEXES 
L' Assemblee, 
I. Budget de l'U.E.O. pour 1968 
Previsions des depenses et des recettes 
Contributions des pays membres 
II. Detail des fonctions assumees par les membres du personnel des organes 
ministeriels de !'Union de !'Europe Occidentale 
Ill. Detail des fonctions assumees par les membres du Greffe de !'Union de 
!'Europe Occidentale 
IV. Tableau des effectifs de !'Union de !'Europe Occidentale 
V. Extrait de !'article 11 du Reglement du personnel de l'Assemblee con-
cemant l'indemnite de perte d'emploi 
VI. Modalites d'octroi de l'indemnite prevue aux articles 41 (La disponibilite) 
et 50 (Retrait d'emploi dans l'interet du service) du statut des fonction-
naires des Communautes europeennes 
Projet d'avis 
sur le budget des organes mlnisteriels 
de l'U.E.O. pour l'exercice financier 1968 
Constatant que le Conseil, en communiquant !'ensemble du budget de !'Union de !'Europe 
Occidentale, a mis en application les dispositions de !'article VIII (c) de la Charte; 
Ayant pris note de son contenu ; 
N'a pas a formuler, a ce stade, d'observations sur les chiffres communiques. 
1. Adopte par la commission 8. l'unanimite. 
2. Membrll8 de la commission: M. Kirk (president par 
interim); M. Hauret (vice-president); MM. Abelin, 
Amatucci, Berghuis, Blenkinsop (suppleant : Lloyd), 
Coleman, Dardel, Dequae, Hosl, Maxwell, Nelissen (sup· 
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pleant : Goedhart), Mme Pitz-Savelsberg, MM. Rapelli, 
Repossi, Richter, Rutschke (suppleant : Pohler), Schaus, 
Valmarana, Zuasy, De Grauw. 
N. B. LllB noms des Representants ayant pris part au 
vote sont imprimes en italique. 
~ ~mm.,.cft«QR 
on improving the status of WBU staff 
The Assembly, 
Considering it rightful that officials should be able to make a normal career in the European 
organisations; 
Having been informed that a Governmental Conference on the creation of a European Civil 
Service has tabled its final report ; 
Considering that a solution should be found to certain current and urgent problems pending 
the formation of a European civil service, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
1. Communicate to the Assembly for an opinion the report of the Governmental Conference on 
the creation of a European Civil Service ; 
2. Make the necessary arrangements to ensure that the careers of official$ of the organisation do 
not come to a halt after only a few years of service ; 
3. Amend the rules now in force concerning the indemnity for loss of job in the light of practice 
in the Communities. ; 
4. On the one hand, ensure that the capital sw:na granted· oompare favourably with the level of 
salaries paid 1i9 ~4~. ofllqi~lii CQJ:\Cet;n,ed du,ring t~e~ l~t y~l'S Qf: se~ with the organisation and, on 
the other hand, reduce the disparity in WEU ooJttributiona ~;q.e to diJfe~ in salary scales accord-
ing to the place of employm~nt. 
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I'Njtit llt ~fflmdhdtdi6h 
aur l'ttirWh6Paffon ti& stalit ft jNtntonnl't de I'V;E.O. 
L' Assembl6e, 
Considerant qu'il est legitime de donner aux agt#its des organiSIJ.tions eurbp~:ti#es ia. possibiiiM 
de beneficier d'un deroulement normal de carriere ; 
Ayant eta informee qu'une « conference gouvemementale pour la fonction ptiblique elJl'dpeenne " 
a depose son ra.ppott final; 
Estimant qu'en attendant la mise sur pied d'une f9nction publique elll'Qp~nne, il convient de 
trouver des solutions & certains problemes actuels et utget;tts, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
1. De la saisir, pour avis, du rapport depose par la «conference gouvemementale pour la fonction 
publique eutop6e:tme » ; 
2. De prendre les dispositions necessa.ires pour evitet que fes agents de l'orgatiisation ne se trou-
vent atretes dai'lB leur catriere apres u:n nombre rtSduit d'annees de service ; 
3. D'arnender les regles 8ictuellement en vigueur, concernant l'indeninite de parte d'emploi, a la 
lumiere des ptatiques suivies par les Comtnunautes ; 
4. D'assurer, d'une part, une equitable relation entre le oa.pital vers6 et le irlveau des salaireS 
payes aux interess& pendant les detnieres annees de leur carriere au sein de !'organisation; d'a'li~re 
part, d'attenuer la disparite des cotisations U.E.O. resultM:tt de la disparite des baremes de sa.laire 




(submitted by Mr. Kirk, Acting Chairman and Rapporteur) 
1. Your Chairman has studied the budget of 
the ministerial organs of WEU for the financial 
year 1968 and has, for the time being, no com-
ment to make thereon. He therefore submits the 
attached draft Opinion and draft Recommenda-
tion to the Committee for its approval. 
2. To this report is appended : 
(1) A breakdown under main heads of 
expenditure of the ministerial organs as 
divided between the Secretariat-General, 
the Agency for the Control of Arma-
ments and the Standing Armaments 
Committee. 
(2) The establishment of the ministerial 
organs of WEU. 
(3) The establishment of the Office of the 
Clerk. 
( 4) Extracts from the WEU Staff Rules and 
the Statute of the European Gom-
munities on indemnities for loss of job. 
3. The total budget of WEU for 1968 is as 
follows: 
£ F 
Secretariat-General 164,000 1,968,000 
Standing Armaments 
Committee 117,150 1,405,800 
Agency for the Control 
of Armaments 265,290 3,183,480 
Total 546,440 6,557,280 
Office of the Clerk 
TOTAL BUDGET OF WEU 
FOR THE FINANCIAL 
209,600 2,515,000 
YEAR 1968 756,040 9,072,280 
4. The total establishment of WEU for 1968 is 
as follows: 
Secretariat-General 49 
Standing Armaments Committee 29 
Agency for the Control of Armaments 52 
130 
Office of the Clerk 28 
TOTAL ESTABLISHMENT OF WEU FOR 
1968 158 
252 
General staff matters 
General 
5. The administrative structure governing the 
staff of Western European Union is more than 
ten years old. At the end of 1957, on the initiative 
of the Secretary-General of the then OEEC, the 
Secretaries-General of WEU, NATO, the Council 
of Europe and the OEEC instructed a group of 
five experts acting on behalf of their govern-
ments to draw up employment and remuneration 
regulations for their staff. 
6. This was a system of real worth and it still 
provides a basis for the administrative life of 
these organisations, but nevertheless, it has been 
in force for a long time and some revision would 
be desirable. 
7. First, the field of co-ordination has been 
extended to two new scientific and technological 
organisations, ESRO and ELDO, which obviously 
have special requirements covering a range of 
posts not at all the same as the other four organ-
isations. 
8. There have also been far-reaching changes 
in the places of work ; whereas ten years ago 
nearly all the officials were employed in France, 
this is now no longer true : more than half of 
them work outside France 1 • Consequently, the 
problem of working out equitable salary scales 
with a view to maintaining the same standard of 
living grade by grade in the various countries is 
now of added importance. This was brought out 
clearly by the serious and continuing upheavals 
throughout the co-ordinated system resulting 
from the transfer of NATO and SHAPE to 
Belgium. 
9. The progressive ageing of the organisations 
and the increasing seniority of staff raise certain 
problems which did not exist in 1958. This is 
particularly true for careers, the provident fund 
and Ios.<: of job. 
1. In France: 2,750 officials 
OutRide France : 4,000 
Total: 6,750 
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Expose des motifs 
(presente par M. Kirk, president par interim et rapporteur) 
1. Votre president a examine le budget des 
organes ministeriels de l'U.E.O. pour l'exercice 
financier 1968 et il n'a pas a formuler, pour le 
moment, d'observations a ce sujet. Il soumet done 
pour approbation a la commission les projets 
d'avis et de recommandation ci-joints. 
2. On trouvera en annexe au present rapport : 
(1) Une ventilation, entre les principaux 
chapitres, des depenses des organes mi-
nisteriels, reparties entre le Secretariat 
general, l'Agence pour le Controle des 
A.rmements et le Comite Permanent des 
Armements. 
(2) L'organigramme des organes ministe-
riels de l'U.E.O. 
(3) L'organigramme du Greffe de l'Assem-
blee. 
( 4) L'extrait du Reglement du personnel de 
l'U.E.O. et des Communautes europeen-
nes concernant l'indemnite de perte 
d'emploi. 
3. Le budget global de l'U.E.O. pour 1968 se 
decompose comme suit: 
Secretariat general 
Comite Permanent des 
Armements 
Agence pour le Controle 
des Armements 
Total 
Greffe de l' Assemblee 
BUDGET GLOBAL DE 
L'U.E.O. POUR L'EXER-















4. Les effectifs de l'U.E.O. pour 1968 sont les 
suivants: 
Secretariat general 49 
Comite Permanent des Armements 29 
Agence pour le Controle des Arme-
ments 52 
130 
Greffe de l'Assemblee 28 
TOTAL DES EFFECTIFS DE L'U.E.O. POUR 
1968 158 
252 
Administration generale du personnel 
Considerations generales 
5. Le personnel de l'Union de l'Europe Occi-
dentale est regi par une structure administrative 
vieille de plus de dix ans. C'est en effet a la fin 
de l'annee 1957 qu'a !'initiative du Secretaire 
general de l'O.E.C.E., les Secretaires generaux 
de l'U.E.O., de l'O.T.A.N. et du Conseil de l'Eu-
rope se joignirent a lni pour charger un groupe 
de cinq experts investis de la confiance de leurs 
gouvernements, d'elaborer les conditions d'emploi 
et de remuneration de leurs fonctionnaires. 
6. Ce regime avait de reels merites : il consti-
tue, aujourd 'hui encore, la base de la vie admi-
nistrative de ces org-anisations. Il n'en demeure 
pas moins qu'il a vieilli et qu'il serait souhaitable 
de le remanier. 
7. Tout d'abord, le champ de la coordination 
ainsi constitue s'est etendu a deux nouvelles orga-
nisations scientifiques et technologiques, le 
C.E.R.S. et le C.E.C.L.E.S., qui ont bien evidem-
ment des besoins particuliers et offrent une 
gamme d'emplois tres differents de ceux des 
quatre organisations precitees. 
8. Ensuite, la repartition des lieux d'emploi 
s'est profondement modifiee : alors qu'il y a dix 
ans, la quasi-totalite des fonctionnaires etaient 
employes en France, il n'en est plus de meme 
aujourd'hui; plus de la moitie d'entre eux tra-
vaillent hors de France 1. Le probleme de la 
fixation equitable des traitements et le souci de 
conserver a grade egal le meme niveau de vie 
dans les differents pays revet, des lors, une im-
portance accrue. Il n'est, pour s'en rendre 
compte, que de considerer les troubles profonds 
et encore non apaises qu'a provoques, dans !'en-
semble du systeme coordonne, le transfert des 
services de l'O.T.A.N. et du SHAPE en Belgique. 
9. Le vieillissement progressif des organisations 
et l'anciennete accrue du personnel posent cer-
tains problemes qui n'apparaissaient pas en 1958, 
notamment ceux de la carriere, du fonds de pr€-
voyance et de la perte d'emploi. 
I. En France : 2. 750 fonctionnaire!l 
Hors de France : 4.000 
Total : 6.750 
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10. Finally, in the light of experience and the 
general trend of conditions of employment in the 
member countries, certain shortcomings and im-
perfections have emerged which should be cor-
rected. 
11. The Assembly also notes that following a 
recommendation of the Consultative Assembly of 
the Council of Europe, a governmental conference 
was held to consider certain aspects of the Euro-
pean civil service. The final act of that con-
ference on the model statute has not been com-
municated to the WEU Assembly, which might 
usefully study these documents and give an 
opinion on their contents. 
12. However this may be, it is now urgent to 
review the status of WEU of:ficials 1• This being 
so, the rules governing the careers of officials, the 
provident fund and the indemnity for loss of job 
should be examined one by one. 
Careers 
13. The problem of the career of officials in the 
o-rganisation is decidedly most difficult in the 
absence of true statutory guarantees concerning 
stability of employment and promotion. The 
difficulties are enlranced by the limitations im-
posed by the geographical breakdown of certain 
posts and the small number of staff employed in 
each of the WEU bodies. 
14. There again, the time the organisations have 
b~en, ·in exilrtence and the fact that their staff 
have often been in office for fifteen or twenty 
years make it essential to come to grips with the 
situation : after ~me fifteen years' service, 
officials ·h~ve often reached the top of their 
grade and there they have to mark time just 
when their seniority, the quality of their work 
and th.eit' experiel).ce should open new horizons. 
15. The difficulties stemming from the absence 
of true career possibilities could be alleviated by 
drawing up rules enabling officials who have 
reached the highest step in the grade correspond-
1. In this connection, the Assembly notes with satis-
faction that regular meetings of representatives of the 
Administration of the various WEU bodies allow the 
Office of the Clerk to be kept informed of administrative 
problems and take part in the searqh fqr a solution. 
ing to their posts to be promoted to an ad hoc 
higher grade (dual grade) or similar rules mak-
ing provision for satisfactory preferment. 
Indemnity for loss of job 
16. The Assembly already considered this prob-
lem in giving its opinion on the budget of the 
ministerial organs of WEU for the financial 
year 1966, when it deplored the inadequacy of 
indemnities allowed in the framework of the 
co-ordinated organisations. It is recalled that, for 
officials with contracts of indefinite duration, 
i.e. most of the contracts given by the organisa-
tion, the indemnity granted depends oo length of 
service and the age at which a contract is termin-
ated, the maximum being granted to staff aged 
45 to 55. These criteria are entirely valid, but 
the sum granted is clearly insufficient : under 
the present rules, the maximum cannot exceed 
the last twelve months' basic salary plus family 
allowances. 
17. If account is taken of periods of employment 
in the Brussels Treaty Organisation, some WEU 
officials have been working for the organisation 
for twenty years. The same is true for the Coun-
cil of Europe and the OECD. In NATO, there 
are officials who have completed fifteen or 
sixteen years' service. If such officials are dismis-
sed at an age when it is almost impossible to find 
other employment, it seems difficult to claim 
that such a small indemnity is fair compensation. 
18. This is even more evident if a comparison 
is made with the system in the European Com-
munities, laid down in Rules 41 and 50 of the 
Statute of the Communities : it is 'based grosso 
modo on the same criteria of age and seniority 
but makes provision for much larger indemnities. 
For example, a fifty-year old official having 
completed ten years' service in WEU would 
receive an indemnity equal to nine months' 
emoluments. In the Communities, he would re-
ceive a series of indemnities at regular intervals 
making a total of 53 months' emoluments. If he 
had worked for WEU for fifteen years, the 
indemnity would be equal to twelve months' 
emoluments, but in the Communities the total 
indemnities would be equal to 75 months' emolu-
ments. After twenty years' service in WEU, the 
indemnity would still be equal to twelve months' 
10. Enfin, a la lumiere de !'experience et aussi 
de !'evolution generale des conditions d'emploi 
dans les pays membres, certaines lacunes et im-
perfections sont apparues auxquelles il convien-
drait de porter remede. 
11. L'Assemblee constate egalement qu'a la suite 
d'une recommandation de l'Assemblee consulta-
tive du Conseil de l'Europe, les gouvernements 
ont tenu une conference qui s'est penchee sur 
certains aspects de la fonction publique euro-
peenne. L'acte final elabore par cette conference 
sur le statut type n'est pas connu de l'Assemblee 
de l'U.E.O. Celle-ci pourrait utilement etudier ce 
document et fournir un avis sur son contenu. 
12. Quoi qu'il en soit, la necessite d'une reno-
vation du statut des fonctionnaires de l'U.E.O. 
apparait aujourd'hui comme une necessite impe-
rieuse 1• I1 convient d'examiner tour a tour, de 
ce point de vue, les regles qui president a la car-
riere des fonctionnaires, au fonds de prevoyance 
et a l'indemnite de perte d'emploi. 
Oarrieres 
13. Le probleme de la cal'l'lere des fonction-
naires au sein de !'organisation est assurement 
des plus difficiles en !'absence de veritables 
garanties statutaires concernant la stabilit~ de 
l'emploi et l'avancement. Certaines servitudes, 
liees a la repartition geographique des postes, 
accroissent encore ces difficultes ainsi que d'ail-
leurs le caractere tres limite des effectifs de 
chacun des organismes de l'U.E.O. 
14. La encore, le vieillissement des organisations 
et le fait qu'elles utilisent un personnel qui est 
souvent en fonctions depuis quinze ou vingt ans, 
creent une situation que l'on ne peut passer sous 
silence : ces agents ont souvent atteint, apres une 
quinzaine d'annees de service, le sommet de leur 
grade et ils sont destines a plafonner dans cette 
situation a un moment ou leur anciennete, la 
qualite de leur travail et leur experience de-
vraient leur offrir d'autres perspectives. 
15. Il serait possible de pallier Ies di;fficultes 
provoquees par !'absence de carriere reelle en 
etablissant des regles qui permettent d'octroyer 
aux agents qui ont atteint !'echelon superieur du 
I. L'Assemblee note a oe propos a.veo satisfaction que 
des reunions periodiques des responsa.bles de !'administra-
tion des dift'erents elements de !'organisation permettent 
a son Gre:ffe d'etre tenu au coura.nt des problemes admi-
nistratifs et de partioiper 8. la. recherche de leur solution. 
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grade correspondant a leur fonction une promo-
tion a un grade « superieur ad hoc » (grade 
jumele)' ou par des regles analogues qui perm. et-
tent d'assurer a ces fonctionnaires un avancement 
satisfaisant. 
Indemnite de perte d'emploi 
16. L'Assemblee s'est deja penchee sur ce pro-
bleme lors de la presentation de l'avis sur le 
budget des organes ministeriels de l'U.E.O. pour 
l'exercice de 1966, en deplorant l'insuffisanee des 
indemnites prevues dans le cadre des organisa-
tions coordonnees. Il est rappele que, pour les 
agents dotes de contrats de duree indeterminee, 
qui constituent la quasi-totalite des contrats deli-
vres par !'organisation, ces indemnites sont fonc-
tion a la fois de la duree du service et de l'age 
auquell'agent est licencie, l'indemnite etant maxi-
ma lorsque le licenciement intervient entre 45 et 
55 ans. C'es criteres paraissent pleinement vala-
bles. En revanche, le montant de l'indemnite est 
notoirement insuffisant : selon la reglem.entation 
en vigueur, elle est au maximum egale a douze 
mois du dernier traitement de base mensuel et 
des allocations familiales mensuelles. 
17. Il existe au service de l'U.E.O. des agents 
qui, si l'on tient compte du temps passe datts 
!'Organisation du Traite de Bl'U.Xelles, travaillent 
depuis vingt annees dans !'organisation. n en est 
de meme au Conseil de !'Europe et a l'O.O.D.E. 
A l'O.T.A.N., des agents totalisent quinze ou seize 
ans de service. 11 parait difficilement concevable 
que le prejudice subi par de tels agents, licencies 
a un age ou le reclassement est quasiment im-
possible, soit compense par une allocation aussi 
modeste. 
18. Cette constatation prend toute sa valeur si on 
compare ce regime a celui qui est pratique dans 
les Communautes europeennes tel qu'il est precise 
dans les articles 41 et 50 du statut de ces Com-
munautes : fonde, grosso modo, sur les memes 
criteres d'age et d'ancienne~, il pr~voit des in-
demnites considerablement sup-6rieures. A titre 
d'exemple, un agent de 50 ans ayant accompli 
dix annees de service a l'U.E.O., per~oit une 
indemnite egale a neuf mois d'emoluments. Dans 
les Communautes, il per~oit une serie d'indem-
nites echelonnees dans le temps, representant 
53 mois d'emoluments. S'il avait accompli quinze 
annees de service a l'U.E.O., l'inde:m.nite serait 
egale a 12 mois d'emoluments et, dans les Gom-
munautes, a une serie d'indemnites ~gales a 
75 mois d'emoluments. S'il avait accompli vingt 
annees de service a l'U.E.O., il percevrait une in-
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emoluments, whereas in the Communities the 
series of indemnities paid would be the equivalent 
of 98 months' emoluments 1 • 
19. It should also be noted that in the Commun-
ities the period during which indemnities are 
paid is taken into account in calculating pension 
rights. 
20. The disparity between the two systems 
increased again only recently. When staff reduc-
tions were made in the European Communities 
in the first half of 1968, an even more favourable 
system was applied as a temporary measure in 
order to make what the governments considered 
to be fair amends to officials affected by the 
reductions. These measures were published in 
the Official Journal of the Communities on 
4th March 1968. 
21. However, it seems neither appropriate nor 
desirable to go so far ; the normal system for 
which provision is made in Rules 41 and 50 of 
the Statute of the Communities appears fair 
in this respect, for it is difficult to understand 
what justification there can be for international 
officials having their past service and the 
prejudice they suffer on termination of their 
contracts evaluated in degrees varying from 
1 to 7 depending on the organisation they electcJ 
to serve, for better or for ·worse. 
22. Again, the increasing age of the organisa-
tions and of their staff makes this problem more 
acute every year. 
23. The adoption of the system in force in the 
Communities would seem particularly appro-
priate since six of the seven WEU member 
governments have already accepted it in the 
framework of the Communities. 
24. The texts governing this question in the 
co-ordinated organisations and in the Commun-
ities are given at appendices V and VI. 
1. Finally, it must be observed that in the Communities 
the indemnity is based on basic salary only, whereas in 
the co-ordinated organisations family allowances are also 
taken into account. This does not noticeably affect the 
inequality between the two systems however. 
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Provident fund 
25. Sums paid into the provident fund are 
deposited by WEU in a bank, 14% being con-
tributed by the organisation and 7 % by the 
staff. The contribution is a percentage of the 
basic salary, which varies considerably, depend-
ing on whether staff members are employed in 
Paris or in London. Generally speaking, however, 
sums in the provident fund are not specifically 
intended for use in London or in Paris but in one 
or other of the member countries when the 
persons concerned leave the organisation. Con-
sequently, there will be a vast difference in the 
amounts paid to two officials of the same grade, 
Italians or Germans for instance, if one works 
in Paris and the other in London. This is an 
abnormal situation which should be remedied at 
least partially by harmonising the organisation's 
contribution, whatever the place of work. 
26. It is certain that this raises a problem 
regarding the level to be adopted. Since it would 
be difficult to interfere with the interests of 
officials now benefiting from the higher rates, 
the governments might perhaps consider grant-
ing the same advantages to the less-favoured 
staff. 
27. The provident fund is made up of monthly 
contributions which are a percentage of basic 
salaries. This is a gradual capitalisation of 
payments which are very unequal, due partly 
to the evolution of officials' careers and partly 
- and above all - to the constant increase in 
salaries following increases in the cost of living. 
As salary increases have been almost parallel to 
the cost of living, the present contributions to 
the provident fund are about twice what they 
were ten years ago 1 • 
28. Admittedly, the provident fund is invested 
to earn interest, but this offsets only part of the 
abovementioned difference, particularly since 
interest rates have to be sought with an eye to 
security. 
I. WEU contribution for an official at Grade A. 4 
step 1 : in 1958: Frs. 282; in 1968: Frs. 558. 
demnite egale a douze mois alors qu'il percevrait, 
dans les Communautes, une serie d'indemnites 
representant 98 mois d'emoluments 1• 
19. Encore faut-il noter que, dans les Commu-
nautes, le temps pendant lequel les indemnites 
sont servies entre en ligne de compte pour les 
droits a la retraite. 
20. La disparite entre les deux systemes s'est 
encore accrue recemment puisque, a }'occasion des 
compressions d'effectifs operees dans les Commu-
nautes europeennes au cours du premier semestre 
de l'annee 1968, un regime plus favorable encore 
a ete applique a titre temporaire pour apporter 
une reparation que les gouvernements ont jugee 
equitable aux agents qui ont ete frappes par des 
mesures de licenciement. Ces mesures ont ete 
publiees au Journal Officiel des Communautes 
le 4 mars 1968. 
21. Il ne parait pas neanmoins opportun ni meme 
souhaitable d'aller si loin dans ce domaine : le 
regime normal prevu aux articles 41 et 50 du 
statut des Communautes parait, a cet egard, 
equitable. Car l'on comprend mal que des fonc-
tionnaires internationaux voient evaluer le prix 
de leurs services passes et le dommage qu'ils 
subissent du fait de la rupture du contrat qui les 
lie a leur employeur, dans une proportion qui 
varie de 1 a 7, selon qu'ils ont choisi de servir, 
pour leur bonne ou leur mauvaise fortune, dans 
telle ou telle organisation. 
22. Il ne saurait echapper que l'anciennete crois-
sante des organisations et que le vieillissement 
de leurs agents augmentent, chaque annee, 
l'acuite de ce probleme. 
23. L'adoption du regime en vigueur dans les 
Communautes parait d'autant plus opportune 
que ce regime a deja ete agree, dans le cadre 
des Communautes, par six des sept gouverne-
ments membres de l'U.E.O. 
24. Il est joint, en annexe (annexes V et VI), les 
textes regissant cette matiere dans les organisa-
tions coordonnees et dans les Communautes. 
1. 11 faut enfin remarquer qu'aux Communautes, l'in-
demnite est servie sur le seul traitement de base alors que, 
dans les organisations coordonnees, elle s'applique egale-
ment aux indemnites familiales. Mais cette constatation 




Fonds de prevoyance 
25. Les sommes capitalisees au fonds de pre-
voyance sont placees par l'U.E.O. dans un eta-
blissement bancaire et constituees par une double 
cotisation (cotisation patronale: 14 %, cotisation 
salariale : 7 %) . Cette cotisation est decomptee 
sur le traitement de base. Or, ce traitement est 
sensiblement different selon que les agents sont 
en fonctions a Paris ou a Londres. Pourtant, en 
regie generale, les sommes inscrites au fonds de 
prevoyance ne sont destinees a etre utilisees ni 
a Londres ni a Paris mais, apres le depart des 
agents, dans leur pays d'origine. Il s'ensuit que 
deux agents, italiens ou allemands par exemple, 
de meme grade, selon qu'ils ont ete en fonctions 
dans l'une ou l'autre de ces villes, percevront un 
pecule tres different. Il y a la une situation anor-
male a laquelle il serait souhaitable de remedier 
au moins partiellement en harmonisant les coti-
sations patronales quel que soit le lieu d'emploi. 
26. Il est certain qu'une telle harmonisation pose 
un probleme en ce qui concerne le niveau adopte. 
Il parait en effet difficile de porter atteinte aux 
droits acquis par les agents Mneficiant actuelle-
ment du niveau le plus eleve. Aussi semble-t-il 
que les gouvernements pourraient envisager d'ac-
corder au personnel le moins favorise les memes 
avantages. 
27. Le fonds de prevoyance est constitue par des 
versements mensuels exprimes en pourcentage du 
traitement de base. Ce fonds represente la capi-
talisation successive de versements tres inegaux. 
Cette inegalite tient pour une part a !'evolution 
de la carriere des agents. Elle tient aussi et 
surtout a !'augmentation constante des salaires 
consecutive a l'accroissement du cout de la vie. 
L'augmentation des salaires ayant ete approxi-
mativement parallele a celle du cout de la vie, 
il se trouve que les versements actuels au fonds 
de prevoyance representent a peu pres le double 
de ce qu'ils etaient il y a dix ans 1 • 
28. Certes, le fonds de prevoyance fait l'objet 
de placements productifs d'interets, mais ces 
interets ne comblent que partiellement l'ecart 
precite et ce, d'autant plus que la recherche de 
la rentabilite est temperee par le souci de la 
securite du placement. 
1. La contribution U.E.O. pour un grade A. 4, echelon 
1, en 1958 representait F 282. En 1968, elle represente 
F 558. 
29. In other words, when a.n official receive8 
the sum in his provident fund it has lost value 
in relation to the successive contributions made. 
30. It would be desirable to rectify this situation 
and a s~:>lution might be sought along the lines 
of the nati~:>nal pension schemes, in which the 
pension to be paid is generally calculated in 
accordance with the S'ft.lary paid to the official 
coneerned d.tl.ring his last years of serviee. 
31. This principle has moreover been recognised 
by the Committee of Ministers of the Coun.cil of 
Europe, which decided at the beginning of 1968 
that pensions should be revalued in the same 
proportion as the increase in salaries sinae the 
last general revision at the end of 1964. 
29. En d'autres termes, lorsqu'un fonctionn&ire 
pe~oit le pecule que constitue son fonds de pre-
voyance, celui-ci est inf~rieur, en valeur reelle, 
aux versements successifs qui l'ont con&titue. 
30. 11 paraitrait souhaitable de pallier cet incon-
venient et il semble que la solution devrait etre 
recherchee par analogie avec les regim.es natio-
naux de pensions, selon lesquels le montant de la 
pension est generalement determine par rapport 
DOOUQNT 452 
aux traitements per«;us par l'agent au cours des 
dernieres annees de son activite. 
31. Ce principe a d'aill&urs 6U reoonnu par le 
Comite des Ministres du Conseil de !'Europe qui 
a decide, au debut de l'annee 1968, de revaloriser 
les pensions servies dans la meme proportion que 
celle dans laquelle les salaires ont ete augmentes 
depuis la derniere revision generale intervenue a 
la fin de l'annee 1964. 
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APPENDIX I - ANNEXE I 
WEU BUDGET ESTIMATES FOR 1968 - BUDGET DE L'U.E.O. POUR 1968 
Proposed expenditure and income - Previsions des depenses et des recettes 
A* B* C* TOTAL 
£ £ £ £ 
Salaries and allowances 
Traitements et indemnites · · · · · · · · · · · 156,444 140,641 336,329 633,414 
Travel 
Frais de voyage ................... 12,000 2,338 7,215 21,553 
Communications 
Transmissions · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1,850 2,143 3,819 7,812 
Other operating costs 
Autres depenses de fonctionnement · · · 31,994 8,523 12,181 52,698 
Purchase of furniture 
Achat de mobilier ............... 1,445 661 878 2,984 
Buildings 
Immeubles · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - 84 152 236 
Total expenditure 
Total des depenses · · · · · · · · · · · · · · · · · 203,733 154,390 360,574 718,697 
WEU tax 
Imp6t de l'U.E.O. ................. 36,873 36,759 94,527 168,159 
Other receipts 
Autres recettes .................... 2,680 481 757 4,098 
Total income 
Total des recettes · · · · · · · · · · · · · · · · · · 39,733 37,240 95,284 172,257 
NET TOTAL 
TOTAL NET· .....••.............••. 164,000 117,150 265,290 546,440 
In French francs 
En francs fran9ais • · · • · · · • • · · · · 1.968.000 1.405.800 3.183.480 6.557.280 
* A - Secretariat-General. 
Secretariat general. 
B - International Secretariat of the Standing Armaments Committee. 
Secretariat international du Comite Permanent des Armaments. 
C - Agency for the Control of Armaments. 
Agence pour le Controle des Armaments. 
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National contributions - Contributions des pays membres 
600ths A* B* C* Office of the Clerk Greffe 
en 600•• 
Francs Francs 
Belgium JBelgique ........... 59 644.800 247.308 
France ..................... 120 1.311.456 503.000 
Italy fitalie ............... 120 1.311.456 503.000 
Luxembourg ............... 2 21.856 8.384 
Netherlands fPays-Bas ....... 59 644.800 247.308 
Federal Republic of Germany f 
Rep. Fed. d' Allemagne .... 120 1.311.456 503.000 
United Kingdom fRoyaume-Uni 120 1.311.456 503.000 
600 6.557.280 2.515.000 
Total WEU budget 
Total du budget de I'U.E.O. 9.072.280 
* A • Secretariat-General. 
Secretariat general. 
B • International Secretariat of the Standing Armaments Committee. 
Secretariat international du Comite Permanent des Armaments. 
C - Agency for the Control of Armaments. 
Agence pour le Controle des Armaments. 
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APPENDIX 11 ANNEXE II 
In accordance with Opinion 9 adopted by the 
Assembly on 5th December 1963, the Council has 
communicated details to the Assembly regarding 
the duties of the members of the staff of the 
ministerial organs of Western European Union. 
Conformement a l'Avis n° 9 exprime par l'As-
semblee lors de sa seance du 5 decembre 1963, le 
Conseil a communique a 1' Assemblee le detail des 
fonctions aasumees par les membres du personnel 
des organes ministeriels de l'Union de l'Europe 
Occidenta.le. 
A. Secretariat-General - Secretariat general 
Post No. Grade Function Fonction 
1 HG Secretary -General Secretaire general 
2 )) Deputy Secretary-General Secretaire general delegue 
3 )) Assistant Secretary -General Secretaire general adjoint 
4 A6 Legal Adviser Conseiller juridique 
5 B4 Secretary to Secretary-General Secretaire du Secretaire general 
6 B5 Principal Assistant to Assistante principale du Secretaire 
Deputy Secretary-General general delegue 
7 B4 Secretary to Assistant Secretary-General Secretaire du Secretaire general adjoint 
8 B4 Principal Assistant to Legal Adviser Assistante principale du Conseiller 
juridique 
General Affairs Division - Division des alfaires generales 
9 A5 Head of Division Chef de division 
10 A3 Deputy Head of Division Chef de division adjoint 
11 A3 Committee Secretary Secretaire du Comite 
12 B4 Assistant fV erbatim writer Assistante /Stenographe 
13 B3 Secretary /Assistant Secretaire /Assistante 
Administration and Personnel Division 
Division de Z' administration et du personnel 
14 A5 Head of Division Chef de division 
15 A3 Deputy Head of Division Chef de division adjoint 
16 A2 Administrative Officer Administrateur 
17 B4 Assistant (Personnel) Assistant (Personnel) 
18 B4 Assistant (Administration) Assistant (Administration) 
19 B3 Secretary Secretaire 
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Post No. Grade Function 
I 
Fonction 
Linguist DitJision · Division linguistique 
20 L5 Head of Division (interpreter) Chef de division (interprete) 
21 LT4 Reviser Reviseur 
22 LT3 Translator F /E Traducteur F fA 
23 LT2 Translator E fF Traducteur A fF 
Registry and Production Services 
Bureau d' ordre et de reproduction des documents 
24 A2 Head of Registry Chef des archives 
25 B4 Documentation Clerk Documentaliste 
26 B4 Head of Typing pool Chef du pool dactylographique 
27 B3 Bilingual Shorthand-typist Stenodactylographe bilingue 
28 B3 )) )) 
29 B2 Secretary - Deputy Secretary-General's Secretaire - Bureau du Secretaire 
Office general deiegue 
30 B2 Shorthand-typist Stenodactylographe 
31 B2 )) I) 
32 B2 )) )) 
33 B2 )) )) 
34 B2 )) » 
35 B2 )) )) 
36 B2 Assistant (distribution) Assistant - Bureau d'ordre et 
production 
37 B2 Assistant (reproduction) )) 
General Services - Services generaux 
38 B1 Telephonist Teiephoniste 
39 B1 )) )) 
40 03 Chauffeur Mechanic Chauffeur-mecanicien 
41 C3 )) )) 
42 C2 Messenger Huissier 
43 C2 » » 
Security - Securite 
44 C4 Senior Security Guard Garde de securite, Chef 
45 C3 Security Guard Garde de securite 
46 C3 )) )) 
47 C3 )) )) 
. 
48 C3 )) )) 
49 C3 » )) 
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B. International Secretariat of the Standing Armaments Committee 
































Assistant Secretary -General Secretaire general adjoint 
Private Secretariat, M ail, Documentation 
Secretariat particulier, courrier, documentation 
Private Secretary Secretaire pa.rticuliere 
Assistant in charge of classified Assistant charge du courrier secret 
documents 
Archivist, responsible for distributing Archiviste, distributeur de documents 
documents 
Driver mechanic Chauffeur-mecanicien 
Committee Secretariat - Secretariat de comite 
Assistant to Head of International Adjoint au Chef du Secretariat 
Secretariat international 









Linguistic Staff - Personnel linguistique 
Reviseur de traduction 
Interprete 
Translator and Minute Writer Traducteur et proces-verbaliste 
)) )) )) » 
Clerical Staff 
Groupe de reproduction des documents 
Head of Typing Pool Chef de groupe 
Bilingual Shorthand-typist Stenodactylographe bilingue 
)) )) )) » 









Administrative and General Staff 
Personnel des services administratifs et generaux 







Store-keeper and technician 
Security Guard 
Magasinier et agent technique 
Garde de securite 
» » )) )) 
)) )) )) )) 
)) » )) )) 
1. Post vacant - Poste vacant. 
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C. Agency for the Control of Armaments 





Private Secretary to Deputy Director 
Fonction 
Directeur 
Assistant du Directeur 
Directeur adjoint 
Secretaire particuliere du Directeur 
adjoint 
Director's Office - Bureau de direction 
Head of the Office and Assistant to 
the Director, Security Officer 
Head of Central Documentation 
Assistant to the Head of Central 
Documentation 
Assistant Documentation Clerk 




Assistant, Head of Central Registry -
Assistant to the Security Officer 
Secretary 
Chef de bureau et adjoint au 
Directeur, Officier charge de la securite 
Chef du Bureau central de 
documentation 
Adjoint au Chef du Bureau central 
de documentation 
Assistant, Documentaliste 




Assistant, Chef des Archives centrales -
Adjoint a l'Officier de securite 
Secreta ire 
Information and Study Division 
Division information et etudes 
Head of Division 
Head of the Industrial Section 
Expert on biological and chemical 
weapons 
Logistics Expert on armaments for 
land forces 
Logistics Expert on armaments for 
air forces 
Logistics Expert on naval armaments 






Chef de division 
Chef de la. Section industrielle 
Expert en armes biologiques et 
chimiques 
Expert logistique en armaments 
terrestres 
Expert logistique en armaments aeriens 
Expert logistique en armaments navals 
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Inspection and Control Division 
Division inspections et contr6les 
Head of Division 
Expert on artillery and tanks 
Expert on guided missiles 
Expert on biological weapons 
Expert on armaments for air forces 
Expert on artillery 
Private Secretary 
Bilingual Shorthand-typist 
Chef de division 
Expert en artillerie et chars de combat 
Expert en engins guides 
Expert en armes biologiques 
Expert en armaments aeriens 
Expert en a.rtillerie 
Secretaire particuliere 
Stenoda.ctylogra.phe bilingue 
Administration and Legal Affairs Division 
Division administration et affaires juridiques 
Head of Division 
Assistant 
Legal Expert 
Head of Finance and Administration 
Section 
Chief Clerk 
Head of Finance and Accounts Office 
Chief Clerk 
Head of Group responsible for 
General Services 
Senior Clerk, Assistant to Head of Group 
responsible for General Services 
Chef de division 
Assistant 
Expert juridique 
Chef de la. Section finances et 
administration 
Commis principal 
Chef du Bureau finances et comptabilite 
Commis principal 
Chef de groupe responsa.ble des 
services generaux 
Commis qualifi.e, Assistant du chef de 
groupe responsable des services gene-
raux 
Other services and Security Service 
Services divers et de securite 
Head Designer and Duplicator Chef dessina.teur - Roneotypiste 
Operator 
Driver mechanic Chauffeur-mecanicien 
Security Guard Ga.rde de securite 
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APPENDIX III • ANNEXE III 
Office of the Clerk 1 
Greffe de l'Assemblee 1 
Function Fonction 
Clerk Greffier 
Clerk Assistant Greffier adjoint 
Counsellor in charge of defence questions Conseiller charge des questions de defense 
and armaments et des armaments 
Counsellor in charge of political questions Conseiller charge des questions politiques 
Counsellor in charge of finance and Conseiller charge des questions financieres 
administration et administratives 
Counsellor in charge of Press Department Conseiller charge du Service de presse 
First Secretary /Committee Secretary Premier secretaire JSecretaire de commission 
First Secretary /Head of the Publications Premier secretaire /Chef du Service des 
and Translations Department traductions et publications 
Secretary-Translator /Publications Secretaire-Traducteur /Publications 
Secretary Head of Archives and Secretaire-Archiviste et Secretaire de 
Committee Secretary commission 
Secretary-Translator /Publications Secretaire-Traducteur /Publications 
)) )) 
Chief accountant Chef comptable 
Administrative Assistant /Assistant Assistant d'encadrement /Aide-traducteur 
translator 
Secretary to the President and the Clerk Secretaire du President et du Greffier 
Secretary to the Clerk Assistant J Secretaire du Greffier adjoint JA.ssistante 
Assistant Sergeant-at-Arms Office au Protocole 
Proof reader and Assistant Translation Lectrice d'epreuves et assistante au Service 
Department des traductions 
Assistants to Committees Assistantes aux commissions 
Assistant to the Administrative and Assista.nte au Service administratif et 
Financial Department financier 
Assistant to the Archives and Mail Assistante au Service des archives et 
Department courrier 
Assistant to the Translation Department Assistante au Service des traductions 
Assistant to the Press Department Assistante au Service de presse 
Switchboard Operator Standardiste 
Head of Roneo Section - Storekeeper Chef roneo /Ma.gasinier 
Roneo Assistant-Messenger Aide-roneo /Messager 
Messenger Messager 
1. On 1st January 1968. 
Au }er janvier 1968. 
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APPENDIX IV - ANNEXE IV 
Table of establishment - Tableau des effectifs 
WESTERN EUROPEAN UNION - UNION DE L'EURO:PE OCCIDENTALE 
At Bt Ct Total Office of the Clerk 
A,B, C Greffe 
Secretary-General 
I I Clerk I Secretaire general - - Greffier 
Deputy Secretary-General I - - I 
-Secretaire general delCgue 
Assistant Secretary-General Clerk Assis-I I - 2 ta.nt I Secretaire general adjoint Greffier a.djt 
Director of the Agency 
- - I I 
-Directeur de l' Agence 
A7 
- - I I 
-
A6 I - 3 4 
-
A5 2 I 6 9 4 
A4 
- 3 8 ll 22 
A3 3 - 2 5 22 
A2 2 - I 3 22 
Linguists 
4 4 2 IO Linguistes -
B6 
- - - - I 
B5 I - - I I 
B4 8 6 6 20 3 
B3 4 4 IO I8 8 
B2 9 3 2 I4 
-
BI 2 - - 2 
-
06 
- - - - I 
05 
- - I I 
-C4 I 4 
- 5 -
03 7 3 9 I9 2 
02 2 - - 2 
-
49 29 52 I30 28 
1. A - Secretariat-General. 
Secretariat general. 
B - International Secretariat of the Standing Armament.s Committee. 
Secretariat international du Comite Permanent des Armaments. 
C - Agency for the Control of Armaments. 
Agence pour le Controle des Armaments. 
2. Including four secretaries Translations /Publications. 






Extract from Rule 11 of the Staff Rules of the Assembly 
on the indemnity for loss of job 
(e) Indemnity for loss of job 
(i) The Clerk shall be entitled to grant an 
indemnity for loss of job to any member of the 
staff: 
(a) who has been in the service of the Office 
of the Clerk for not less than one year 
under a contract of limited duration or 
for not less than two years under a con-
tract of indefinite duration ; 
(b) whose contract is terminated following 
the suppression in the budget of the 
budget post held by him or following a 
change in the responsibilities attached 
to the post such that he is no longer 
qualified to hold the post or following a 
general reduction in establishment ; 
(c) and who has not been offered a post in 
the Office of the Clerk carrying com-
parable remuneration or who has not 
been appointed to one of the other Co-
ordinated Organisations to a vacant post 
carrying comparable remuneration, or 
who has not been immediately reinte-
grated into government service (civil or 
military) in his own country. 
(ii) The procedure for calculating the in-
demnity shall differ according to whether the 
contract is of limited or indefinite duration. 
(a) Contract of limited duration 
Amount of the indemnity 
The amount of indemnity for loss of job shall 
be equal to half the emoluments (basic salary 
plus cost-of-living allowance and family allow-
ances) which the member of staff would have 
received up to the term of his contract subject to 
an absolute limit of : 
- 4 months' emoluments for a contract of 
not less than 3 years ; 
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- 6 months' emoluments for a contract of 
not less than 4 years ; 
- 8 month's emoluments for a contract of 
5 years. 
Payment of the indemnity 
The indemnity shall be paid in its entirety 
at the date when the staff member leaves the 
Office of the Clerk. 
(b) Contract of indefinite duration 
Amount of the indemnity 
The amount of the indemnity which shall be 
expressed in terms of emoluments for a month or 
fractions of one month (basic salary plus cost-of-
living allowances and family allowances) shall 
depend on the length of service of the staff 
member and his age at the date when his con-
tract is terminated. The emoluments to be coun-
ted for the calculation of the indemnity shall be 
those to which the staff member in question was 
entitled on the day of the notice to terminate his 
contract. The amount of the indemnity shall be 
one month's emoluments for each year of service 
after the first, reduced, in conformity with the 
Age of Entitlement Age of Entitlement 
staff as staff as 
member percentage member percentage 
of maximum of maximum 
27 and less 10 per cent 42 85 per cent 
28 15 per cent 43 90 per cent 
29 20 per cent 44 95 per cent 
30 25 per cent 45 to 55 100 per cent 
31 30 per cent 56 90 per cent 
32 35 per cent 57 80 per cent 
33 40 per cent 58 70 per cent 
34 45 per cent 59 60 per cent 
35 50 per cent 60 50 per cent 
36 55 per cent 61 40 per cent 
37 60 per cent 62 30 per cent 
38 65 per cent 63 20 per cent 
39 70 per cent 64 10 per cent 
40 75 per cent 65 0 per cent 
41 80 per cent 
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Extrait de l'article 11 du Reglement du personnel 
de l' Assemblee concernant l'indemnite de perte d'emploi 
(e) lndemnite de perte d'emploi 
(i) Le Greffier est habilite a accorder une 
indemnite de perte d .. emploi a tout membre du 
personnel: 
(a) qui aura ete au service du Greffe de 
l'Assemblee au moins un an sous le re-
gime d'un contrat de duree determinee 
ou deux ans sous le regime d'un contrat 
de duree indeterminee ; 
(b) dont le contrat est resilie a la suite de 
la suppression dans le budget du poste 
budgetaire qu'il occupait, ou d'une mo-
dification des responsabilites attachees 
a son poste d'une nature telle que !'inte-
resse ne reunisse plus les qualifications 
requises pour le remplir, ou encore d'une 
compression d'effectifs ; 
(c) et a qui il n'aura pas ete offert dans le 
Greffe de l'Assemblee de poste compor-
tant une remuneration comparable, ou 
qui n'aura pas ete nomme dans l'une des 
autres Organisations coordonnees a un 
poste vacant comportant une remune.. 
ration comparable, ou qui n'aura pas ete 
reintegre immediatement dans son admi-
nistration nationale (civile ou militaire). 
( ii) Les modalites de calcul de l'indemnite 
sont differentes selon qu'il s'agit de contrats de 
duree determinee ou de contrats de duree inde-
terminee. 
(a) Oontrats de duree determinee 
M ontant de l'indemnite 
Le montant de l'indemnite de perte d'emploi 
est egal a la moitie des emoluments (traitement 
de base, plus indemnites de vie chere et indem-
nites familiales) que le membre du personnel 
aurait du percevoir jusqu'au terme de son con-
trat, mais dans la limite toutefois d'un plafond 
absolu fixe a : 
17 
- 4 mois d'emolum.ents pour un contrat de 
3 ans au moin~:~ ; 
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- 6 mois d'emoluments pour un contrat de 
4 ans au moins ; 
- 8 mois d'emolum.ents pour un contrat de 
5 ans. 
Reglement de l'indemnite 
L'indemnite est versee en totalite au membre 
du personnel au moment ou il quitte le Greffe 
de l' Assemblee. 
(b) Oontrats de duree indeterminee 
Montant de l'indemnite 
Le montant de l'indemnite, qui est exprime 
en mois d'emoluments ou en fractions de mois 
(traitement de base, plus indemnites de vie chere 
et indemnites familiales) est fonction a la fois de 
la duree des services du membre du personnel et 
de son age a la date a laquelle il est mis fin a 
son contrat. Les emoluments a retenir pour cal-
culer l'indemnite seront ceux dont !'interesse 
beneficiait au jour de la notification de la resilia-
tion de son contrat. L'indemnite est egale a un 
mois d'emoluments par annee de service au-dela 
de la premiere. Elle subit dans les conditions 
definies dans les baremes ci-dessous un abatte-
Age du Fraction de Age du Fraction de l'indemnite l'indemnite 
membre theorique membre theorique du du 
personnel effectivement personnel effectivement perc;me per~me 
27 ans 
et moins 10% 42 ans 85% 
28 ans 15% 43 ans 90% 
29 ans 20% 44 ans 95% 
30 ans 25% 45a55ans 100% 
31 ans 30% 56 ans 90% 
32 ans 35% 57 ans 80% 
33 ans 40% 58 ans 70% 
34 ans 45% 59 ans 60% 
35 ans 50% 60 ans 50% 
36 ans 55% 61 ans 40% 
37 ans 60% 62 ans 30% 
38 ans 65% 63 ans 20% 
39 ans 70% 64 ans 10% 
40 ans 75% 65 ans 0 
41 ans 80% 
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scales shown in the table below, according to the 
age of the staff member concerned on the date 
his contract is terminated. 
Nevertheless the indemnity shall in no case 
exceed 12 months' emoluments. -
Payment of the indemnity 
The indemnity shall be paid under the fol-
lowing conditions : 
___: If the indemnity allocated to the staff 
member concerned is equal to or less than 
three months' emoluments it shall be paid 
in its entirety at the date at which he 
leaves the Office of the Clerk. 
- If the indemnity represents more than 
three month's emoluments it shall be paid 
in two parts. The first payment shall be 
made at the date the staff member leaves 
the Office of the Clerk and shall be equi-
valent to half the total amount of the 
indemnity but not less than three months' 
emoluments. The second and final pay-
ment shall be made three months after the 
date at which the member of staff has 
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left the Office of the Clerk only if he has 
not secured employment carrying re-
muneration at least comparable with the 
income he was receiving at the time his 
contract was terminated. 
(iii) In the case of a staff member who has 
held several successive contracts of the same type 
or of a different type, the rules to be adopted for 
the calculation of the indemnity to which he is 
entitled shall be those governing the contract 
under which he was employed at the date of 
termination. Nevertheless in the event of the 
termination of a contract of limited duration 
held by a member of staff who before the period 
covered by that contract was employed by the 
Office of the Clerk under a contract of indefinite 
duration, the amount of the indemnity shall be 
calculated according to the rules set forth in sub-
paragraph (a) or sub-paragraph (b) of para-
graph (ii) above, whichever is more favourable to 
the staff member 1 • 
(iv) The Clerk, in consultation with the 
Secretary-General of WEU, shall be responsible 
for applying the above provisions in the light of 
the circumstances pertaining to each case. 
1. In calculating the amount of the mdemnity to 
which the staff member concerned is entitled under the 
provisions governing contracts of indefinite duration (see 
sub-paragraph (b) of paragraph (ii)), the number of years 
during which he was employed under a contract of inde-
finite duration shall be added to the number of years 
served under the contract of limited duration which has 
been prematurely terminated. On the other hand the 
number of years' service the member of staff may have 
completed under one or more other contracts of limited 
duration shall not be taken into consideration. 
ANNEXE V 
ment en fonction de l'age de !'interesse a la date 
a laquelle il est mis fin a son contrat. 
Enfin, le montant de l'indemnite ainsi cal-
culee est soumis a un plafm1d absolu de 12 mois 
d'emoluments. 
Reglement de l'indemnite 
Le reglement de l'indemnite est opere dans 
les conditions suivantes : 
- Si l'indemnite attribuee au membre du 
personnel licencie est egale ou inferieure 
a 3 mois d'emoluments, elle lui est versee 
en totalite au moment ou il quitte le 
Greffe de l'.Assemblee. 
- Si cette indemnite est superieure a 3 mois 
d'emoluments, elle lui est versee en deux 
fractions. Le premier versement inter-
vient au moment ou le membre du per-
sonnel quitte le Greffe de l'.Assemblee ; il 
est egal a la moitie du montant total de 
l'indemnite sans toutefois pouvoir etre 
inferieur a 3 mois d'emoluments. Le deu-
xieme versement pour solde n'est effectue 
3 mois apres la date a laquelle le membre 
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du personnel a quitte le Greffe de l'As-
semblee que si !'interesse n'a pas retrouve 
une activite lui assurant une remunera-
tion au moins comparable a celle dont il 
beneficiait au moment ou son contrai a 
ete resilie. 
(iii) Lorsqu'il s'agit de membres du person-
nel qui ont beneficie de plusieurs contrats succes-
sifs de meme nature ou de nature differente, les 
modalites a appliquer pour calculer les indem-
nites auxquelles ils ont droit sont celles regissant 
le contrat sous !'empire duquel ils se trouvaient 
au moment ou est intervenue la resiliation. Toute-
fois, si le contrat resilie est un contrat de duree 
determinee dont le titulaire a ete pendant une 
certaine periode de ses services anterieurs dans le 
Greffe de l'.Assemblee sous !'empire d'un contrat 
de duree indeterminee, le montant de l'indemnite 
sera calcule selon les regles exposees a l'ali-
nea (a) ou a l'alinea (b) du paragraphe (ii) ci-
dessus, en choisissant la solution la plus favorable 
au membre du personnel 1• 
(iv) Le Greffier, en consultation avec le Se-
cretaire general de l'U.E.O., est charge d'appli-
quer les dispositions ci-dessus en tenant compte 
des circonstances particulieres a chaque cas. 
1. 11 est precise que pour etablir le montant de l'in-
demnite auquelle membra du personnel en question aurait 
droit au titre des dispositions regissant les contrats de 
duree indeterminee (cf. alines (b) du paragraphe (ii)), il 
convient d'ajouter au nombre d'annees pendant lesquelles 
le membra du personnel a beneficia d'un contrat de duree 
indeterminee le nombre d'annees qu'il a accomplies dans 
le cadre du contrat de duree determinee auquel il est mis 
fin prematurement. Par contra, le nombre d'annees de 
service accomplies le cas echeant par le membra du per-
sonnel dans le cadre d'un autre ou de plusieurs autres 




Rules for granting the allowance provided for in Rules 41 
(Availability) and 50 (Withdralval of employment in the interest of the service) of the Statute 
of Officials of the European Communities 
Single article 
1. An official benefiting from the application 
of Rules 41 and 50 of the Statute shall be en-
titled: 
(a) for a period of three months, to a 
monthly allowance equal to his basic 
salary; 
(b) for a fixed period, depending on age 
and length of service, on the basis of the 
table in paragraph 3 below, to a monthly 
allowance equal to : 
- 85 % of his basic salary from the 
fourth to the sixth month ; 
- 70% of his basic salary for the fol-
lowing five years ; 
- 60% of his basic salary thereafter. 
Entitlement to this allowance shall cease as 
from the day the official reaches the age of 60. 
267 
2. The provisions of this appendix shall be re-
vised ten years after the entry into force of the 
Statute. 
3. To determine the period during which the 
official, ac~ording to age, shall be eJ?.titled to the 
allowance provided for in Rules 41 and 50 of the 
Statute, the appropriate coefficient in the follow-
ing table shall be applied to the length of service ; 
where necessary, this period shall be rounded off 
to the lower month. 
Age % Age % Age % Age % 
20 18 30 33 40 48 50 63 
21 19.5 31 34.5 41 49.5 51 64.5 
22 21 32 36 42 51 52 66 
23 22.5 33 37.5 43 52.5 53 67.5 
24 24 34 39 44 54 54 69 
25 25.5 35 40.5 45 55.5 55 70.5 
26 27 36 42 46 57 56 72 
27 28.5 37 43.5 47 58.5 57 73.5 
28 30 38 45 48 60 58 75 
29 31.5 39 46.5 49 61.5 59 76.5 
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Modalites d'octroi de l'lndemnite prevue aux articles 41 
(La disponibilite) et SO (Retrait d'emploi dans l'interet du service) 
du statut des fonctionnaires des Communautes europeennes 
Article unique 
1. Le fonctionnaire auquel il est fait applica-
tion des articles 41 et 50 du statut a droit : 
(a) Pendant trois mois, a une indemnite 
mensuelle egale a son traitement de 
base; 
(b) Pendant une periode determinee, en 
fonction de son age et de la duree de ses 
services, sur la base du tableau figurant 
au paragraphe 3 ci-dessous, a une indem-
nite mensuelle egale : 
- a 85 % de son traitement de base du 
4" au 6" mois; 
- a 70 % de son traitement de base au 
cours des cinq annees suivantes ; 
- a 60 % de son traitement de base au-
dela. 
Le benefice de l'indemnite cesse a compter 
du jour ou le fonctionnaire atteint l'age de 60 
ans. 
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2. Les dispositions de la presente annexe seront 
revisees a !'expiration d'une periode de dix ans a 
compter de !'entree en vigueur du statut. 
3. Pour determiner en fonction de l'age du 
fonctionnaire la periode pendant laquelle il bene-
ficie de l'indemnite prevue aux articles 41 et 50 
du statut, il est applique a la duree de ses services 
le coefficient fixe dans le tableau ci-apres ; cette 
periode est arrondie, le cas echeant, au mois infC-
rieur. 
Age % Age % Age % Age % 
20 18 30 33 40 48 50 63 
21 19,5 31 34,5 41 49,5 51 64,5 
22 21 32 36 42 51 52 66 
23 22,5 33 37,5 43 52,5 53 67,5 
24 24 34 39 44 54 54 69 
25 25,5 35 40,5 45 55,5 55 70,5 
26 27 36 42 46 57 56 72 
27 28,5 37 43,5 47 58,5 57 73,5 
28 30 38 45 48 60 58 75 
29 31,5 39 46,5 49 61,5 59 76,5 
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Visit of the special Sub-Committees to the United States, 
B3rd March-7th April 1968 
REPORT 
submitted for information by Mr. Goedhart 
on behalf of the Committee on Defence Questions and Armaments 
and the Committee on Scientific, Technological and Aerospace Questions 
Those taking part in the visit were : 
Mr. F. J. GOEDHART Leader of the Group, Vice-Chairman of the Com-
mittee on Defence Questions and Armaments 
(Netherlands) 
Mr. R. BROWN Vice-Chairman of the Committee on Scientific, 
Technological and Aerospace Questions 1 (United 
Kingdom) 
MM. D. Donns-PARKER (United Kingdom) 
H. DRAEGER (Federal Republic of Germany) 
G. FL.Ama (Federal Republic of Germany) 
F. HANSEN (Luxembourg) 
F. LENZE (Federal Republic of Germany) 
J.-L. T!NAUD (France) 
G. M. A. M. HuiGENS Counsellor of the Office of the Clerk 
Escort Officers: 
Department of State - Mr. William Dixon Boggs 
Department of Defence - Lt. Col. Emil G. Wengel 
Sunday, 24th March 1968 
The group left Washington, D.C. for Omaha, 
Nebraska, to visit the Headquarters of the Stra-
tegic Air Command. 
Monday, 25th March 1968 
The group was received by General Joseph 
S. Nazzaro, Commander in Chief of the Strate-
I. Mr. Brown took over the leadership of the group 
for the second week of the visit as a result of Mr. Goedha.rt's 
accident. 
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gic Air Command, and his Vice-Commander, 
General Compton. He and his staff briefed the 
group on the organisation and purpose of the 
command. 
The main reason for the establishment of the 
Strategic Air Command was the need for cen-
tralisation since present-day intercontinental bal-
listic missiles allow only 15 minutes' warning 
time, thus precluding consultations between 
parallel commands in time of attack. The head-
quarters therefore has jurisdiction over all its 
subordinate commands which are located in 66 
different parts of the world. The total number of 
personnel involved is 190,000, of whom 23,000 
are civilians. Located in Omaha itself are some 
5,000 men. 
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Visite effectuee par les Sous-commissions speciales aux Etats-Unis 
du 23 mars au 7 avril 1968 
RAPPORT 
presente pour information par M. Goedhart 
au nom de la Commission des Questions de Defense et des Armements 
et de la Commission Scientifique, Technique et Aerospatiale 
Participaient a cette viBite, sous la direction de 
M. F. J. GoEDHART Vice-President de la Commission des Questions 
de Defense et des Armaments (Pays-Bas): 
M. R. BROWN Vice-President de la Commission Scientifique, 
Technique et Aerospatiale 1 (Royaume-Uni) 
MM. D. Donns-PARKER (Royaume-Uni) 
H. DRAEGER (Republique Federale d' Allemagne) 
G. FLXMIG (Republique Federale d'Allemagne) 
F. HANSE"N (Luxembourg) 
F. LENZE (Republique Federale d'Allemagne) 
J.-L. TINAUD (France) 
G. M. A. M. HuiGENS Conseiller du Greffe de l'Assembiee 
Accompagnes par: 
Departement d'Etat - M. William Dixon Boggs 
Departement de la defense - Lieutenant-colonel Emil G. Wengel 
Dimanche 24 mars 1968 
Le groupe a quitte Washington, D.C., pour 
Omaha (Nebraska) afin de visiter le quartier ge-
neral du Strategic Air Command. 
Dundi 25 mars 1968 
Le groupe a ete re~u par le general Joseph 
S. Nazzaro, Commandant en chef du Strategic 
I. Apres !'accident survenu a 1\I. Goedhart, M. Brow~< 
a assume cette fonction pendant la deu.'l:ieme semaine. 
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Air Command, et son adjoint, le general Comp-
ton. Le general Nazzaro et ses collaborateurs ont 
explique !'organisation et les objectifs de ce com-
mandement. 
La creation du Strategic Air Command re. 
pond essentiellement a des necessites de centrali-
sation, etant donne que les engins balistiques 
intercontinentaux actuels n'accordent qu'un delai 
d'alerte de quinze minutes, ce qui ex;clut toute 
consultation entre les commandements paralleles 
a l'heure de l'attaque. Le quartier general exerec 
done une juridiction sur tous les commandements 
qui lui sont subordonnes et qui sont eparpilles en 
soixante-six points du monde. Son effectif total 
est de 190.000 hommes, dont 23.000 civils. A 
Omaha meme, se trouvent 5.000 hommes environ. 
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The command has both aircraft and missiles 
at its disposal. The aircraft, the B-521 and the 
B-52H, are used in a conventional role in Viet-
nam for three tasks : 
- sanctuary denial ; 
- direct support; 
- interdiction. 
Although these aircraft play a mainly con-
ventional role in Vietnam, the primary mission 
of the B-52 in the Strategic Air Command is that 
of deterrence. The total number of B-52s in this 
command is now approximately 1,000. 
The B-52 will be temporarily replaced by the 
F-111 until such time as the AMSA (Advanced 
Manned Strategic Aircraft) is ready to replace 
the B-52. Neither the X-15 nor the B-70 aircraft 
will be put into normal production. The B-58 
will remain in service with the Strategic Air 
Command until 1975. 
In order to give the present B-52s a suffi-
cient range, the Strategic Air Command also has 
in service a tanker-jet aircraft, the KC'-135 (the 
civilian counterpart of which is the Boeing 707), 
which can carry 100,000 lbs. of fuel and can 
refuel the B-52s in flight. 
In order to assure permanent control, the 
Strategic Air Command uses the same type of 
plane, the C-35 Looking Glass (also a Boeing 707) 
as a flying command post equipped with all the 
services necessary to assure effective command 
of the B-52s. At present, three of these aircraft 
are in service, plus a certain number of reserves. 
One of them is always in the air and operational 
with a general aboard, able to take over direction 
of the strategic aircraft in flight from the com-
mand post in Omaha. 
The missiles under the Strategic Air Com-
mand are: 
(a) the Atlas liquid-oxygen missiles, which 
are now being phased out (to make them 
ready for firing still takes 15 minutes) ; 
(b) the Titan-11, which is also a liquid-
oxygen type of missile, but which can 
be made ready for firing in its silo and 
therefore has a more instantaneous 
firing capability than the Atlas. There 
are still 52 Titan-11 missiles in service ; 
(c) the Minuteman-1, a solid-fuel missile. 
The Strategic Air Command has some 
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20 Minuteman-1 squadrons (about 1,000 
missiles) ; 
(d) Minuteman-11, an improved version of 
Minuteman-1 with increased capabilities 
and more impact power. 
Independent of the silos, a command post 
of four men serves a group of missiles, each man 
carrying out certain manipulations indepen-
dently of the other three in order to fire the 
missile. 
Tuesday, 26th March 1968 
At the Headquarters of the United States 
A.rmy Air Defence Cent1·e at Fort Bliss, Texas, 
the group was briefed by Major General Under-
wood, Commandant. 
Briefings were given on the mission and 
organisation of the Air Defence Centre and the 
role of the United States Army Air Defence 
School at El Paso near Fort Bliss. In addition 
to the training of United States personnel, thou-
sands of air defence missile men from all allied 
nations have been given missile training there. 
The total population of Fort Bliss, the mil-
itary area at El Paso, is 38,000 men from the 
armed forces and approximately 8,000 civilians. 
The total budget is some $160 million. 
The total area of the Fort Bliss firing ranges 
is some 4,570 square kms. and, as a result, person-
nel from allied countries have been able to 
experience live firings. 
The group was briefed on the self-propelled 
Hawk which is a surface-to-air anti-aircraft mis-
sile designed to provide low-altitude protection. 
Briefings were also given on the Chaparral, 
another army air defence artillery weapon. The 
Chaparral is being developed for use against 
low-flying aircraft in forward battle areas, but 
can only be used in fair weather as the target 
has to be visible. The whole weapons system con-
sists of a tracked vehicle which has four ready-
to-fire Chaparral missiles mounted on a mobile 
turret system. Actual firings took place during 
the demonstration at the nearby White Sands 
missile range. 
Le commandement dispose a la fois d'avions 
et de missiles. L'aviation - composee de B-52! 
et de B-52H - est utilisee au Vietnam d'une 
maniere classique aux trois fins suivantes : 
- suppression des regions inviolables ; 
- appui direct; 
- interdiction. 
Bien qu'au Vietnam ils effectuent surtout des 
missions classiques, les B-52 du Strategic Air 
Command ont essentiellement un role de dissua-
sion. Leur nombre s'eleve a un millier environ. 
En attendant que l'A.M.S.A. (avion strate-
gique mod erne avec pilote) entre en service, le 
B-52 sera provisoirement remplace par le F-111. 
Ni le X-15, ni le B-70 ne feront l'objet d'une pro-
duction normale. Le B-58 restera en service au 
Strategic Air Command jusqu'en 1975. 
Afin de donner aux B-52 actuels un rayon 
d'action suffisant, le Strategic Air Command uti-
lise egalement un avion-citerne a reaction, le 
KC'-135 (dont !'equivalent civil est le Boeing 707), 
qui peut transporter 45 tonnes de carburant et 
ravitailler les B-52 en vol. 
Pour assurer un controle permanent, le Stra-
tegic Air Command utilise comme poste de com-
mandement volant le meme type d'appareil, le 
C-35 Looking Glass (egalement un Boeing 707) 
qui est dote de toutes les installations necessaires 
pour assurer le commandement effectif des B-52. 
Actuellement, trois de ces appareils sont en ser-
vice et il en existe un certain nombre en reserve. 
Il y en a toujours un en operations avec un gene-
ral a bord, pret a relayer le poste de commande-
ment d'Omaha et a prendre en charge les avions 
strategiques en vol. 
Le Strategic Air Command dispose des mis-
siles suivants : 
17° 
(a) l'Atlas a oxygene liquide, qui est retire 
progressivement (sa mise a feu demande 
encore quinze minutes) ; 
(b) le Titan-II, qui est aussi a oxygene li-
quide mais qui peut etre mis a feu dans 
son silo et done etre lance plus rapide-
ment que l'Atlas. Il y a encore 52 
Titan-II en service ; 
(c) le Minuteman-I, missile a propergol so-
lide. Le Strategic Air Command possede 
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une vingtaine d'escadrons de Minute-
man-!, soit un millier de missiles envi-
ron; 
(d) le Minuteman-II, version amelioree du 
Minuteman-I, dont les possibilites et la 
puissance sont plus elevees. 
Chaque groupe de missiles est servi par un 
groupe de quatre hommes a partir d'un poste de 
commandement independant des silos. Chaque 
homme procede independamment a un certain 
nombre d'operations pour la mise a feu de 
l'engin. 
Mardi 26 mars 1968 
Le groupe a entendu un expose du general 
de brigade Underwood au quartier general du 
Centre de defense aerienne de l'armee americaine 
a Fort Bliss (Texas). 
Il a entendu egalement des exposes sur la 
mission et !'organisation du Centre de defense 
aerienne ainsi que sur le role de l'Ecole de de-
fense aerienne de l'armee americaine a El Paso, 
pres de Fort Bliss. C'est la que sont non seule-
ment entrainees les forces americaines mais que 
sont formes aux techniques de la defense aerienne 
par missiles des milliers de specialistes apparte-
nant a tous les pays allies. 
Vivent au total a Fort Bliss, zone militaire 
d'El Paso, 38.000 hommes des forces armees et 
pres de 8.000 civils. Le budget global est de 
l'ordre de 160 millions de dollars. 
La superficie totale du polygone de tir de 
Fort Bliss est d'environ 4.570 kilometres carres 
et, en consequence, les militaires des pays allies 
peuvent assister a des tirs reels. 
Le groupe a entendu un expose sur l'engin 
Hawk autopropulse, missile anti-aerien sol-air 
destine a assurer la protection a basse altitude. 
Il a entendu egalement des exposes sur le 
Chaparral et sur d'autres armes de defense 
aerienne de l'armee. Le Chaparral est actuelle-
ment mis au point pour servir en premiere ligne 
contre les appareils volant a basse altitude ; cet 
engin ne peut toutefois etre utilise que par beau 
temps, l'objectif devant etre visible. Le systeme 
d'armes consiste en un vehicule a chenilles dote 
de quatre missiles Chaparral en position de tir 
montes sur une tourelle mobile. La demonstration 
a comporte des tirs reels effectues au polygone de 
White Sands. 
Demonstrations were also given of a new 
weapons system called Vulcan, an automatic gun 
with the capability of engaging both aerial and 
ground targets. This 20 mm gun was designed to 
complement the Chaparral weapons system. The 
Vulcan system has a four-man squadron with a 
firing power of 3,000 rounds per minute and is 
both air-transportable and amphibious. During 
the demonstrations it was evident that the weap-
ons system was specially designed for use 
against convoys such as those in Vietnam. 
The cost of this weapons system is some 
$225,000, plus approximately $45,000 for the 
radar system. The carrier is diesel-powered and 
has a speed of 45 miles per hour. In Vietnam it 
will also be used against barges and convoys of 
barges on the inland waterways. 
The results of the Vulcan demonstrations 
and firings were not as satisfactory as the mili-
tary had hoped. They called it a "qualified suc-
cess". 
During the visit to Fort Bliss, a briefing 
and demonstrations were also given of Redeye. 
This is an air defence system with a small man-
transportable missile which is fired from the 
shoulder. It is designed as a protection for front-
line troops but can be used only on targets 
which can be seen by the eye. 
Wednesday, 27th March 1968 
The group visited the General Dynamics Cor-
poration at Fort Worth, Texas, where it was 
received by Mr. Cosby, Vice-President of the 
F-111 programmes. The briefings were given by 
Mr. Stevenson, a member of the F-111 engineer-
ing team. The air force project representative 
was Colonel Jones of the Air Force Systems 
Command. 
During the briefings on the F-111 swing-
wing aircraft, it was stated that the wings of the 
F-111 can be varied in flight, extended for slow 
approach speeds and swept back for a speed of 
Mach Ill. The development contract for this air-
craft called for design, manufacture and testing 
of 18 F-111A for the United States air force and 
5 F-111B for the navy. The F-111C is an im-
proved version of the F-111A. The F-111D is the 
version ordered by the Australian air force and 
the F-111E is the version which will be ordered 
by the Strategic Air Command. About 450 planes 
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have been ordered to date, apart from the proto-
types. Since the group's visit, it appears that the 
United States navy has withdrawn from the 
F-111 programme. General Dynamics hoped that 
some 1,400 of these aircraft would be ordered and 
maintained a production line for 22 aircraft per 
month. The cost per aircraft will probably be 
some $7 million. 
In certain parts of the aircraft, e.g. where 
the wings join the body, Titanium, a special heat-
resistant metal, is used. 
Thursday, 28th March 1968 
At the Headquarters of the Air Force 
Eastern Test Range at Cape Kennedy, Florida, 
the group was received by Major General David 
M. Jones, AFETR Commander. The range is 
part of the Air Force Systems Command's 
National Range Division. It is the final check-
point for programmes envisaged, planned, imple-
mented and developed by military and civilian 
scientists and engineers for defence and space 
exploration. 
Major General J ones manages a vast labor-
atory that includes administrative headquarters 
at Patrick Air Force Base, the Cape Kennedy 
Air Force Station 15 miles north of Patrick, and 
the Eastern Test Range that extends more than 
10,000 miles into the Indian Ocean with island 
stations at Grand Bahama, Eleuthera, San Salva-
dor, Grand Turk, Antigua, Puerto Rico, Trini-
dad, and Ascension. Last station in the chain is 
at Pretoria, Republic of South Africa. 
To AFETR is assigned a singular responsi-
bility - the efficient management of the Eastern 
Test Range with all its functions pertaining to 
research and development test flights. 
Not only the air force, but the army, navy, 
NASA and other government agencies are range 
users relying on the support service of the 
AFETR in their missile and space exploration 
projects. 
To accomplish its mlSSion, AFETR has a 
military-civilian work force of more than 29,000 
and a capital investment of more than $2 billion. 
Le groupe a egalement assiste a la presenta-
tion d'un nouveau canon automatique, le Vulcan, 
permettant d'attaquer des objectifs aeriens aussi 
bien que terrestres. Ce canon de 20 mm est des-
tine a completer le systeme Chaparral. Il est servi 
par une equipe de quatre hommes ; il peut tirer 
3.000 obus a la minute et etre transport€ par air 
et par eau. La presentation a demontre qu'il etait 
specialement con<;u pour l'attaque des convois, au 
Vietnam par exemple. 
Il revient a pres de 225.000 dollars, plus en-
viron 45.000 dollars pour le systeme radar. Le 
vehicule, dote d'un moteur diesel, peut se deplacer 
a 72 km/h. Au Vietnam, il sera egalement utilise 
contre les sampans et les convois de sampans sur 
les voies d'eau interieures. 
Les resultats des demonstrations et des tirs 
du Vulcan n'ont pas ete aussi satisfaisants que 
l'esperaient les militaires qui ont parle de « suc-
ces mitige ». 
Pendant la visite a Fort Bliss, le Redeye a 
fait egalement l'objet d'un expose et d'une de-
monstration. Il s'agit d'un systeme anti-aerien 
consistant en un petit missile qui se transporte a 
dos d'homme et se tire de l'epaule. Destine a pro-
teger les troupes de premiere ligne, il ne peut 
toutefois etre utilise que contre des objectifs vi-
sibles a l'ceil nu. 
lllercredi 27 mars 1968 
Le groupe a visite la General Dynamics Cor-
poration a Fort Worth (Texas) ou il a ete re<;u 
par M. Cosby, Directeur-adjoint des programmes 
F-111. Les exposes ont ete faits par M. Stevenson, 
qui appartient a l'equipe d'ingenieurs travaillant 
sur le F-111. Le representant de !'aviation pour le 
programme etait le colonel Jones, de l'Air Force 
Systems Command. 
Les ailes de l'avion a geometric variable 
F-111 peuvent etre modifiees en vol, c'est-a-dire 
se deployer pour une approche a vitesse reduite et 
se replier a la vitesse de Mach 3. Le contrat de 
mise au point porte sur la conception, la fabrica-
tion et l'essai de dix-huit F-111A pour !'aviation 
americaine et de cinq F-111B pour la marine. Le 
F-111C est une version amelioree du F-111A. Le 
F-111D est la version commandee par !'aviation 
australienne et le F-111E est celle qui sera com-
mandee par le Strategic Air Command. Jusqu'a 
present, independamment des prototypes, 450 ap-
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pareils ont ete commandes. Depuis la visite du 
groupe, la marine americaine s'est, semble-t-il, 
retiree du programme F-111. La General Dyna-
mics espere recevoir commande de 1.400 appareils 
environ et maintient une chaine de production 
qui sort vingt-deux appareils par mois. Le cout 
unitaire sera probablement de l'ordre de 7 mil-
lions de dollars. 
Pour certaines parties de l'appareil, a la 
jonction des ailes et du fuselage par exemple, on 
emploie le titane, metal special resistant aux 
hautes temperatures. 
Jeudi 28 mars 1968 
Le groupe a ete re<;u au quartier general de 
l'Air Force Easte·rn Test Range, a Cap Kennedy 
(Floride) par le general de brigade David M. 
Jones, commandant l'AFETR. Ce polygone d'es-
sais fait partie de la National Range Divisi()'fl, de 
l'Air Force Systems Command. C'est la que s'ef-
fectue l'ultime controle des programmes envisa-
ges, prepares, executes et developpes par les cher-
cheurs et les ingenieurs militaires et civils aux 
fins de defense et d'exploration spatiale. 
Le general de brigade J ones dirige un vaste 
laboratoire qui comprend le quartier general 
administratif de la base Patrick, la base aerienne 
de Cap Kennedy a vingt-quatre kilometres au 
nord de Patrick, et le polygone d'essai oriental 
qui s'etend sur plus de 16.000 kilometres jusque 
dans !'Ocean Indien et comprend des stations 
dans les iles de Grand Bahama, d'Eleuthere, de 
San Salvador, de Grand Turk, d'Antigua, de 
Porto Rico, de Trinidad et d'Ascension. Le der-
nier maillon de la chaine se trouve a Pretoria, 
en Republique d'Afrique du Sud. 
L'AFETR assume une responsabiliM parti-
culiere, celle de la gestion efficace du polygone 
d'essai oriental et de toutes les activites relatives 
a l'etude et a la mise au point des vols d'essai. 
Non seulement !'aviation, mais aussi l'armee 
et la marine, la N.A.S.A. et d'autres agences gou-
vernementales utilisent ce polygone en faisant 
appel aux services logistiques de l'AFETR pour 
leurs programmes de missiles et d'exploration 
spatiale. 
Pour remplir sa mission, l'AFETR dispose 
d'un effectif militaire et civil de plus de 29.000 
hommes et d'un capital depassant 2 milliards de 
dollars. 
The group visited the Air Force Space 
Museum and drove past the Thor, Minuteman, the 
Mace hardsite, the Atlas-Centaur and the Gemini 
launching pad before arriving at the Titan-HI 
launch system. There the group was briefed on 
this system, which is intended as a main launch 
system for operational uses. The cost of the 
Titan-HI will be approximately $50 million and 
when operational it will launch both manned 
and unmanned payloads. It is capable of launch-
ing simultaneously 8 communications satellites, 
which it did on 1st July 1967 for the Department 
of Defence global military communications net-
work. To date, 24 satellites have been put into 
orbit for this military communications network ; 
another 8 will complete the network. 
The Titan-HI programme includes the Inte-
grate Transfer Launch facility which is an inte-
gral part of the system. The ITL consists of faci-
lities for the receipt, integration and transfer as 
well as for the launch of large space vehicles and 
pay loads. The complex is rather like an industrial 
assembly line, the end-product of which is the 
Titan-HI ready for launching. The ITL will 
permit 30 or more launchings a year from both 
pads of the installations. The facility will enable 
Titan-HI to meet the requirement for near-imme-
diate reaction time and its launching at very 
short notice. This is considered necessary for such 
missions as satellite inspection, rescue and other 
missions where timing is critical. The system also 
permits a readiness condition close to launching 
to be maintained for as long as 30 days. 
The Department of Defence has been deve-
loping the Titan-HI since 1962. This department, 
and especially the air force, required a launch 
system that could be used for several purposes 
with different payloads and a single integrated 
system. 
After a visit to the Titan-HI area, the group 
toured the Saturn-V area and the Vehicle Assem-
bly Building. The launching of a Saturn-V, 
originally planned for 28th March at Cape Ken-
nedy, had to be postponed for a fortnight and the 
group was therefore unable to attend the launch-
ing. 
Friday, 29th March 1968 
The group visited the Lockheed Georgia 
Company at Marietta, Georgia, to see the C-5 
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Galaxy. It was received by Mr. Tom May, Presi-
dent of the Lockheed Georgia Company, and was 
briefed by Mr. Wilkinson, Director of aircrait 
sales. 
The C-5 Galaxy is an improved version of the 
Hercules C-135 and C'-141 and is being built by 
the Lockheed Company under contract to the Air 
Force Systems Command. In 1969, the C-5 
Galaxy will enter into service with the Military 
Airlift Command, thus providing it with a very 
efficient cargo transport. 
The first flight of the C-5 will be made in 
June 1968. It can carry up to 850 passengers and 
a fully-equipped military unit of 75 men with all 
their heavy equipment can be flown anywhere in 
the world. Its payload capacity is some 220,000 
lbs and its landing gear has 20 wheels to allow 
operation from unpaved support area fields. The 
total cost of the plane will be some $20 million. 
It can transport a full division of 37,000 
men (3 brigades) in 30 days, i.e. about 9 days per 
brigade. The first squadrons - 120 planes -
should be operational in 1972. The Lockheed 
Company has projects for three versions: one 
specially designed for Europe, another for the 
Middle East and a third for Vietnam. Their 
cruising speed will be up to 400 knots. 
The commercial version of the C-5 will be 
the Lockheed-500. The company is of the opinion 
that the development of air transport (an in-
crease of some 17 % a year) will be sufficient to 




Also on Friday, 29th March, the group visi-
ted SACLANT at Norfolk, Virginia, where it was 
received by Admiral Ashworth, Deputy Com-
mander in Chief Atlantic Fleet, and Chief of 
Staff of the Sixth American Atlantic Command. 
The SACLANT briefings covered the Soviet 
worldwide maritime threat and the Standing 
NATO Force Atlantic. 
In regard to the Soviet threat, the difference 
between the training of maritime engineers and 
naval architects in the Soviet Union and the 
United States was pointed out. Whereas in the 
Soviet Union 900 are trained annually, in the 
Le groupe a visite egalement le musec spatial 
de !'aviation et a pu voir au passage le Thor, le 
Minuteman, la base de lancement du Mace, la 
plate-forme de lancement de l'.A.tlas-Centaur et de 
Gemini, avant d'arrivcr au Titan-HI qui est des-
tine a devenir le principal lanceur dans le do-
maine operationnel. Le cout de Titan-HI sera 
approximativement de 50 millions de dollars et, 
lorsqu'il sera operationnel, illancera des charges 
utiles habitees ou non. Il peut lancer simultane-
ment huit satellites de communications, comme il 
l'a fait le r· juillet 1967 pour le systeme global 
de communications militaires du Departement de 
la defense . .A. ce jour, vingt-quatre satellites ont 
ete mis sur orbite pour realiser ce systeme et i1 
en faudra huit autres pour le completer. 
Les installations ITL (Integrate Transfer 
Launch) font partie integrante du systeme 
Titan-HI. Elles comprennent des installations 
pour la reception, !'integration, le transfert et le 
lancement des grands vehicules spatiaux et des 
charges utiles elevees. L'ensemble ressemble a 
une chalne de montage industrielle dont le pro-
duit final serait le Titan-HI pret au lancement. 
Les installations ITL permettront de proceder au 
moins a trente lancements par an a partir de 
deux plates-formes ; elles permettront egalement 
au Titan-HI de reagir d'une maniere quasi 
instantanee et d'etre lance avec un minimum de 
preavis, deux conditions jugees necessaires pour 
des missions telles que !'inspection des satellites, 
le sauvetage et toutes autres operations ou le 
temps est un facteur critique. Le systeme permet 
egalement de maintenir pendant trente jours des 
conditions proches de celles du lancement. 
Le Departement de la defense a entrcpris de 
mettre au point le Titan-HI en 1962. Ce departe-
ment, et notamment l'armee de l'air, exigeait un 
lanceur polyvalent, valable pour des charges 
utiles differentes et un systeme integre unique. 
Apres avoir visite la zone de Titan-HI, le 
groupe a parcouru celle de Saturne-V et le bati-
ment de montage du vehicule. Le lancement d'un 
Saturne-V, primitivement prevu pour le 28 mars 
a Cap Kennedy, a du etre reporte d'une quinzaine 
de jours et le groupe n'a pu, par consequent, y 
assistcr. 
V endredi 29 mars 1968 
Le groupe a visite la Lockheed Georgia Com-
pany a Marietta (Georgie) pour voir le C-5 
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Galaxy. Il a ete re~u par M. Tom May, President 
de la societe, et a entendu un expose de M. Wil-
kinson, Directeur des ventes pour les avions. 
Le C-5 Galaxy, version amelioree des Her-
cules C-135 et C-141, est actuellement construit 
par Lockheed sur commande de l'Air Force 
Systems Command. En 1969, le C-5 Galaxy en-
trera en service au Militm·y Airlift Command qui 
sera ai.nsi dote d'un avion-cargo tres efficace. 
Le premier vol du C-5 aura lieu en juin 
1968. Cet appareil pent contenir jusqu'a 850 pas-
sagers et transporter en n'importe quel point du 
globe une unite militaire de 75 hommes au grand 
complet, avec tout son materiel lourd. Sa charge 
utile est de 100 tonnes environ et son train d'at-
terrissage a vingt roues lui permettra de decoller 
de terrains d'appui a pistes non betonnees. Son 
cout unitaire sera de l'ordre de 20 millions de 
dollars. 
Il peut transporter une division entiere de 
37.000 hommes (trois brigades) en trente jours, 
c'est-a-dire neuf jours environ par brigade. Les 
premiers escadrons - 120 appareils - devien-
dront operationnels en 1972. Lockheed a trois 
versions dans ses dossiers : l'une con<;ue speciale-
ment pour l'Europe, l'autre pour le Moyen-Orient 
et la troisieme pour le Vietnam. La vitesse de 
croisiere du C-5 atteindra 7 40 km/h. 
La version commerciale du C-5 sera le Lock-
heed-500. La compagnie estime que !'expansion 
du transport aerien (qui croit annuellement de 
17% cnviron) sera suffisante pour faire du C-5 
une operation rentable. 
* 
** 
Le vendredi 29 mars, le groupe a visite ega-
lement le SACLANT a Norfolk (Virginie), ou il 
a ete re~u par l'amiral Ashworth, Adjoint du 
commandant en chef de la Flotte atlantique et 
Chef d'etat-major du Sixieme commandement 
atlantique americain. Les exposes du SACLANT 
ont porte sur la menace navale sovietique dans le 
monde et sur la force permanente O.T.A.N. de 
l'Atlantiquc. 
En ce qui concerne la menace sovietique, on 
a souligne la difference entre la formation des 
ingenieurs du genie maritime en Union Sovieti-
que et aux Etats-Unis. Alors que l'Union Sovie-
tique en forme 900 par an, une centaine seule-
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United States only 100 leave the universities 
each year. 95 % of the Soviet Northern, Baltic 
and Black Sea Fleets are composed of new 
modern ships equipped with all modern weap-
onry for anti-submarine operations, radar, sonar, 
etc. Apart from the abovementioned fleets the 
Soviet Government has recently built an i~por­
tant global research fleet used for tracking satel-
lites, oceanography, fishing, etc. The trawlers 
and merchant ships of the fishing fleet have both 
civil and military roles, the latter being the 
observance of the allied shipping and other 
reconnaissance activities. New elements are the 
missile-armed control boats helicopter carriers 
and amphibious assault ~hips which, until 
recently, were not part of the Soviet naval forces. 
With regard to the Standing Naval Force 
~tlantic, it was pointed out that it was of great 
Importance for the participating countries - the 
United Kingdom, the United States, the Nether-
lands and Norway - to have combined training 
a~d manoeuvres a~d to show their flags side by 
side. On the questiOn whether this flag showing 
also took place outside NATO countries the 
. ' answer was negative. Great emphasis was put on 
the Soviet naval forces in the Mediterranean 
whose flag showing in Egypt and other countries 
in the Southern Mediterranean might have a 
great influence on the political situation there. 
On the question whether new non-nuclear 
submarines were still being built, the answer was 
no ; also new destroyers over 5,000 tons will be 
nuclear-propelled. 
. After the briefings, the group visited the 
Umted States amphibious base in Little Creek 
where a demonstration was given at the ATD 
(Amphibious Trainer Demonstrator). The inva-
sion by democratic forces of an enemy-conquered 
seatown was demonstrated on model-scale and a 
live demonstration was given of an underwater 
demolition team. 
Monday, 1st April1968 
. The group visited the Pentagon, in Wash-
tngton, and had a number of discussions with 
civil and military authorities. The first meeting 
was with the Deputy Assistant Secretary of 
Defence, Mr. Lang, of International Security 
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Affairs, who spoke on the military assistance 
programme 1• 
This programme had been set up to provide 
foreign countries with military assistance in 
order to promote a sound defence strategy for 
both the United States and the receiving country. 
The policy of the Defence Department was to 
weld a system of individual and collective 
defence, with all participants contributing 
according to their respective abilities. The pro-
gramme for the fiscal year 1969 was estimated 
at $420 million- a cutback of 38% as compared 
with the programme for the fiscal year 1968, 
because of the war in Vietnam which required 
some $25 billion per year. The main part of the 
funds ($365 million) would be divided between 
five countries - Korea, Turkey, Greece, Iran 
and China (Formosa). The role of the military 
assistance programme was to supply arms, 
equipment and training to fill the gap between 
what those nations needed for deterrence and 
initial defence and what their economies could 
provide, thus enabling them to maintain a 
position of strength against Soviet and Chinese 
pressure. Forty-three other countries also re-
ceived United States military assistance amount-
ing to some $55 million. The main assistance 
these countries received was aid in military 
training, some in their own countries and some 
in the United States. When offered in the United 
States, this training, particularly in the case of 
developing countries, served also as an instru-
ment of foreign policy because of its impact on 
young officers. 
$170 million had been allocated for Greece, 
Turkey and Iran, but military assistance for the 
latter would stop after 1969 when this country 
would be able to meet virtually all its own 
security requirements. Military assistance to 
Greece and Turkey, originally provided under 
the Truman doctrine of 1947, was generally 
similar in character and emphasis for both of 
these countries. 
The Greek programme supported continued 
force maintenance and essential training and 
provided for limited force modernisation. The 
main iteins contributing to this modernisation 
programme included cargo and observation 
utility aircraft, tanks and armoured personnel 
1. The International Security Affairs Division com-
prises some 300 officers and civilians dealing mainly with 
political-military matters. 
ment sortent des universites americaines chaque 
annee. Les flottes sovietiques du Nord de la Bal-
. ' tique et de la Mer Noire sont constituees a 95 % 
de batiments neufs, modernes, et dotes de tout 
l'armement recent destine a la lutte anti-sous-
marine, radar, sonar, etc. En outre, le gouverne-
ment sovietique vient de former une flotte impor-
tante destinee a la recherche en general et uti-
lisee pour le traquage des satellites l'oceano-
graphie, la peche, etc. Les chalutiers et ies navires 
marchands de la flotte de peche ont un role a la 
fois civil et militaire ce dernier consistant en une 
. ' surveillance des batiments allies et en d'autres 
activites de reconnaissance. Les navires de con-
trole dotes de missiles, les porte-helicopteres et les 
unites d'assaut amphibies sont des elements nou-
veaux qui, hier encore, ne figuraient pas dans les 
forces navales sovietiques. 
Quanta la force navale permanente de l'At-
lantique, on a mis en relief !'importance pour les 
pays participants - Royaume-Uni, Etats-Unis, 
Pays-Bas et Norvege - d'un entrainement et 
d'exercices communs et d'une manifestation com-
mune de leur presence. A la question de savoir 
s'il en etait de meme hors des pays de l'O.T.A.N., 
il a ete repondu par la negative. On a souligne 
egalement !'importance des forces navales sovie-
tiques en Mediterranee dont la presence en 
Egypte et dans d'autres pays de la Mediterranee 
meridionale pourrait avoir une grande influence 
sur la situation politique. 
A la question de savoir si des sous-marins non 
nucleaires etaient encore en construction, il a ete 
repondu par la negative. Par ailleurs, les des-
troyers de plus de 5.000 tonnes scront a propul-
sion nucleaire. 
Apres les exposes, le groupe a visite la base 
americaine amphibie de Little Creek oil il a as-
siste a une demonstration donnee a l'ATD (Am-
phibious Trainer Demonstrator). L'invasion par 
des forces democratiques d'une ville cotiere con-
quise par l'ennemi a ete presentee sur maquette 
et le groupe a pu suivre un exercice reel effectue 
par une equipe sous-marine de demolition. 
Lundi 1"' avril1968 
Le groupe a visite le Pentagone, a Washing-
ton, oil il a eu une serie d'entretiens avec les ins-
tances civiles et militaires. Le premier a eu lieu 
avec le sous-secretaire adjoint a la defense, M. 
Lang, de la Division des affaires de securite in-
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ternationale, qui a parle du programme d'assis-
tance militaire 1• 
Ce programme a ete elabore pour fournir 
aux pays etrangers une assistance militaire per-
mettant de definir une strategie defensive effi-
cace tant pour les Etats-Unis que pour le payjiJ 
b~neficiaire. La politique du Departement de 1& 
defense est de forger un systeme de defense indi-
viduelle et collective auquel tous les participants 
contribuent selon leurs moyens. Le programme 
pour l'exercice budgetaire 1969 est evalue a 420 
millions de dollars, soit une diminution de 38 % 
par rapport a l'exercice 1968, necessitee par 
la guerre du Vietnam qui exige annuellement 
quelque 25 milliards de dollars. La majeure partie 
des fonds (365 millions de dollars) se repartira 
entre cinq pays: Coree, Turquie Grece Iran et 
Chine nationaliste. Le program~e d'~ssistance 
militaire vise a fournir les armes, l'equipement et 
l'entrainement necessaires pour combler l'ecart 
qui existe entre les besoins de ces pays en matiere 
de dissuasion et de defense initiale et les res-
sources de leur economie, afin de leur permettre 
de rester en position de force face a la pression 
sovi~tique et chinoise. Quarante-trois autres pays 
re<;Oivent egalement une assistance militaire des 
Etats-Unis pour un montant de 55 millions de 
dollars environ. Elle porte essentiellement sur 
l'entrainement militaire, pratique soit sur place 
soit aux Etats-Unis. Lorsqu'il a lieu aux Etats~ 
Unis, cet entrainement, notamment dans le cas 
des pays en voie de developpement, sert aussi 
d'instrument de politique etrangere, etant donne 
son influence sur les jeunes officiers. 
Cent-soixante-dix millions de dollars ont ete 
alloues a la Grece, a la Turquie et a l'Iran, mais 
!'assistance militaire fournie a ce dernier pays 
cessera a partir de 1969, date a laquelle il sera 
capable de satisfaire pratiquement a toutes les 
exigences de sa propre securite. L'assistance mi-
litaire a la Grece et a la Turquie, fournie primi-
tivement en vertu de la doctrine Truman de 1947 
est en general similaire par son caractere et so~ 
importance pour les deux pays. 
Le programme pour la Grece assure l'entre-
tien d'une force permanente et un entrainement 
de base, et prevoit une certaine modernisation des 
forces. Le programme de modernisation porte 
essentiellement sur les avions utilitaires- avions-
cargos et avions d'observation - les chars et les 
1. La division des affaires de securite internationale 
oomprend environ 300 militaires et oivils qui s'oooupent 
prinoipalement de questions politioo-militaires. 
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carriers, general- and special-purpose vehicles, 
engineering and communications equipment and 
ammunition. The United States was continuing 
to withhold the delivery of heavy items of equip-
ment to Greece pending constitutional reforms 
in this country. 
For Turkey, the programme was designed to 
support force upkeep and training and to pro-
vide limited force modernisation. 
The American authorities considered the 
most lasting value of the military assistance dol-
lar was achieved through the training of allied 
personnel in the United States, in the European 
Command and in the host countries themselves. 
A working knowledge of the United States 
doctrine, tactics and techniques was an impor-
tant element in the effective utilisation of the 
United States equipment provided. 
On NATO, Mr. Lang was of the opinion that 
the integrated military structure directed by the 
NATO headquarters was fundamental to the 
effective employment of the NATO forces and 
resources. Equally essential to the NATO struc-
ture was the NATO infrastructure programme 
which had contributed enormously to NATO's 
present-day strong military posture by way of 
international cost-sharing of essential military 
construction projects such as airfields, telecom-
munications networks, port facilities, special 
ammunition sites and fuel pipelines required for 
the operation of modern military forces. The 
NATO infrastructure and the NATO portion of 
the international military headquarters pro-
grammes were considered absolutely essential to 
the effective functioning of the military struc-
ture of the NATO Alliance. 
An important side effect of the military 
assistance programme was the fact that the 
United States equipment was used in many 
countries, whether or not they still received any 
material aid. These countries continued their 
association with the United States firms which 
supplied this equipment and purchased from 
them spare parts, follow-on material, etc. United 
States military sales in Europe totalled 71 % of 
its worldwide sales programme. 
Mr. Lang was frankly opposed to reducing 
the United States forces in Europe and also to 
any reduction of forces of the European nations. 
A ·credible deterrent against aggression required 
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the present level of forces, which was a mini-
mum. The redeployment of American troops, 
whereby three divisions rotated between Europe 
and the United States - two being based in 
Europe and one in the United States - was very 
expensive as this system required the equipment 
of four divisions. However, because of the 
balance of payments difficulties, no other solu-
tion could at present be envisaged. 
As far as the transport of the American 
divisions was concerned Mr. Lang was of the 
opinion that with aerial refuelling very large 
numbers of troops could be transported in the 
short time of approximately 48 hours. Trans-
portation capabilities were now 300% to 400% 
greater than in 1961-62. 
The group met for a short time with the 
Hon. Paul Nitze, Deputy Secretary of Defence. 
He was of the opinion that Russian equipment 
was being constantly improved and modernised 
and that the Soviet weapons system was also 
becoming increasingly sophisticated. A case in 
point was the helicopter carriers which had been 
added to the Soviet fleet. The new naval develop-
ments of the Soviet Union were not a great 
danger to Europe as yet, but might become so 
in the near future. 
Mr. Nitze was concerned by the lack of 
attention being paid to reserve and conventional 
forces. As was shown in the Israel-Arab war, 
reserve forces could play a very important role 
in the case of a conventional attack. Another 
concern was weapon procurement in Europe 
which, through the NATO organisation, had been 
very unsuccessful. The system of bilateral 
procurement to which many States have now 
reverted was not very satisfactory either. 
Mr. Nitze did not agree with General 
B~aufre that the doctrine of flexible response 
gave the enemy an advantage by announcing 
beforehand the wartime strategy of the Alliance. 
He did not think it possible in an alliance such 
as that of NATO to follow the line of General 
Bcaufre, i.e. to have one strategy of strong deter-
rence in peacetime and a more flexible strategy 
to be applied in the event of war. 
As far as tactical nuclear weapons were 
concerned, Mr. Nitze considered it likely that 
all-out nuclear war would be an immediate con-
sequence if these weapons were used, except 
perhaps in a few specific cases which, for 
transports de troupe blindes, les vehicules poly-
valents et speciaux, le materiel de genie et de 
transmissions et les munitions. Les Etats-Unis 
maintiennent !'embargo sur la livraison de mate-
riellourd a la Grece en attendant !'application de 
reformes constitutionnelles. 
En ce qui concerne la Turquie, le programme 
est con<;u pour la participation a l'entretien et a 
l'entrainement des troupes et, dans une certaine 
mesure, a leur modernisation. 
Les instances americaines estiment que la 
formation de militaires allies aux Etats-Unis, en 
Europe et dans les pays hOtes eux-memes cons-
titue !'element le plus rentable de !'assistance 
militaire. Une certaine connaissance de la doc-
trine, des tactiques et des techniques americaines 
joue un role important dans !'utilisation efficace 
de l'equipement fourni par les Etats-Unis. 
En ce qui concerne l'O.T.A.N., M. Lang 
cstime que la structure militaire integree depen-
dant de l'etat-major de l'O.T.A.N. est capitale 
pour !'utilisation efficace des forces et des res-
sources de cette organisation. Le programme d'in-
frastructure de l'O.T.A.N. est egalement essen-
tiel ; il a enormement contribue a renforcer la 
situation militaire de !'organisation, par le biais 
du partage, sur le plan international, du cout des 
programmes d'ouvrages militaires essentiels tels 
qu'aerodromes, reseaux de telecommunications, 
facilites portuaires, depots de munitions et re-
seaux de ravitaillement en carburant, exiges par 
la gestion d'importantes forces militaires mo-
dernes. L'infrastructure de l'O.T.A.N. et la part 
des programmes des quartiers generaux interna-
tionaux qui incombent a cette organisation sont 
considerees comme absolument indispensables au 
bon fonctionnement de la structure militaire de 
!'Alliance. 
Un effet subsidiaire important du pro-
gramme d'assistance militaire est !'utilisation 
d'equipement americain par de nombreux pays, 
qu'ils beneficient encore ou non d'une aide mate-
rielle. Ces pays poursuivent leur association avec 
les societes americaines fournissant cet equipe-
ment et leur achetent des pieces detachees, du 
materiel complementaire, etc. Les ventes mili-
taires des Etats-Unis en Europe representent au 
total 71 % de leur programme de ventes mondial. 
M. Lang est resolument adversaire d'une re-
duction des forces americaines en Europe comme 
de toute reduction de~ forces des divers pays euro-
peens. Pour etre plausible, la dissuasion exige le 
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niveau de forces actuel qui est un minimum. La 
formule de redeploiement des troupes americaines 
selon laquelle trois divisions. effectueraient une 
rotation entre !'Europe et les Etats-Unis- deux 
etant basees en Europe et une aux Etats-Unis-
est tres onereuse, etant donne qu'elle exige l'equi-
pement de quatre divisions. Neanmoins, en raison 
des difficultes de balance des paiements, aucune 
autre solution ne peut etre envisagee pour le mo-
ment. 
En ce qui concerne le transport des divisions 
americaines, M. Lang estime que le ravitaille-
ment en vol permet, en quarante-huit heures en-
viron, de deplacer rapidement des effectifs im-
portants. Les possibilites de transport sont 
actuellement de 300 a 400 % superieures a celles 
de 1961-62. 
Le groupe a rencontre ensuite brievement 
M. Paul Nitze, Secretaire adjoint a la defense. 
Celui-ci estime que l'equipement russe ne cesse 
de s'ameliorer et de se moderniser et que les 
systemes d'armes sovietiques deviennent de plus 
en plus complexes. C'est ainsi que des porte-
helicopteres ont ete ajoutes a la flotte sovietique. 
La recente evolution de l'Union Sovietique dans 
le domaine naval ne constitue pas encore un 
grand danger pour !'Europe, mais pourrait le 
devenir dans un proche avenir. 
M. Nitze s'inquiete de voir negliger les forces 
de reserve et les forces classiques. Comme l'a 
montre la guerre israelo-arabe, ces forces de re-
serve peuvent jouer un role tres important en 
cas d'offensive classique. Il s'inquiete egalement 
de ce que les achats d'armes en Europe par le 
canal de l'O.T.A.N. n'aient rencontre aucun suc-
ces. Le systeme d'achats bilateraux auquel de 
nombreux Etats sont maintenant revenus, n'est 
pas non plus tres satisfaisant. 
M. Nitze ne croit pas, comme le general 
Beaufre, que le concept de la riposte graduee 
donne a l'ennemi un avantage en annon<;ant a 
l'avance la strategic de !'Alliance en temps de 
guerre. A son avis, il n'est pas possible, dans une 
alliance du type O.T.A.N., de suivre le g6neral 
Beaufre, c'est-a-dire d'avoir une strategie de 
forte dissuasion en temps de paix et une strategic 
plus flexible applicable en cas d'hostilites. 
S'agissant des armes nucleaires tactiques, 
M. Nitze pense que leur utilisation pourrait fort 
bien avoir pour consequence immediate un con-
flit nucleaire generalise, sauf, peut-etre, dans des 
cas particuliers qui, du fait de la geographic (en 
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geographical reasons, for instance at sea, or 
because of the nature of the object attacked, 
would constitute an exception. 
Mr. Nitze was not in favour of deploying 
atomic demolition munitions along the eastern 
frontier of the Federal Republic and along 
Turkey's Soviet frontier unless they were kept 
in the hands of American troops. In the event 
of a withdrawal or no American troops being 
present, he could not envisage the control of 
these atomic mines being passed to non-American 
generals or politicians. 
The group was also received by General 
Earl G. Wheeler, Chairman of the Joint Chiefs-
of-Staff. General Wheeler stressed the need for 
a political and military relationship between the 
United States and Europe and gave a general 
outline of the present-day American strategy. 
His remarks will not be reported as he specifi-
cally requested that his talk be treated as confi-
dential. 
The group also had several discussions with 
the Hon. John S. Foster, Director of Research 
and Engineering, and members of his division, 
in particular Dr. Finn Larsen, Assistant Direc-
tor of the Division. 
The first subject to be discussed was the 
Soviet fractional orbital bombardment system 
and its relationship to the Space Treaty of 1966. 
Mr. Foster was of the opinion that this system 
was not contrary to the Space Treaty, firstly, 
because it had only a fractional orbit and, 
secondly, because the Soviet system while not 
actually used could not be said to have a weapon 
of mass destruction aboard. 
He considered the FOBS as a longer-range 
ICBM, developed by the Soviet Union to enable 
it to attack the United States from the south 
instead of the north. The United States'. B-52 
alert aircraft with the over-the-horizon radar 
would be able to minimise the damage as the 
trajectory of the orbital system would be so 
much longer that the payload would either need 
a much larger launcher or would be much less 
compared to that of the ordinary ICBM. With 
the FOBS, the Russians would be able to attack 
soft targets such as big cities or airfields, but 
this did not basically amount to a new threat. 
He did not consider the system good as a techni-
cal military weapons system and was unable to 
say exactly why the Soviet Union had developed 
it. 
274 
Mr. Foster agreed that the political implica-
tions were important, as the existence of this 
new system had already undermined public 
confidence in the Space Treaty, the purpose of 
which was to make space a peaceful zone. 
Whether the implications would also affect the 
signing of the non-proliferation treaty could not 
be known until the draft treaty was put before 
the member countries of the United Nations. 
On atomic demolition munitions, Mr. Foster 
was of the opinion that the problem of fallout 
in Turkey could quite easily be kept under 
control. 
On the question of whether the United 
States should not test weapons of 40 or 50 mega-
tons, Mr. Foster said a number of tests had been 
made and, with the present armoury, all the 
targets indicated could be destroyed. 
On the question of an exchange of nuclear 
design, Mr. Foster stated that the only such 
treaties to date had been concluded with the 
United Kingdom and no other country. He was 
of the opinion that in the civil field there was 
hardly any spin-off from military activities. 
The same was true of military space activ-
ities. The greater part of the cost of military 
communications satellites and most of the 
technology was involved in the ground stations. 
These were the really important developments 
and the host countries themselves built these 
stations, as was the case already in France, 
Germany, Italy and the United Kingdom. This, 
of course, might change when satellites used 
nuclear power for energy and solar cells as they 
would then be capable of more powerful emis-
sions. Even then he considered the Europeans 
would be wiser to invest their money in satellites 
rather than big boosters which were very costly 
and had little spin-off. 
On the anti-ballistic missile missile, Mr. 
Foster was of the opinion that as scientific 
development of this missile would lead to a 
greater deployment of defence, this would auto-
matically lead to an increase in offensive 
weapons by the other side. He did not believe 
therefore in the construction of anti-ballistic 
missile missiles against the Soviet Union. Against 
China the situation was different as the distances 
were much shorter and such a system would, 
therefore, be far less costly. In this instance it 
would be worthwhile spending the extra money 
mer, par exemple) ou de la nature de l'objectif, 
constitueraient des exceptions. 
M. Nitze n'est pas en faveur de !'installation 
d'un cordon de mines atomiques le long de la 
frontiere orientale de la Republique federale et 
de la frontiere turco-sovietique a moins qu'elles 
ne restent sous controle des troupes americaines. 
En cas de retrait ou d'absence de celles-ci, il ne 
saurait envisager que le controle de ces mines 
atomiques revienne a des generaux ou des hom-
mes politiques non americains. 
Le groupe a ete re~u egalement par le gene-
ml Earl G. Wheeler, President du Comite d'etat-
major interarmes. Le general Wheeler a insiste 
sur la necessite de liens politiques et militaires 
entre les Etats-Unis et !'Europe et il a expose, 
dans ses grandes !ignes, la strategie americaine 
actuelle. A sa demande expresse, son allocution 
restera confidentielle et ses commentaires ne se-
ront pas rapportes. 
Le groupe a eu egalement divers entretiens 
avec M. John S. Foster, Directeur de la recher-
che et du genie, et certains membres de sa divi-
sion, notamment le Dr Finn Larsen, Directeur 
adjoint. 
La discussion a d'abord porte sur le systeme 
sovietique de bombardement orbital fractionnaire 
et sa relation avec le Traite de l'espace de 1966. 
D'apres M. Foster, ce systeme ne contrevient pas 
au Traite de l'espace : d'une part, il n'utilise 
qu'une orbite fractionnaire ; d'autre part, on ne 
peut dire s'il transporte une arme de destruction 
massive aussi longtemps qu'il n'aura pas ete 
utilise. 
Il considere le FOBS comme un ICBM a 
plus grande portee, mis au point par l'Union 
Sovietique pour lui permettre d'attaquer les 
Etats-Unis par le sud au lieu du nord. Les B-52 
d'alerte americains et les radars trans-horizons 
sont capables de reduire le danger ; en effet, la 
trajectoire du systeme orbital est tellement plus 
longue que la charge utile ou bien necessitera un 
lanceur beaucoup plus puissant, ou bien sera 
tres inferieure a celle de l'ICBM ordinaire. Le 
FOBS permettra aux Russes d'attaquer des 
objectifs non proteges, tels que les grandes villes 
ou les aeroports, mais ne constituera pas fonda-
mentalement une menace nouvelle. M. Foster ne 
pense pas qu'il s'agisse d'un bon systeme d'armes 
du point de vue technique et ne voit pas exacte-




Il concede que les incidences politiques sont 
importantes ; en effet, !'existence de ce nouveau 
systeme a deja ebranle la confiance de !'opinion 
dans le Traite de l'espace dont l'objet est de faire 
de l'espace une zone pacifique. Quanta savoir si 
la signature du Traite de non-proliferation des 
armes nucleaires en sera egalement affectee, il 
faut attendre que le projet de traite soit soumis 
aux pays membres des Nations Unies. 
S'agissant des mines atomiques, M. Foster 
estime qu'on peut tres facilement limiter le pro-
bleme des retombees en Turquie. 
A la question de savoir si les Etats-Unis ne 
devraient pas essayer des armes de quarante ou 
cinquante megatonnes, M. Foster a repondu 
qu'un certain nombre d'essais avaient ete faits 
et que !'arsenal actuel permettrait de detruire 
tous les objectifs envisages. 
Sur le probleme de l'echange de renseigne-
ments nucleaires, M. Foster a declare que les 
seuls traites conclus jusqu'a present l'avaient ete 
exclusivement avec le Royaume-Uni. A son avis, 
les activites militaires n'ont guere de retombees 
technologiques interessant le domaine civil. 
Il en est de meme des activites spatiales. Les 
depenses en matiere de satellites militaires de 
telecommunications et la technologie vont en ma-
jeure partie aux stations terriennes. Ce sont elles 
qui sont les plus importantes et les pays Mtes 
les construisent eux-memes, comme c'est deja le 
cas en France, en Allemagne, en Italie et au 
Royaume-Uni. La situation pourra naturellement 
se modifier lorsque les satellites utiliseront l'ener-
gie nucleaire et les cellules solaires et disposeront 
d'une puissance d'emission accrue. Meme dans 
cette hypothese, M. Foster pense que les Euro-
peens feraient mieux d'investir leur argent dans 
les satellites plutot que dans les gros lanceurs 
qui sont tres onereux et n'ont guere de retombees 
technologiques. 
En ce qui concerne le missile anti-missile, sa 
mise au point scientifique provoquerait selon M. 
Foster une extension du dispositif de defense, ce 
qui entrainerait automatiquement un accroisse-
ment du nombre des armes offensives chez l'ad-
versaire. Il ne croit done pas a la construction de 
missiles anti-missiles diriges contre l'Union So-
vietique. Pour ce qui est de la Chine, la situation 
est differente ; les distances sont en effet bien 
plus courtes et le systeme serait, par consequent, 
bien moins couteux. Dans ce cas, il vaudrait done 
la peine de faire des depenses supplementaires 
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in order to have this option. High value targets, 
such as big cities, could be defended by cheaper 
missiles. 
There should always be a clear relationship 
between the offensive weapon, its target, and the 
defences to combat it. 
On the cost of the vertical take-off aircraft, 
the American authorities estimated that this 
would be about 30 % more than for one of the 
other modern fighter-bombers, which cost be-
tween $5 and $8 million. The American forces 
would not, therefore, be equipped with this 
plane, although an aircraft of this type was 
certainly required. The alternative was to meet 
these requirements by means of the variable-
geometry wings system. In the case of the 
VSTOL there was also an automatic reduction in 
the payload. 
On the naval version of the F-111 (the 
F-111B) there was now the unforeseen problem 
of over-weight. The naval authorities wanted to 
use this plane on aircraft carriers as well as on 
land and its weight was therefore an important 
factor. Testing was still being carried out, but 
it seemed unlikely that the navy would order the 
plane. 
The plane was primarily designed for the 
air force, which was its main user and had 
ordered the largest quantity. The special require-
ments of the naval authorities did not, therefore, 
receive the attention desired. Another reason was 
that the navy did not wish to commit part of its 
budget to what was essentially an air force 
project. 
The group also discussed NATO questions 
with General Wheelock, Colonel Kunzig, Mr. 
Lehmann and Captain Seim of International 
Security Affairs. They considered the NATO 
Alliance vital to the United States interests 
which required close military and political links. 
The government was satisfied with the pre-
sent organisation of NATO although they would 
like the European countries to sho_ulder a larger 
share of the burden. It was pointed out that the 
Americans now paid some 80 % of the common 
western defence. 
The group remarked that it was illogical to 
be satisfied with the present organisation and at 
the ·same time demand that the European coun-
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tries accept a bigger share in the payment of the 
western defence. The present structure of NATO 
automatically meant that the United States paid 
the lion's share, especially as a result of the 
nuclear defence arrangements. As long as the 
United States retained its exclusive decision-
making power on nuclear weapons and did not 
even allow an ally like the Netherlands to have 
a nuclear-propelled submarine, how could one 
expect the European allies to approve increases 
in their defence budgets ? 
On the reorganisation of NATO, the Amer-
ican authorities were satisfied with the Harmel 
exercise and would accept a restructure of the 
organisation in which a European caucus could 
be formed, providing this were followed by a 
greater European effort. In this context, refer-
ence was made to an address by Mr. Dean Rusk 
on 2nd December 1967 1 • 
The last question raised was whether or not 
a European should be appointed as SACEUR. 
The Americans considered this an unwise move. 
Tuesday, 2nd April 1968 
The group departed from the Pentagon by 
helicopter to visit the Aberdeen Proving Ground 
in Maryland. The original mission of this prov-
ing ground was to test rifles, guns, artillery, 
ammunition, air defence guns and all the new 
sophisticated weapons through the two world 
wars, the Korean war and now the war in 
Vietnam. 
The group was received by Major General 
Cagwin, Commander of the United States Army 
Test and Evaluation Command at Aberdeen. 
This command is one of the eight major sub-
ordinate commands of the Army Materiel Com-
mand. Its mission is the testing and evaluation 
of weapons, weapons systems and other combat 
materiels for the army. It has 15 installations 
and activities located across the United States 
and in Alaska and the Canal Zone. One of these 
subordinate commands is in Aberdeen, another 
at White Sands, New Mexico. Other installations 
!'L 1. See Appendix. 
pour avoir la possibilite de recourir a ce systeme. 
Les objectifs importants, tels que les grands cen-
tres urbains, pourraient etre defendus par des 
missiles moins onereux. 
Il convient toujours de maintenir un rap-
port precis entre l'arme offensive, l'objectif et 
les defenses qu'on peut lui opposer. 
En ce qui concerne le prix de revient de 
l'avion a decollage vertical, il depasserait selon 
les estimations des instances americaines d'envi-
ron 30% celui des autres chasseurs-bombardiers 
modernes qui coutent de 5 a 8 millions de dollars. 
Les forces americaines ne seront done pas dotees 
de cet avion, bien qu'un appareil de ce type soit 
certainement necessaire. La voilure a geometric 
variable est une autre solution possible, mais le 
decollage vertical entraine egalement une reduc-
tion automatique de la charge utile. 
Quant a la version navale du F-111 (le F-
lllB), elle pose actuellement des problemes de 
surcharge qui n'avaient pas ete prevus. Les auto-
rites navales desirent utiliser cet appareil aussi 
bien sur les porte-avions que sur terre ; le facteur 
poids est done important. Les essais sont encore 
en cours, mais il parait peu probable que la ma-
rine passe commande de cet appareil. 
Celui-ci etait conr;u a l'origine pour l'armee 
de l'air qui en est le principal utilisateur et en 
a commande le plus grand nombre, et les exi-
gences particulieres des autorites navales n'ont 
pas rer;u toute !'attention necessaire. D'autre 
part, la marine ne veut pas engager une partie 
de son budget dans un programme qui depend 
essentiellement de l'armee de l'air. 
Le groupe a egalement evoque les probwmes 
de l'O.T.A..N. avec le general Wheelock, le colo-
nel Kunzig, M. Lehmann et le capitaine Seim, 
appartenant a la Division des affaires de securite 
internationale. Ceux-ci estiment que !'Alliance 
est capitale pour les Etats-Unis dont les interets 
exigent des liens militaires et politiques etroits. 
Le gouvernement est satisfait de !'organisa-
tion actuelle de 1'0. T.A.N., encore qu'il souhaite-
rait voir les pays europeens assumer une plus 
grande partie des charges. Les Americains finan-
cent actuellement la defense occidentale com-
mune a pres de 80 %. 
Le groupe a souligne qu'il etait illogique 
d'etre satisfait de !'organisation actuelle et de 
demander en meme temps que les pays europeens 
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acceptent de participer davantage aux frais de 
la defense occidentale. La structure actuelle de 
l'O.T.A.N. implique automatiquement que la plus 
grande partie des frais reviennent aux Etats-
Unis etant donne, notamment, les accords conclus 
dans le domaine de la de:fense nucleaire. Aussi 
longtemps que les Etats-Unis garderont le pouvoir 
exclusif de decision en matiere d'utilisation des 
armes nucleaires et ne permettront meme pas a 
un allie comme les Pays-Bas de posseder un sous-
marin a propulsion nucleaire, comment peut-on 
s'attendre a ce que les allies europeens acceptent 
une augmentation de leurs budgets de defense Y 
En ce qui concerne la reorganisation de 
l'O.T.A.N., les instances americaines sont satis-
faites de l'exercice Harmel et accepteraient une 
nouvelle structure ou pourrait se constituer un 
noyau europeen, a la condition qu'elle entraine 
un accroissement de !'effort europeen. Dans ce 
contexte, reference a ete faite a une allocution 
prononcee par M. Dean Rusk le 2 decembre 
1967 1 • 
La derniere question a porte sur la question 
de savoir s'il fallait ou non nommer un Euro-
peen au poste de SACEUR. Les Americains con-
siderent qu'une telle initiative ne serait pas op-
portune. 
Ma1·di 2 avril1968 
Le groupe a quitte le Pentagone en helicop-
tere pour visiter le polygone d'A.berdeen (Mary-
land) destine essentiellement a l'essai des fusils, 
des canons, des munitions et de toutes les nou-
velles armes de pointe. Il a servi pendant les 
deux guerres mondiales et la guerre de Coree et 
sert maintenant pour la guerre du Vietnam. 
Le groupe a ete rer;u par le general de 
brigade Cagwin, commandant !'United States 
A.rmy Test and Evaluation Command d'Aber-
deen. Ce commandement fait partie des huit 
commandements subordonnes de l'A.rmy Materiel 
Command. Il a pour mission d'essayer et d'eva-
luer les armes, les systemes d'armes et les au-
tres materiels de combat pour le compte de 
l'armee. Il dispose de quinze installations et de-
ploie son activite dans !'ensemble des Etats-Unis 
ainsi qu'en Alaska et dans la zone du Canal. 
L'un de ses commandements subordonnes se 
1. Voir annexe. 
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of this command are in Fort Bliss, Texas, and 
Fort Bragg, North C'arolina. After an intro-
duction, briefings were given on the organisation 
and mission of the Aberdeen Proving Ground, 
on the limited war laboratory, on the Edgewood 
Arsenal and the defence aspects of chemical 
operations. 
During the afternoon, the group was briefed 
on the United States Army Ordnance Centre and 
School, also at the Aberdeen Proving Ground. 
Its main mission is to provide resident and non-
resident education and training for United 
States and foreign military and civilian person-
nel in the fields of materiel maintenance, army 
materiel, ordnance combat service support opera-
tions. Its mission is also to co-ordinate materiel 
maintenance and ordnance training conducted 
by other army or defence agencies. Later during 
the afternoon, the group watched a demonstra-
tion and was briefed on a number of new 
weapons. The demonstration started with the fir-
ing of one of the first automatic guns from the 
American civil war. After this historical note, 
the 20 mm Vulcan aircraft gun was demon-
strated which, as at Fort Bliss, was only a 
"qualified success". After that there were demon-
strations with mortars, anti-tank weapons, air 
defence artillery, self-propelled guns, artillery ; 
a number of helicopters for different purposes 
were also shown ; personnel and cargo were also 
dropped from these helicopters. The munitions 
shown were riot control cartridges, cloud-making 
munitions and flame mines. 
Wednesday, 3rd April 1968 
The group visited the Department of State 
and had a number of discussions with the author-
ities there. The first meeting was with Mr. Philip 
Farley, Deputy Assistant Secretary of State for 
Political-Military Affairs. Mr. Farley, formerly 
the alternate Permanent Representative of the 
United States Delegation to NATO, considered 
the European participation in military planning 
to be insufficient, especially on strategy and 
naval power. A new way of thinking on these 
problems would be a necessity ; as a first step, 
Mr. Farley considered the Harmel exercise. This 
had to be followed through in the years to .come. 
The Europeans should take a bigger part in 
European defence as, in addition to the Euro-
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pean theatre, the United States also had to 
consider the Americas and especially, at this 
moment, Asia, where in Korea and Vietnam 
important American forces were involved. Never-
theless, it remained an American interest to 
defend Western Europe as its own security was 
directly involved. 
In the NATO Defence Planning Committee 
discussions were now taking place on the strate-
gic deterrent, tactical nuclear weapons, and the 
presence of American troops in Europe. Mr. 
Farley considered that the last point would be 
widely discussed in the American Government, 
especially in Congress where there was strong 
pressure to move American troops, or at least 
a large part of them, from Europe back to the 
United States where they might remain assigned 
to European defence. 
Mr. Farley considered the American-Euro-
pean partnership a slippery thing. In a way it 
existed, and in another way it did not exist. He 
drew attention to the Kennedy round, the 
balance of payments question, American liquid-
ity and European aid for the dollar. The 
partnership did not exist in the political field 
and only to a certain extent in the military field. 
Whether it would be possible to extend the 
present forms of collaboration would depend 
largely on Europe's ability to find a common 
standpoint with regard to America. In certain 
fields, as in the Common Market, there was a 
common approach. In other fields it did not exist 
and this was one of the reasons why, for instance, 
the European aircraft industry was losing 
ground. American competition was very strong 
at the moment in the field of the Airbus where 
Lockheed was developing a prototype with a 
Rolls-Royce engine. Mr. Farley considered it in 
America's interest for there to be a coherent 
European aircraft industry. On the word 
"coherent" he said he did not want to be 
dogmatic and it might change in time. 
With regard to relations with the Russians, 
it was very difficult to judge whether or not 
there was still a Soviet threat in Europe. The 
military potential was certainly there, but look-
ing at it from a political angle the Antarctic 
Treaty of 1958, the Moscow Test Ban Treaty of 
1963, the Space Treaty of 1966 and the probable 
non-proliferation treaty of 1968 all indicated a 
trouve a Aberdeen, un autre a White Sands 
(Nouveau-Mexique). Ses autres installations sont 
situees a Fort Bliss (Texas) et a Fort Bragg 
(C'aroline du nord). Apres un discours d'ouver-
ture, le groupe a entendu des exposes sur !'orga-
nisation et la mission du polygone d'Aberdeen, 
sur le « laboratoire de guerre limitee », sur !'ar-
senal d'Edgewood et les aspects militaires de la 
lutte chimique. 
L'apres-midi, le groupe a entendu un expose 
sur le Centre et l'Ecole d'artillerie de l'armee 
americaine, qui se trouvent egalement au poly-
gone d'Aberdeen. Ils ont pour mission essentielle 
d'instruire et d'entrainer, sur place ou non, le 
personnel militaire et civil americain et etranger 
dans les domaines de l'entretien du materiel, du 
materiel militaire et de l'appui logistique des 
combats d'artillerie, et de coordonner egalement 
l'enseignement relatif a l'entretien du materiel 
et l'entrainement du personnel dispenses par d'au-
tres organismes militaires ou de defense. Le grou-
pe a ensuite assiste a une demonstration et en-
tendu des exposes sur un certain nombre d'armes 
nouvelles. La demonstration a porte sur l'un des 
premiers canons automatiques datant de la 
guerre de Secession, puis sur le canon anti-aerien 
de 20 mm Vulcan qui, comme a Fort Bliss, n'a 
recueilli qu'un « succes mitige ». La presentation 
a porte ensuite sur des mortiers, des armes anti-
chars, des canons anti-aeriens, des canons auto-
moteurs, sur. un certain nombre d 'helicopteres 
destines a des missions diverses et sur le largage 
de troupes et de materiel. Les munitions presen-
tees etaient des cartouches a blanc destinees aux 
forces de l'ordre, des munitions fumigenes et 
des mines incendiaires. 
Mercredi 3 avril1968 
Le groupe a visite le Departement d'Etat 
oil il a eu un certain nombre d'entretiens. Le 
premier s'est deroule avec M. Philip Farley, 
Sous-secretaire d'Etat adjoint pour les affaires 
politico-militaires. M. Farley, qui a ete l'un des 
deux representants permanents de la delegation 
des Etats-Unis aupres de l'O.T.A.N., estime que 
la participation europeenne a !'elaboration des 
plans militaires est insuffisante, notamment dans 
le domaine de la strategic et des forces navales. 
Il serait necessaire de reconsiderer ces problemes. 
L'exercice Harmel, par exemple, doit etre pour-
suivi au cours des prochaines annees. Les Euro-
peens devront participer davantage a la defense 
de !'Europe ; en effet, independamment du thea-
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tre d'operations europeen, les Etats-Unis doivent 
se preoccuper des deux Ameriques et notamment, 
en ce moment, de l'Asie ou, en Coree et au Viet-
nam, sont engagees d'importantes forces ameri-
caines. Neanmoins, il est toujours de l'interet de 
l' Amerique de defendre !'Europe occidentale, car 
il y va de sa propre securite. 
Des discussions se deroulent actuellement au 
sein du Comite des plans de defense de 
l'O.T.A.N. sur la force de dissuasion strategique, 
les armes nucleaires tactiques et la presence des 
troupes americaines en Europe. !V[. Farley pense 
que cette derniere question suscitera de nom-
breux debats au sein du gouvernement americain 
et, notamment, au Congres ou s'exerce une 
forte pression pour ramener aux Etats-Unis, ou 
ellcs pourraient rester affectees a la defense de 
l'Europe, les troupes americaines stationnees en 
Europe ou du moins une grande partie d'entre 
elles. 
Pour M. Farley, !'association entre l'Ameri-
que et l'Europe est une chose assez mal definie. 
En un certain sens, elle existe, mais dans un 
autre, elle n'existe pas. 11 rappelle la negociation 
Kennedy, la question de la balance des paie-
ments, celle des liquidites americaines et de l'aide 
europeenne au dollar. Cette association est in-
existante dans le domaine politique et limitee 
dans le domaine militaire. Les possibilites d'eten-
dre les formes actuelles de collaboration depen-
dent, dans une large mesure, de la capacite de 
l'Europe de faire valoir un point de vue commun 
vis-a-vis de l'Amerique. Dans certains domaines, 
tels que le March€ commun, il existe une attitude 
commune ; dans d'autres, il n'en existe pas. C'est 
pourquoi, par exemple, l'industrie aeronautique 
europeenne perd du terrain. La concurrence 
americaine est tres forte en ce moment dans le 
domaine de l'Airbus ou Lockheed met au point 
un prototype dote d'un moteur Rolls-Royce. M. 
Farley pense que l'Amerique a interet a ce qu'il 
existe une industrie aeronautique europeenne 
eoherente. Apropos du terme «coherent», il ne 
veut pas etre dogmatique, et ce qualificatif peut 
changer avec le temps. 
En ce qui concerne les relations avec les 
Russes, il est tres difficile de dire si la menace 
sovietique en Europe est toujours reelle. Le po-
tentiel militaire existe certainement, mais vus 
sous l'angle politique, le Traite de l'Antarctique 
de 1958, le Traite de Moscou sur !'interdiction 
des essais nucleaires de 1963, le Traite de l'espace 
de 1966 et le Traite de non-proliferation des 
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Russian willingness to negotiate in order to 
preserve peace. 
The group also met Mr. John Burke, Direc-
tor Vietnam Task Force. He considered the Tet 
offensive of the Vietcong a great failure, polit-
ically as well as militarily. However, in the 
economic field the offensive had succeeded in 
disrupting the economy of South Vietnam to the 
tune of more than $300 million. 
The Vietcong lost militarily as they had 
planned to stay in the cities they took. This could 
be deduced from the absence of withdrawal 
plans. The city population did not revolt against 
the South Vietnamese Government as had been 
hoped by Hanoi. The pacification programmes 
had been disrupted totally in about two-fifths 
of the villages where pacification teams existed. 
One-fifth of the villages of the pacification pro-
gramme had not been touched at all by the Tet 
offensive and the other two-fifths had been 
touched slightly to moderately. 
Since then, in nearly all villages the pro-
gramme had been taken up again and the pacifi-
cation teams were now reinstalled in practically 
every village in which they were before, about 
800. 
Mr. Burke said that there were some 
600 foreign correspondents in South Vietnam 
and they were free to cover the situation there. 
As to whether the American Government 
considered Vietnam as a proving ground for 
weapons as was the case for the German Govern-
ment in Spain in 1936, Mr. Burke said that this 
was certainly not true. The foreign correspond-
ents would certainly have mentioned this had it 
been the intention of the American Government. 
He pointed out that he did not say that no 
weapons were being proved in Vietnam, but it 
was not the intention of the Government to use 
Vietnam as a proving ground. 
The group also met Mr. Wt"lliant 0. Foster, 
Director United States Arms Oontrol and Dis-
armament Agency. On the non-proliferation 
treaty, Mr. Foster pointed out that they were 
very conscious of the interests of the European 
countries in this matter. There had been continu-
ing consultations within the NATO framework 
during the negotiations in the 18-nation corn-
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mittee. Several times the United States repre-
sentatives and the European countries taking 
part in the negotiations had presented their 
views in the NATO Council. The purpose of the 
negotiations as far as the American Government 
was concerned was based on the willingness to 
reduce as much as possible the development of 
nuclear weapons. This was already the policy 
when in 1946 the Baruch plan was presented. 
The present draft text, jointly presented by the 
United States and the Soviet Union on 11th 
March 1968, was the best that could be attained 
in the present circumstances. Both governments 
would also make a declaration of intent indicat-
ing that there was a problem of nuclear weapons 
which should be solved between the nuclear 
powers and that, pending a solution, the nuclear 
powers would give a guarantee to the non-
nuclear nations. 
Mr. Foster acknowledged the difficulties 
for the European countries, especially the 
members of Euratom which already had an 
inspection system for nuclear materials. He 
thought that the treaty would not open the door 
to spying in industrial civil nuclear plants. 
After ratification, negotiations with the 
Euratom countries would have to start within 
l 80 days so there was still a lot of time to work 
out a solution for the problem of inspection 
between Euratom and the signatories of the non-
proliferation treaty. 
It was the firm intention of the American 
Government to pursue this policy as much as 
possible and have the non-proliferation treaty 
signed by as many countries as possible. 
On the question whether the American 
Government would continue to deliver nuclear 
material or technological know-how for nuclear 
plans for civilian purposes to a country which 
did not wish to sign the treaty, Mr. Foster said 
the answer was no. He thought that the Soviet 
Union would adopt the same attitude. No coun-
try which refused to sign the non-proliferation 
treaty would receive any aid whatsoever from 
the nuclear powers, even if only for civil 
purposes. 
If the non-proliferation treaty was signed 
and ratified, the American Government would 
try to agree on a reduction of troops in Europe 
on both sides of the iron curtain. The Disarma-
armes nucleaires qui sera probablement conclu 
en 1968, indiquent tous la volonte des Russes de 
negocier afin de preserver la pai"'t. 
Le groupe a rencontre egalement M. John 
Burke, Directeur de la Task Force du Vietnam. 
L'offensive du Tet lancee par le Vietcong cons-
titue, a son avis, un grand echec, aussi bien 
politique que militaire. Cependant, dans le do-
maine economique, elle a reussi a desorganiser 
l'economie du Sud-Vietnam, ce qui a entraine des 
pertes superieures a 300 millions de dollars. 
Sur le plan militaire, le Vietcong, qui avait 
prevu de s'installer dans les cites conquises corn-
me en temoigne !'absence de plans de retraite, a 
perdu. La population citadine ne s'est pas revol-
tee contre le gouvernement du Sud-Vietnam 
comme l'avait espere Hanoi Les programmes 
de pacification ont ete completement demanteles 
dans pres des deux cinquiemes des villages ou il 
y avait des equipes de pacification. Un cinquieme 
des villages du programme de pacification n'ont 
pas ete touches et les deux autres ne l'ont ete 
que Iegerement ou moderement. 
Depuis, le programme a ete repris presque 
partout et les equipes de pacification sont desor-
mais reinstallees dans presque tous les villages ou 
elles se trouvaient auparavant, soit 800 environ. 
M. Burke a indique qu'il y avait quelque 
600 correspondants etrangers au Sud-Vietnam 
et qu'ils avaient toute liberte pour y suivre !'evo-
lution de la situation. 
A la question de savoir si le gouvernement 
americain considerait le Vietnam comme un banc 
d'essai de son armement comme ce fut le cas pour 
le gouvernement allemand en Espagne en 1936, 
M. Burke a repondu que c'etait absolument faux. 
J.JeS correspondants etrangers, si telle avait ete 
!'intention du gouvernement americain, ne se 
seraient pas fait faute de le mentionner. Cela ne 
veut pas dire, a-t-il ajoute, qu'aucune arme nou-
velle n'etait essayee au Vietnam, mais il n'entrait 
pas dans !'intention du gouvernement d'utiliser 
le Vietnam comme nn banc d'essai. 
Le groupe a rencontre egalement M. William 
C. Foster, Directeur de l'Agence americaine de 
controle des armements et de desarmement. A 
propos du Traite de non-proliferation des armes 
nucleaires, M. Foster souligne que l'agence est 
parfaitement consciente des interets des pays 
europeens en ce domaine. Des consultations per-
manentes se sont tenues dans le cadre de 
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l'O.T.A.N. pendant les negociations du Comite 
des Dix-huit. A plusieurs reprises, les .rep:resen-
tants des Etats-Unis et les pays europeens parti-
cipant aux negociations ont presente leurs vues 
au Conseil de l'O.T.A.N. L'objet des negocia-
tions, en ce qui concerne le gouvernement ame-
ricain, reposait sur la volonte de reduire autant 
que possible la proliferation des armes nucleai-
res. Telle etait deja la situation en 1946 quand 
fut presente le plan Baruch. Le projet de texte 
actuel, soumis conjointement par les Etats-Unis 
et l'Union Sovietique, le 11 mars 1968, est le 
meilleur qui puisse etre elabore dans les circons-
tances presentes. Les deux gouvernements feront 
aussi une declaration d'intention indiquant qu'il 
existe un probleme des armes nucleaires qui doit 
etre resolu entre les puissances nucleaires et 
qu'en attendant une solution, les puissances nu-
cleaires donneront une garantie aux pays non 
nucleaires. 
M. Foster reconnait les difficultes que cela 
pose aux '(>ays europeens, notamment aux mem-
bres de !'Euratom, qui ont deja etabli un systeme 
d'inspection pour les matieres fissiles. Il pense 
que le traite n'ouvrira pas la porte a l'espionnage 
industriel dans les usines nucleaires travaillant 
a des fins pacifiques. 
Les negociations avec les pays de !'Euratom 
devront commencer dans les six mois qui suivront 
la ratification afin qu'il reste assez de temps 
pour elaborer une solution aux problemes d'ins-
pection entre !'Euratom et les signataires du 
traite de non-proliferation. 
Le gouvernement americain a la ferme in-
tention de poursuivre cette politique dans toute 
la mesure du possible et de faire signer le traite 
de non-proliferation par le plus grand nombre de 
pays. 
A la question de savoir si le gouvernement 
americain continuerait de fournir les matieres 
fissiles ou les renseignements techniques neces-
saires aux usines nucleaires travaillant a des fins 
pacifiques a un pays qui refuserait de signer 
le traite, M. Foster a repondu par la. negative. 
Il pense que l'Union Sovietique adoptera la me-
me attitude. Un pays qui refusera de signer le 
traite de non-proliferation ne recevra aucune 
aide des puissances nucleaires, meme a des fins 
uniquement pacifiques. . 
Si le tralte de non-proliferation est signe et 
ratifie, le gouvernement americain s'efforcera de 
parvenir a un accord sur une reduction des for-
ces en Europe de part et d'autre du ·Rideau de 
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ment Agency had already tried inspection of 
foree levels 'last summer on Salisbury Plain in 
England where a team of 82 men, American and 
British, carried out an exercise to verify troop 
levels. The Disarmament Agency had not yet 
studied the implications of the non-proliferation 
treaty for the Agency for the Control of Arma-
ments of WEU. The only studies so far made 
were in connection with Euratom. 
On the question whether the fractional 
orbital bombardment system ran counter to the 
Space Treaty of 1966, Mr. Foster declared that 
this treaty had not been infringed by the FOBS. 
He was very emphatic about this and reiterated 
the position taken by the spokesman of the 
American Government. The FOBS was not a 
surprise for the American Government nor a 
hindrance for the Disarmament Agency in its 
work. 
The group was then received for lunch by 
Mr. George S. Springsteen, Deputy Assistant 
Secretary for European Affairs. 
In the afternoon the group met Mr. Eugene 
V. McAuliffe, Director, Office of NATO and 
Atlantic Political-Mt"litary Affairs. He began by 
emphasising the need to maintain the NATO 
organisation and the Atlantic Alliance. Whether 
it was more political or more military depended 
on the angle from which the Alliance was consid-
ered. Looking from the Pentagon, there was the 
Soviet military threat and the security of Europe 
which implied the security of the United States, 
as had been shown during two world wars. The 
peace-keeping era might be over and the peace-
making era already begun when one considered 
the western evolution from the State Depart-
ment. Western Europe and the United States 
had a common shore in the Atlantic, but more 
important was the common western civilisation. 
The Nuclear Planning Group of the four-
teen Defence Ministers and the 5-year force 
planning for conventional defence, both implied 
that NATO was now starting to think out its 
long-term plans. 
On the military and political threat in the 
Mediterranean, the NATO Council had made an 
agreed evaluation and it could now start to 
consider the measures to take and implement. 
A third study was under way on the impli-
·cations of force reductions. These force reduc-
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tions could only be made if the other side agreed 
to undertake the same type of measures. Euro-
pean security required the collaboration of the 
Warsaw Pact countries as unilateral reductions 
would be dangerous for the balance of power in 
Europe. 
Nevertheless, matters of escalation could be 
considered in the context of equipment of NATO 
forces. A case in point was the Turkish request 
for nuclear mines for its northern frontier. The 
Turkish case for the deployment of these mines 
was a very strong case militarily as the frontier 
area was very sparsely populated and a line of 
atomic mines would be an efficient defence line. 
However, for political reasons the Turkish 
request had been refused. 
On the defence of the Mediterranean, Mr. 
McAuliffe declared that he was not very 
disturbed by the Russian naval presence in the 
Mediterranean. In accordance with the Montreux 
Treaty, Turkey kept its allies informed of Rus-
sian ships passing through the Bosphorus and 
the presence of Russian ships should be consi-
dered much more from a political than from a 
military angle. In view of the situation in Greece, 
the American Government was not sending 
heavy equipment for the Greek army at the 
moment. The Greek navy was not very modern 
either. The same being true of Albania and 
Yugoslavia, there was no real threat there. The 
American fleet could certainly still cope with 
the Russian ships. 
On the question whether the Russians would 
permanently use the Mers-el-Kebir base, Mr. 
McAuliffe stated that the Algerians certainly 
did not have the technological know-how to run 
the base which was well-known to the allies as its 
construction was part of the NATO infrastruc-
ture. Nevertheless, the Russians well knew what 
a terrible price the United States had had to pay 
for its bases in Morocco. First of all, the United 
States Government had to build these bases for 
its B-48 and B-52 squadrons in the early 1950s 
and the Moroccan Government asked an enor-
mous price for the land. When the squadrons 
arrived, the Moroccan Government complained 
to the United States that the airmen had brought 
inflation and that to counter this inflation the 
Moroccan Government needed economic aid. At 
the same time, the Moroccan armed forces, seeing 
the American equipment, considered it a ques-
tion of national honour to obtain the same type 
fer. L'Agence de desarmement a deja tente de 
verifier des niveaux de forces l'ete dernier dans 
la plaine de Salisbury, en Angleterre, ou une 
equipe de 82 hommes, americains et britanniques, 
ont effectue un exercice de verification. 
L'Agence de desarmement n'a pas encore etudie 
les incidences du traite de non-proliferation pour 
l'Agence de Controle des Armements de l'U.E.O. 
Les seules etudes entreprises a ce jour l'ont ete 
en relation avec l'Euratom. 
A la question de savoir si le systeme de 
bombardement orbital fractionnaire contrevenait 
au Traite de l'espace de 1966, M. Foster a re-
pondu par la negative. Il a ete tres affirmatif 
sur ce point et a repris la position adoptee par 
le porte-parole du gouvernement americain. La 
mise au point de ce systeme n'est pas une sur-
prise pour le gouvernement americain, ni un 
obstacle aux travaux de l'Agence de desarme-
ment. 
Le groupe a ete re<;u a dejeuner par M. 
George S. Springsteen, Sous-secretaire adjoint 
pour les affaires europeennes. 
Dans l'apres-midi, il a rencontre M. Eugene 
V. McAuliffe, Directeur du bureau de l'O.T.A.N. 
et des affaires politico-militaires atlantiques. 
Celui-ci a d'abord souligne la necessite de main-
tenir l'O.T.A.N. et l'Alliance atlantique. 
L'Alliance est-elle plutot politique, ou plutot 
militaire ? Tout depend de l'angle sous lequel on 
la considere. Pour le Pentagone, il y a la menace 
militaire sovietique et la securite de l'Europe qui 
implique la securite des Etats-Unis, comme on 
l'a vu pendant deux guerres mondiales. Pour le 
Departement d'Etat, on peut dire que l'ere du 
maintien de la paix est close et que l'on est deja 
entre dans celle de la construction de la paix 
quand on considere !'evolution de l'Occident. 
L'Europe occidentale et les Etats-Unis sont egale-
ment riverains de l'Atlantique, mais ce qui im-
porte le plus c'est la civilisation occidentale. 
Le Groupe des plans nucleaires des quatorze 
ministres de la defense et le plan de forces de 
cinq ans pour la defense classique impliquent 
l'un et l'autre que l'O.T.A.N. s'engage desormais 
dans une planification a long terme. 
Quant a la situation militaire et politique en 
Mediterranee, le Conseil de l'O.T.A.N. a procede 
a une evaluation de la menace et il peut mainte-
nant commencer a envisager les mesures a adop-
ter et a mettre en reuvre. 
Une troisieme etude est en cours sur les 
consequences des reductions de forces. Celles-ci 
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sont subordonnees a l'adoptit>n par l'autre partie 
de mesures similaires. La securite europeenne 
exige la collaboration des pays du Pacte de V ar-
sovie, car des reductions unilaterales seraient 
dangereuses pour l'equilibre des forces en Eu-
rope. 
Cependant, le probleme de !'escalade peut 
etre examine dans le contexte de l'equipement 
des forces de l'O.T.A.N., par exemple la demande 
d'installation d'un cordon de mines atomiques le 
long de la frontiere nord de la Turquie. Les ar-
guments invoques par ce pays sont tres solides 
du point de vue militaire, etant donne que la 
zone frontaliere a une population tres clairsemee 
et qu'un cordon de mines atomiques constitue-
rait une defense efficace. Neanmoins, pour des 
raisons politiques, la demande de la Turquie a 
ete repoussee. 
A propos de la defense de la Mediterranee, 
M. McAuliffe a declare qu'il n'etait pas emu 
outre mesure par la presence de la marine sovie-
tique dans cette zone. Conformement au Traite 
de Montreux, la Turquie tient ses allies informes 
du passage de ba.timents russes par le Bosphore 
et la presence de ces batiments doit etre conside-
ree bien davantage d'un point de vue politique 
que militaire. Etant donne la situation en Grece, 
le gouvernement americain n'envoie pas actuelle-
ment d'equipement lourd a l'armee grecque. En 
outre, la marine grecque n'est pas tres moderne. 
Comme il en est de meme pour l'Albanie et la 
y ougoslavie, il n'existe done pas de veritable 
menace. La flotte americaine peut certainement 
encore tenir tete aux batiments sovietiques. 
A la question de savoir si les Russes utilise-
raient Mers-el-Kebir en permanence, M. Mc-
Auliffe a repondu que les Algeriens ne possedent 
certainement pas les connaissances techniques ne-
cessaires au fonctionnement de cette base bien 
connue des allies puisque sa construction a figure 
au programme d'infrastructure de l'O.T.A.N. 
Par ailleurs, les Russes savent bien a quel prix 
les Etats-Unis ont obtenu leurs bases au Maroc. 
Tout d'abord, le gouvernement americain a du 
construire ces bases pour ses escadrons de B-48 
et de B-52, peu apres 1950, et le gouvernement 
marocain a demande un prix exorbitant pour le 
terrain. Lorsque les escadrons sont arrives, le 
gouvernement marocain s'est plaint que !'avia-
tion americaine avait apporte avec elle !'inflation 
et qu'il avait besoin d'une aide economique. En 
meme temps, les forces armees marocaines ont 
estime, en voyant l'equipement americain, que 
l'honneur national exigeait qu'elles soient dotees 
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of equipment, which also included jet fighters. 
When the Moroccan army was equipped, the 
strategic air force procured longer-range planes 
and missiles and therefore did not need the 
Moroccan bases any more. However, the Moroc-
can Government would not allow the squadrons 
to leave before paying high amends for the 
damage done to the national economy by the 
departure of the squadrons, so the United States 
had again to pay a high price to get out. He did 
not think, therefore, that the Russians . would 
repeat the costly American venture in Alexan-
dria or Mers-el-Kebir. 
The costly Moroccan lesson would certainly 
be remembered when, this year or next, the 
negotiations started on the air bases in Spain 
near Saragossa, Madrid and Rota, which was 
also a naval base. The aim of the Spanish Govern-
ment was to become a member of NATO, which 
for political reasons, however, was not feasible. 
It was well known that the Spanish Government 
also wanted to become a member of the Common 
Market, but without free elections in Spain there 
was little chance of its wish being fulfilled. 
At the end of the day, the group met Mr. 
H erman Pollack, Director, International Scien-
tific and Technological Affairs. Mr. Pollack 
stated that the attitude of the American Govern-
ment has considerably changed since October 
1966 when it was decided that it was not 
contrary to American policy to give substantial 
aid to the European launcher development 
organisation. Before that time, the American 
Government had been more inclined to aid 
scientific ventures but not applied satellites and 
launcher development. The military authorities 
were of the opinion that a liquid-fuel launcher 
now had little military value and that, therefore, 
there were no objections to co-operation with the 
European space organisations. 
Mr. Pollack thought that the Europeans 
over-estimated the spin-off in the space field, 
especially in launcher development, for civil 
purposes. In any case, a great part of it was not 
classified. One of the important things for the 
United States economy was that the art of test-
ing equipment has been thoroughly learned. 
More of this indirect spin-off existed, of course, 
such as mastering the management of very great 
pro jets. 
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In the field of satellites, the United States 
was experimenting with the satellite· Nimbus-B, 
the development of solar cells, and eventually 
nuclear energy, to provide the satellite With inol'e 
watts. Other types of satellite now being devel-
oped \vere earth research sensing satellites for 
mining, oil prospecting, etc. In an advanced 
stage of development was the world weather 
watch, in which field the United States hoped 
to be able to come to an agreement with the 
Soviet Union. 
In respect of telecommunications, the United 
States was not concerned if the Europeans 
wanted the European continent to be considered 
as one region. However, the communications 
from Europe with other parts of the world 
should be developed by INTELSAT. 
One of the most important questions yet to 
be solved in an international framework was 
how to employ the new technology everywhere 
in the world. UNESCO would hold a very 
important conference on this subject in August 
1968. 
'l'hursday, 4th April 1968 
The group met with representatives of the 
House Foreign Affairs Committee, led by Mrs. 
Kelly, Chairman of the Sub-Committee on 
European Affairs. 
The group attended Hearings of the House 
Science and Astronautic Sub-Committee, which 
discussed the best methods of organising the 
training of local and State police in weaponry. 
In the afternoon, the group had a discussion 
with members of the Senate Foreign Relations 
Committee. 
Friday, 5th April1968 
The group visited the Communications 
Satellite Corporation where it was received by 
Mr. James McCormack, Chairman of the Board 
of Comsat, and Dr. Joseph V. Charyk, President 
of Comsat. 
Mr. John Johnson, Vice-President for Inter-
national Programmes, spoke on International 
Telecommunications Satellite Consortia and the 
Interim Communications Satellite Committee. 
d'un equipement semblable, et notamment de 
chasseurs a reaction. Lorsque l'armee marocaine 
a ete equipee, les forces strategiques americaines 
ont re~u des avions a plus long rayon d'action et 
des missiles, et n'ont plus eu besoin des bases 
marocaines. Cependant, le gouvernement maro-
cain n'a pas voulu les laisser partir sans deman-
der reparation du prejudice cause par leur de-
part a l'economie marocaine, si bien que les 
Etats-Unis ont du encore payer une forte somme 
pour quitter le pays. M. McAuliffe ne pense done 
pas que les Russes prendront des risques sem-
blables a Alexandrie ou a Mers-el-Kebir. 
Le gouvernement americain n'oubliera cer-
tainement pas la couteuse le~on du Maroc lors-
que s'engageront, cette annee ou l'annee pro-
chaine, les negociations sur les bases aeriennes 
espagnoles situees pres de Saragosse, de Madrid 
et de Rota, ou se trouve egalement une base 
navale. L'Espagne voudrait devenir membre de 
l'O.T.A.N., ce qui, pour des raisons politiques, 
n'est pourtant pas realisable. On sait egalement 
qu'elle desire adherer au Marche commun mais, 
sans elections libres en Espagne, il y a peu de 
chances que ce vreu soit exauce. 
A la fin de la journee, le groupe a rencontre 
M. H erman Pollack, Directeur des affaires scien-
tifiques et technologiques internationales. M. Pol-
lack a indique que !'attitude du gouvernement 
americain s'est considerablement modifiee depuis 
le mois d'octobre 1966, date a laquelle il a ete 
decide que !'octroi d'une aide importante au 
C.E.C.L.E.S. n'etait pas contraire a la politique 
americaine. Auparavant, le gouvernement ameri-
cain etait plutot enclin a aider les entreprises 
scientifiques mais non la mise au point de satel-
lites d'applications et de lanceurs. Les instances 
militaires jugent desormais que les lanceurs a 
propulsion liquide n'ont plus qu'une valeur mili-
taire restreinte et que, par consequent, rien ne 
s'oppose a une cooperation avec les organisations 
spatiales europeennes. 
M. Pollack pense que les Europeens suresti-
ment les retombees dans le domaine spatial et, 
notamment, celles de la mise au point de lanceurs 
a des fins pacifiques. En tout cas, une grande 
partie des renseignements ne sont pas classifies. 
L'un des grand~ avantages qu'en a retires l'eco-
nomie americaine, c'est la maitrise des methodes 
de verification de la fiabilite de l'equipement. 
Il existe, naturellement, d'autres retombees indi-
rectes, par exemple la maitrise de la gestion des 
tres grands programmes. 
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Dans le domaine des satellites, les Etats-Unis 
etudient actuellement le satellite Nimbus-B, !'uti-
lisation des cellules solaires et, eventuellement, de 
l'energie nucleaire pour accroitre sa puissance. 
D'autres types de satellites sont egalement en 
cours de mise au point : les satellites senseurs 
pour la recherche miniere, la prospection petro-
liere, etc. La veille meteorologique mondiale, ou 
les Etats-Unis esperent parvenir a un accord avec 
l'Union Sovietique, se trouve a un stade plus 
aYance. 
En ce qui concerne les telecommunications, 
les Etats-Unis ne voient pas d'inconvenient a ce 
que le continent europeen soit considere comme 
un tout. Cependant, les communications de !'Eu-
rope avec les autres parties du monde doivent 
etre developpees par l'INTELSAT. 
Parmi les problemes les plus importants qui 
sont encore a resoudre dans un cadre interna-
tional, figure !'application de cette nouvelle 
technologie au monde entier. L'UNESCO tiendra 
une conference tres importante sur ce sujet en 
aout 1968. 
Jeudi 4 avril1968 
Le groupe a rencontre une delegation de la 
Commission des affaires etrangikes de la Cham-
bre dirigee par Mme Kelly, Presidente de la 
sous-commission pour les affaires europeennes. 
Il a assiste a plusieurs auditions de la Sous-
commission des sciences et de l'astronautique de 
la Chambre, consacrees a l'examen des methodes 
susceptibles d'organiser au mieux !'initiation aux 
armes de la police locale et de la police d 'Etat. 
Dans l'apres-midi, le groupe a eu un entre-
tien avec les membres de la Commission des rela-
tions etrangeres du Senat. 
V endredi 5 avril 1968 
Le groupe a visite la Communications Satel-
lite Corporation ou il a ete re~u par M. James 
McCormack, President du Conseil d'administra-
tion de la COMSAT, et le Dr Joseph V. Charyk, 
President de la Societe. 
M. John Johnson, Vice-President des pro-
grammes internationaux, a fait un expose sur les 
Consortiums internationaux de telecommunica-
tions par satellites et sur le Comite interimaire de 
telecommunications par satellites. 
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Ten years since the first communications 
satellite and five years since the establishment of 
the Communications Satellite Corporation enor-
mous progress had been made. The global system 
would be ready sooner and at much lower cost 
than initially projected. Two operating satellites, 
one in the Atlantic and the other in the Pacific 
Ocean areas, each with a nominal capacity 
equivalent to 240 voice circuits, were now fully 
taken up with telephone, television and data-
processing traffic. In 1969, Asia would be 
directly connected with Western Europe by a 
satellite over the Indian Ocean once the earth 
stations in that area were completed. Sixty-one 
nations were now membe!'S of INTELSAT. The 
intercontinental telephone circuits were already 
four times more by satellite than by cable. The 
next generation of satellites, INTELSAT-111, 
would be launched in the second half of 1968, 
each to provide 1,200 voice circuits. An improved 
version, planned for 1969, would have 2,000 cir-
cuit capacity, whereas for 1970 satellites were 
already being developed with some 5,000 circuits. 
The 1971-72 satellite would be powered exclus-
ively by solar cells which might allow even more 
circuits for 1971 or 1972. By the end of 1969, 
more than 40 earth stations around the world 
were being planned for completion. The prolifer-
ation of earth stations in Western Europe - in 
England, France, Italy and Germany - was 
more political than technical. The plans for 
Mrica were drawn up with the purpose of no 
undue proliferation. 
The cost per circuit was decreasing rapidly 
and the later satellites would be no more 
expensive than the earlier ones with a limited 
number of circuits. Although it was true that the 
more energy there was in a satellite the smaller 
could be the earth station, the cost of the bigger 
satellites, especially if nuclear power was in-
volved, might still not be economic compared to 
the cost of building earth stations. Direct tele-
vision transmissions from satellites would cer-
tainly arrive one day, but not in the near future. 
It should not be forgotten that once the stations 
were built and the satellites put into orbit, the 
lifetime was normally longer than the minimum 
projected. 
The possibility of communications which 
INTELSAT now provided had never existed 
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before. It was an entirely new system providing 
very cheap connections between the different 
regions and continents of the world. Whether a 
regional system within the United States or 
within Europe would be economically sound 
could not yet be foreseen, but the existing com-
munications systems by cables, etc. in a regional 
framework, because of the existing equipment, 
was certainly cheaper than the system by satel-
lite. 
The following important events of 1967 were 
mentioned: 
- Following one failure in late 1966, three 
new satellites were launched successfully into 
synchronous orbit and placed in operation dur-
ing 1967, extending full-time service to the 
Pacific region and expanding capability in the 
Atlantic region. 
- Construction began on three new United 
States earth stations at sites in West Virginia, 
California and Puerto Rico and on a second 
large antenna in Hawaii. 
- New earth stations were completed by 
Italy and Spain. The Italian station was inau-
gurated with live satellite television transmission 
to Italy of a ceremony between the Presidents 
of the United States and Italy at the White 
House. 
- Manufacture was begun on a fifth, spare, 
satellite in the INTELSAT-11 series (240 voice 
circuits) and continued on the new INTELSAT-
III series (about 1,200 circuits). Industry has 
been asked for proposals for an improved 
INTELSAT-III (2,000 circuits) and an INTEL-
SAT-IV (at least 5,000 circuits). 
- With the addition of Uganda in January 
1968, membership in the International Telecom-
munications Satellite Consortium (INTELSAT) 
totals 61 nations. 
- Use of the satellite system increased 
substantially, and the satellites and earth stations 
continued to provide service with a high degree 
of reliability. 
- The Corporation has continued to urge 
the Federal Communications Commission (FCC) 
to authorise COMSAT to provide domestic 
United States satellite services. 
- The President of the United States, 
emphasising support of INTELSAT and the 
Dix ans apres le lancement du premier sa-
tellite de telecommunications et cinq ans apres la 
creation de la Communications Satellite Corpora-
tion, d'enormes progres ont ete realises. Le sys-
teme mondial sera pret plus tot qu'initialement 
prevu et a bien meilnlur marche. Les deux satel-
lites en activite, l'un au-dessus de l'Atlantique 
et l'autre au-dessus du Pacifique, chacun d'une 
capacite nominale equivalente a 240 circuits tele-
phoniques, sont maintenant pleinement utilises 
pour le telephone, la television et le traitement 
des donnees. En 1969, l'Asie sera reliee directe-
ment a l'Europe occidentale par un satellite situe 
au-dessus de l'Ocean lndien une fois que les 
stations terriennes de cette region seront termi-
nees. Soixante et une nations sont maintenant 
membres de l'INTELSAT. Les circuits telephoni-
ques intercontinentaux disponibles par satellites 
sont deja quatre fois plus nombreux que les 
circuits disponibles par cables. Les satellites de 
la prochaine generation, INTELSAT-111, qui 
seront lances dans le second semestre de 1968, 
offriront chacun 1.200 circuits. Une version ame-
lioree, prevue pour 1969, aura une capacite de 
2.000 circuits, tandis que pour 1970, on met deja 
au point des satellites dotes de 5.000 circuits. 
Le satellite de 1971-72 disposera d'une energie 
fournie exclusivement par des cellules solaires, 
ce qui permettra sans doute d'accroitre le nombre 
de circuits. On pense que d'ici la fin de 1969, 
plus de quarante stations terriennes seront ter-
minees de par le monde. La proliferation des 
stations terrestres en Europe occidentale, en An-
gleterre, en France, en Italie et en Allemagne, 
repond a des imperatifs plus politiques que tech-
niques. Les plans elabores pour l'Afrique ten-
dront a eviter une proliferation abusive. 
Le prix de revient par circuit decroit rapi-
dement et les satellites les plus recents ne seront 
pas plus couteux que les premiers qui ne dispo-
saient que d'un nombre limite de circuits. S'il est 
vrai que les dimensions des stations terriennes 
varient en fonction inverse de la puissance du 
satellite emetteur, les grands satellites pourraient 
cependant ne pas etre rentables, compte tenu des 
frais de construction des stations terriennes, sur-
tout s'ils faisaient intervenir l'energie nucleaire. 
On verra certainement un jour des emissions de 
television en direct par satellites, mais ce n'est 
pas pour demain. 11 ne faut pas oublier que 
lorsque les stations sont construites et que les 
satellites sont mis sur orbite, leur duree est 
normalement superieure au minimum prevu. 
Les possibilites de communications offertes 
par l'INTELSAT etaient inconnues jusqu'a ce 
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jour. Il s'agit d'un systeme entierement nouveau 
qui offre des liaisons tres bon marche entre les 
differentes regions et les differents continents du 
monde. On ne peut encore prevoir si un systeme 
regional propre aux Etats-Unis ou a !'Europe 
serait vraiment rentable, mais les systemes de 
communications par cables, etc., qui existent 
actuellement dans un cadre regional, reviennent 
certainement moins cher que le systeme par 
satellites, etant donne l'equipement disponible. 
Voici la liste des evenements importants 
mentionnes pour 1967 : 
- A la suite d'un echec a la fin de 1966, 
trois nouveaux satellites ont ete pla~es sur orbite 
synchrone et sont entres en service en 1967, 
offrant ainsi un service permanent dans la 
region du Pacifique et accroissant la capacite 
disponible dans la region atlantique. 
- Trois nouvelles stations terriennes ameri-
caines ont ete mises en chantier en Virginie 
occidentale, en Californie et a Porto Rico, de 
meme qu'une seconde grande antenne a Hawaii. 
- De nouvelles stations terriennes ont ete 
terminees par l'ltalie et l'Espagne. La station 
italienne a ete inauguree par la transmission 
televisee en direct par satellite d'une ceremonie 
a la Maison Blanche a laquelle participaient les 
presidents des Etats-Unis et de l'Italie. 
- On a commence la fabrication d'un cin-
quieme satellite de reserve de la serie INTEL-
SAT-11 (240 circuits) et poursuivi celle de la 
nouvelle serie INTELSAT-111 (environ 1.200 cir-
cuits). Il a ete demande a l'industrie de faire des 
propositions pour !'amelioration d'INTELSAT-
111 (2.000 circuits) et d'INTELSAT-IV (au 
moins 5.000 circuits). 
- Avec l'entree de l'Ouganda en janvier 
1968, l'International Telecommunications .. Satel-
lite Consortium (INTELSAT) comprend mainte-
nant soixante et un Etats membres. 
- L'utilisation du systeme de satellites a 
considerablement augmente et les satellites et les 
stations terriennes ont continue de fonctionner 
avec un coefficient eleve de fiabilite. 
- La Communications Satellite Corporation 
a demande a nouveau a la Commission federale 
des telecommunications (F.C.C.) d'autoriser la 
COMSAT a offrir les services de ses satellites a 
l'interieur des Etats-Unis. 
- Le President des Etats-Unis, soulignant 
l'appui qu'il apportait a l'INTELSAT et au sys-
global system, appointed a Task Force to make 
an overall review of United States communica-
tions policy. 
- COMSAT and certain other United States 
carriers concluded an agreement for the opera-
tion of United States earth stations employed in 
international traffic, pursuant to the FCC's 
interim policy for joint ownership of such 
facilities. 
- With FCC approval, and with com-
mencement of full commercial · operations on 
1st May 1967, COMSAT began accounting 
practices and earnings reports on a basis ap-
propriate to a going business. The Corporation 
had followed a development method of account-
ing during its formative years. 
- COMSAT reduced rates charged to com-
mon carriers for transatlantic service. 
- To provide for growing research activi-
ties, the Corporation began construction in early 
1968 of the COMSAT laboratories. 
During the afternoon, the group had a short 
meeting with the Hon. Eugene Rostow, Deputy 
Secretary of State. Mr. Rostow began by explain-
ing the American Government's attitude to the 
Vietnam war. From the President's speech of 
Friday, 29th March, it was clear that serious 
steps would be taken to de-escalate the war and 
begin negotiations with the numerous parties 
involved, including the Vietcong. Such negotia-
tions would certainly be extremely complicated 
in view of the fluid situation in South Vietnam. 
There could, however, be no doubt about the 
Govermnent's intention to strive for peace. 
Commenting on the suggestion that the 
American Government prepare a study on the 
North Atlantic Free Trade Area (NAFTA), put 
forward by Senator Javitts, Mr. Rostow said that 
there was no intention of even appointing a 
study group on an issue of this kind. He con-
sidered it politically impractical. He doubted 
very much whether the British Government had 
carried out any studies either. The only solution 
for the British economy lay in membership of 
the Common Market; Senator Javitts' so-called 
alternative was not feasible. 
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Asked whether the Americans would start a 
new period of isolationism, Mr. Rostow said this 
was highly unlikely from a political point of 
view, and technically impossible. 
• 
Turning to the question of relations between 
Europe and the United States, Mr. Rostow 
thought the results of the Harmel exercise a 
good beginning to improved political consulta-
tions. These consultations would have to be 
extended to the underdeveloped countries, or the 
so-called southern half of the world, for it was 
there that United States collaboration with 
Europe could exercise the greatest influence in 
the years ahead. 
Assuming that the United Kingdom, to-
gether with the Scandinavian countries and 
Ireland, became members of the Common Market, 
the United States would still not favour the 
establishment of a European nuclear force 
within the NATO framework, since this would 
be in opposition to the non-proliferation treaty. 
If Europe as a whole became a real federation, 
the situation would be different, but it was 
unthinkable that Western European govern-
ments would give their sovereign rights in the 
defence field to a federal European government 
within the next 20 or 30 years. There would be 
no change in the American Government's posi-
tion if the United Kingdom did not join the 
Common Market. 
The group's last meeting was with Mr. Frank 
E. Loy, Deputy Assistant Secretary of State, 
TTansportation and Telecommunications. Mr. 
Loy began by saying that there was no question 
of a situation of conflict between the United 
States and Europe concerning the latter's 
competence in the field of commercial telecom-
munications by satellite. The United States did 
not want a monopoly but co-operation, which 
could best be achieved through a unified com-
munications system. The United States fully 
recognised the independence of European States 
in this field and was not endeavouring to exclude 
Europe's space industries. There was however 
the difficulty that Europe's desires did not cor-
respond to its potentialities. If one accepted the 
principle of an economically sound worldwide 
telecommunications network, it meant that 
European industry had to be competitive if it 
wanted orders for satellites and spin-off from 
space efforts, of which the global system was 
only a part. These efforts had so far cost some 
$8,000 million for the American tax-payer. An 
teme mondial, a fonne une Task Force destinee a 
proceder a un reexamen global de la politique 
des Etats-Unis en matiere de telecommunica-
tions. 
-La COMSAT et certains autres organis-
mes americains de telecommunications ont conclu 
un accord pour la gestion des stations terriennes 
americaines utilisees dans le trafic international, 
confonnement a la politique interimaire de la 
F.C.C. visant a la co-propriete de ces installa-
tions. 
- Avec !'approbation de la F.C.C. et le 
lancement de ses activites purement commer-
ciales le 1"' mai 1967, la COMSAT a entrepris 
la mise en ceuvre de pratiques comptables et la 
redaction de rapports financiers comme i1 con-
vient a toute a££aire prospere. La Corporation 
avait suivi une methode comptable s'adaptant a 
son evolution pendant sa periode de gestation. 
-La COMSAT a reduit les tarifs appliques 
aux organismes de telecommunications habituels 
pour le service transatlantique. 
- Afin de faire face aux activites croissan-
tes de recherche, la Corporation a entrepris, au 
debut de 1968, la construction des laboratoires 
COMSAT. 
Dans l'apres-midi, le groupe a rencontre 
M. Eugene Rostow, Secretaire d'Etat adjoint. 
M. Rostow a commence par expliquer !'attitude 
du gouvernement americain devant la guerre du 
Vietnam. Il ressort nettement du discours du 
President du vendredi 29 mars que d'importan-
tes mesures seront prises pour amener une deses-
calade et entamer des negociations avec les nom-
breuses parties en cause, y compris le Vietcong. 
C'es negociations seront certainement extreme-
ment di££iciles etant donne la fluidite de la 
situation au Sud-Vietnam. Aucun doute ne 
saurait planer cependant sur !'intention du gou-
vernement de vouloir la paix. 
Commentant la suggestion du senateur Ja-
vitts selon laquelle le gouvernement americain 
devrait preparer une etude sur la zone de libre-
echange nord-atlantique (NAFTA), M. Rostow 
a declare que celui-ci n'avait meme pas !'inten-
tion de constituer un groupe d'etude sur une 
question de ce genre. Il la juge politiquement 
irrealisable et doute d'ailleurs que le gouverne-
ment britannique ait procede a une etude de son 
cote. La seule solution pour l'economie britanni-
que reside dans !'adhesion au Marche commun ; 





A la question de savoir si les Americains 
allaient entrer dans une nouvelle periode d'isola-
tionnisme, M. Rostow a repondu que c'etait extre-
mement improbable du point de vue politique 
et impossible sur le plan technique. 
Quant a la question des relations entre !'Eu-
rope et les Etats-Unis, M. Rostow pense que les 
resultats de l'exercice Hannel constituent une 
introduction satisfaisante a !'amelioration des 
consultations politiques. Celles-ci devront etre 
etendues aux pays sous-developpes, c'est-a-dire a 
1' « hemisphere sud », car c'est la que la collabo-
ration des Etats-Unis et de !'Europe peut exer-
cer la plus grande influence au cours des pro-
chaines annees. 
Meme si le Royaume-Uni, les pays scandi-
naves et l'Irlande adheraient au Marche commun, 
les Etats-Unis ne seraient cependant pas en 
faveur de la creation d'une force nucleaire euro-
peenne dans le cadre de l'O.T.A.N., qui serait 
contraire au traite de non-proliferation. Si 
!'Europe devenait une veritable federation, la 
situation serait differente, mais il est impensable 
qu'au cours des vingt ou trente prochaines 
annees, les gouvernements d'Europe occidentale 
abandonnent leurs droits de souverainete en ma-
tiere de defense a un gouvernement federal euro-
peen. La position du gouvernement americain 
resterait la meme si le Royaume-Uni n'adherait 
pas au Marche commun. 
Enfin, le groupe a rencontre M. Frank E. 
Loy, Sous-secretaire d'Etat adjoint pour les 
transports et les telecommunications. M. Loy a 
declare, tout d'abord, qu'il n'etait pas question 
de conflit entre les Etats-Unis et l'Europe a 
propos de la competence de cette derniere dans 
le domaine des telecommunications commerciales 
par satellites. Les Etats-Unis ne recherchent pas 
le monopole mais la cooperation, qui ne saurait 
mieux se realiser que par l'intennediaire d'un 
systeme de telecommunications unifie. Les Etats-
Unis reconnaissent pleinement l'independance 
des Etats europeens dans ce domaine et ne 
cherchent pas a eliminer les industries spatiales 
europeennes. La di££iculte reside cependant dans 
le fait que les desirs de !'Europe ne correspon-
dent pas a ses possibilites. Si l'on accepte le 
principe d'un reseau mondial de telecommunica-
tions qui soit rentable, il £aut que l'industrie 
europeenne soit competitive pour recevoir des 
commandes de satellites et beneficier des retom-
bees de ses realisations dans le domaine spatial 
dont le systeme mondial ne constitue qu'une par-
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answer to this problem could not be found easily. 
If European industry wanted to be competitive, 
its satellites would have to be tested in the 
environment in which they would be stationed. 
This was the price Europe would have to pay 
to win international contracts. The present 
situation was that the United States would 
provide launchers if any European State wished 
to test its satellites in space. It was also pos-
sible for European firms to establish industrial 
partnerships with American counterparts. This 
had already taken place on a modest scale but 
had not been sufficient to provide European 
industry with the necessary background and 
know-how. 
It was of no interest to the United States 
to kill off the European space industries but, on 
the other hand, an international telecommunica-
tions system could survive only if the most 
economically-sound terms were accepted. Europe 
should therefore try to participate fully in the 
existing global communications system and not 
consider it as an appendix to American overseas 
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and industrial power. It must be clear to all that 
two existing technological industrial capabilities 
were of more interest in the development of a 
worldwide communications system than a mono-
poly by American industry. 
Mr. Loy was not at all optimistic about the 
chances of finding a solution to the problem of 
a worldwide communications system in the 
United Nations. Perhaps in the next generation 
co-operation with the Soviet Union could be 
hoped for. He did not see any solution to other 
problems outside the possibilities offered by 
INTELSAT. He was of the opinion that changes 
in INTELSAT arrangements might be possible 
and the limit of non-United States participation 
raised from its present level. The United States 
quota might then be reduced to about 40%. 
However, it was not the United States that was 
reluctant to begin discussions ; the European 
countries had not yet returned the questionnaires 
sent out by INTELSAT concerning the new 
arrangements. 
tie. L'effort spatial a coute jusqu'a present quel-
que 8 milliards de dollars aux contribuables ame-
ricains. On ne peut pas trouver facilement de 
solution a ce probleme. Si l'industrie europeenne 
veut etre competitive, il faut que ses satellites 
soient essayes dans les conditions reelles de fonc-
tionnement. C'est le prix que !'Europe doit payer 
pour obtenir des contrats internationaux. Les 
Etats-Unis fourniront des lanceurs si un Etat 
europeen souhaite essayer des satellites dans 
l'espace. Les firmes europeennes pourront egale-
ment s'associer industriellement avec leurs homo-
logues americains. Cela se fait deja a une echelle 
modeste mais insuffisante pour dormer a l'indus-
trie europeenne les connaissances de base et la 
technologie necessaires. 
Les Etats-Unis n'ont aucun interet a 
etouffer les industries spatiales europeennes, 
mais un systeme international de telecommuni-
cations ne peut survivre que sur la base la plus 
saine du point de vue economique. L'Europe doit 
done essayer de participer pleinement au systeme 
mondial de telecommunications existant et non 
pas le considerer comme le prolongement de la 
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puissance industrielle de l'Amerique a l'etranger. 
Il faut que tout le monde se rende bien compte 
que !'existence de deux potentiels industriels 
technologiques presente plus d'interet pour la 
mise au point d'un systeme mondial de telecom-
munications qu'un monopole de l'industrie ame-
ricaine. 
M. Loy n'est nullement optimiste quant aux 
chances de trouver une solution aux problemes 
des telecommunications mondiales dans le cadre 
des Nations Unies. Une cooperation avec l'Union 
Sovietique sera peut-etre possible au cours de la 
prochaine generation. Il ne voit pas comment 
resoudre les autres problemes en dehors des 
possibilites offertes par l'INTELSAT. A son 
avis, des modifications pourraient etre apportees 
aux accords d'INTELSAT; la participation de 
pays autres que les Etats-Unis pourrait etre 
accrue et la participation americaine reduite, de 
ce fait, a 40 % environ. Neanmoins, ce ne sont 
pas les Etats-Unis qui repugnent a engager la 
discussion ; les pays europeens n'ont pas encore 
renvoye les questionnaires que leur a envoyes 
l'INTELSAT concernant les nouveaux accords. 
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The American interest in Europe 
Addreu by Mr. Dean Rusk t, Secretary of State 
(Extracts) 
Now, we know from our own experience 
how difficult is the task of building a working 
democratic union among a wide variety of 
elements. And so, Americans, who have for 
generationa flocked to the shrines of Europe's 
cultural heritage, understand the grave responsi-
bilities of those who must insure that Europe's 
future will not annihilate Europe's past. We 
understand the determination of great nations, 
large and small, to preserve the priceless heritage 
of their individuality. But we also continue to 
believe that a divided Europe will find it harder 
to preserve its vitality than one that has found 
an effective form of unity. 
There are many areas of Europe's future in 
which we are eager to play an active - even 
though not a commanding - role. We recognise, 
for example, that the fear of Europeans about 
the so-called technological gap between the two 
sides of the Atlantic is an important element. 
Although we welcome the slow evolution of our 
interdependent countries into a common econ-
omy, we have no desire to dominate European 
industry or European economies from this side 
of the Atlantic. 
In the field of military defence, we and our 
European friends are working very closely 
indeed. We are glad that as we get more and 
more into our common defence problems in the 
intimacy which is possible among 14 - which 
was not always possible among 15 - we shall 
find ourselves in more solid partnership than 
ever before. 
Discussion cannot eliminate all possible dif-
ferences of view, but we can at least insure that 
we have fully explored our mutual interests and 
that we do not unknowingly work at cross-
purposes around the world. And we would 
welcome now, as before, a European caucus, if 
they want to call it that, in NATO, something 
1. Made before the United Italian-American Labour 
Council at New York, N. Y., on 2nd December 1967. 
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like a European defence community, as a fu11 
partner in a reconstituted alliance. They should 
not feel sensitive about constituting their own 
European defence community, because it was not 
the United States which blocked earlier efforts 
to do just that. There is nothing in our economic, 
military, and political relationship that we are 
not willing to discuss and share in order to 
accommodate the growing strength and confi-
dence of a uniting Europe. 
And so we do believe that if the States of 
Europe are to play a role in the world com-
mensurate with their achievements, their wealth, 
and historic responsibility, they must merge 
their strength so that they can act and grow 
together. 
Second, we believe that if that merger is to 
be complete and secure, Britain must be a part 
of it. 
Third, we believe that both free Europe's 
security and ours depend upon maintaining close 
ties across the Atlantic. We do not mean that 
there must be complete and rigid co-ordination 
of everything any one of us does ; even if this 
were possible, it might not always be desirable. 
But nevertheless we do believe that that cohesion 
and that partnership are vital. 
And fourth, we oppose in Europe's interest, 
even more than in our own, attempts to destroy 
the present arrangements that give security to 
free Europe, unless something better is put in 
their place. The fact that the strength of NATO 
has produced a certain calm in Europe does not 
mean that that calm would continue if the 
strength of NATO were to· be destroyed or 
allowed to shrink. 
... We in Europe and America belong to that 
tiny minority in the world who live in moderate 
prosperity; and as that minority becomes smal-
ler and smaller and the gap between us and the 
others grows larger and larger, then we and 
ANNEXE 
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L 1interft que l 1Amerique porte d l 1Europe 
Allocation de M. Dean Rusl& 1, Secretaire d 1lttat 
(Extraits) 
Or, nous savons par experience combien il 
est difficile de constituer une union democrati-
que valable a partir d'elements tres divers. C'est 
pourquoi les Americains qui, depuis des genera-
tions, reverent 1 'heritage culture! de l'Europe, 
comprennent les graves responsabilites de ceux 
qui doivent faire en sorte que l'avenir de !'Eu-
rope n'annihile pas son passe. Nous comprenons 
la determination des grandes nations, queUes 
qu'elles soient, de defendre le precieux heritage 
que constitue leur personnalite. Mais nous per-
sistons egalement a croire qu'une Europe divisee 
preservera plus difficilement sa vitalite qu'une 
Europe ayant trouve une forme efficace d'unite. 
Nombreux sont les domaines ou nous sommes 
desireux de jouer un role actif, meme s'il n'est 
pas preponderant pour l'avenir de !'Europe. 
Nous reconnaissons, par exemple, que la crainte 
des Europeens devant 1' « ecart technologique » 
entre les deux rives de l'Atlantique est un ele-
ment important. Si nous nous felicitons de la 
lente evolution de nos pays interdependants vers 
une economie commune, nous n'avons nullement 
le desir, de ce oote de l'Atlantique, de dominer 
l'industrie ou les economies europeennes. 
Dans le domaine de la defense, nous travail-
Ions vraiment tres etroitement avec nos amis 
europeens. Nous sommes heureux qu'en appro-
fondissant nos problemes communs de defense 
dans un esprit d'union qui est realisable a qua-
torze et ne l'a pas toujours ete a quinze, nous 
parvenions a une association plus solide que 
jamais auparavant. 
La discussion ne saurait eliminer toutes les 
divergences, mais nous pouvons du moins etre 
surs que nous avons examine sous tous leurs 
aspects nos interets reciproques et que nous 
n'reuvrons pas sans le savoir a des objectifs con-
traires de par le monde. Et nous nous felicite-
rions, aujourd 'hui comme hier, de la formation 
1. Prononcee devant le United Italian-American Labour 
Council a New York, le 2 decembre 1967. 
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au sein de l'O.T.A.N. d'un noyau europeen, si 
c'est le terme qui convient, d'une sorte de com-
munaute europeenne de defense qui serait un 
partenaire de plein droit dans une allianoo re-
constituee. La creation d'une communaute de 
defense qui leur soit propre ne doit pas sensi-
biliser les Europeens, car ce ne sont pas 1~ 
Etats-Unis qui y ont fait obstacle autrefois. Il 
n'y a rien dans nos relations econom.iques, mili-
taires et politiques que nous ne soyons dispo~ 
a examiner et a partager pour servir la puis-
sance et !'assurance croissantes d'une Europe en 
voie d'unification. 
Nous sommes done persuades que si les Etats 
europeens veulent jouer dans le monde un rOle 
a la mesure de leurs realisations, de leur richesse 
et de leur responsabilite historique, ils doivent 
fusionner leurs forces afin d'agir et de grandir 
ensemble. 
Deuxiemement, nous pensons que, pour que 
cette fusion soit complete et solide, il faut que la 
Grande-Bretagne y participe. 
Troisiemement, nous croyons que la securite 
de l'Europe libre depend, comme la notre, du 
maintien de liens etroits par-dela l'Atlantique. 
Nous ne voulons pas dire qu'il faille une coordi-
nation complete et rigide dans tout ce que l'un 
ou l'autre entreprend - meme si c'etait possible, 
ce ne serait peut-etre pas toujours souhaitable -
mais nous croyons neanmoins sincerement que 
cette cohesion et cette association sont capitales. 
Enfin, nous nous opposons, dans l'interet de 
l'Europe encore plus que dans le notre, aux ten-
tatives de destruction des accords existants qui 
garantissent la securite de !'Europe libre, a 
moins que quelque chose de mieux ne les rem-
place. La puissance dc:i l'O.T.A.N. a etabli en 
Europe un certain calme qui ne subsisterait pas 
necessairement si cette puissance devait etre de-
truite ou devait diminuer. 
... Nous autres, Europeens et Americains 
appartenons a cette faible minorite qui jouit 
d'une certaine prosperite dans le monde ; et, au 
fur et a mesure que cette minorite se restreint, 
et que s'elargit l'ecart qui nous separe des autres, 
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Europe must learn how to close that gap by 
helping to build, from below, more satisfactions 
of human aspirations. And we and Europe share 
the necessity for building a peace. The accom-
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plishment of this great task on which our com-
mon survival and welfare depend will afford 
grandeur enough for everyone. 
ANNEXE 
nous devons, avec !'Europe, apprendre a combler 
cet ecart en contribuant a satisfaire davantage 
les aspirations de 1 'homme, en commen~ant par 
les plus defavorises. Et nous comprenons, avec 
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!'Europe, la necessite de batir la paix. Chacun 
de nous puisera assez de grandeur dans l'accom-
plissement de cette grande ceuvre dont dependent 
notre survie et notre bien-etre communs. 
Document 454 19th September 1968 
The treaty on the non-proliferation of nuclear weapons 
REPORT 1 
submitted on behalf of the 
Committee on Defence Questions and Armaments 2 
by Mr. Housiawc, Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
DRAFT RECOMMENDATION 
on the treaty on the non-proliferation of nuclear weapons 
EXPLANATORY :MEMORANDUM 
submitted by Mr. Housiaux, Rapporteur 
Introduction 
Chapter I : Background 
Chapter II : Analysis of the treaty 
A. Preamble 
B. Operative articles 
Chapter Ill : Consequences of the treaty 
Conclusions 
APPENDICES : 
I. Treaty on the non-proliferation of nuclear weapons signed in London, 
Moscow and Washington on let July 1968 
II. Signatories of the treaty on the non-proliferation of nuclear weapons 
as at 17th September 1968 
Ill. Resolution 2373, commanding the non-proliferation treaty, adopted 
by the United Nations General Assembly on 12th June 1968 
IV. Resolution 255 (1968) adopted by the United Nations Security Council, 
New York on 19th June 1968 
V. Text of the identical declarations made in the Security Council by 
the United Kingdom, the Soviet Union and the United States on 
17th June 1968 
1. Adopted in Committee by 9 votes to 1 with 7 absten-
tions. 
Lancellotti, Mommersteeg, Moutet (Substitute: Schloesing), 
Nothomb, van Riel, Riviere, Eugene Schaus, Lord St. 
Helens, MM. Tinaud (Substitute: Schleiter), Vedovato 
(Substitute : Matteotti), Wienand (Substitute : Pohler), 
Williams. 
2. Members of the Committee: Mr. Edward8 (Chairman) ; 
MM. Bourgoin (Substitute : Radius), Goedha.rt (Substi-
tute : van der Stoel) (Vice-Chairmen) ; MM. Amatucci, 
Beauguitte, Berkhan, Delforge, Digby, Draeger, Fitch, 
Foschini, Housiaw:, Jannuzzi, Lemmrich, Lenze, Massimo 
N. B. The names of Representatives who took part in 
the vote are printed in italics. 
Document 4U 19 septemhre 1968 
Le traite sur la non-proliferation des armes nucleaires 
RAPPORT 1 
presente au nom de la 
Commission des Questions de Defense et des Armements 11 
par M. Housiaux, rapporteur 
TABLE DES MATIERES 
PROJET DE RECOMMANDATION 
sur le traite sur la non-proliferation des armes nucleaires 
EXPOSE DES MOTIFS 
presente par M. Housiaux, rapporteur 
Introduction 
Chapitre I : Historique 
Chapitre li : Analyse du traite 
A. Preambule 
B. Dispositif 
Chapitre Ill : Incidences du traite 
Conclusions 
ANNEXES 
I. Traite sur la non-proliferation des armes nucl6aires signe a Londres, 
Moscou et Washington le 1 er juillet 1968 
II. Signataires du traite sur la non-proliferation des armes nucleaires a la 
date du 17 septembre 1968 
Ill. Resolution 2373 de l'Assemblee generale des Nations Unies se felicitant 
du traite de non-proliferation, adoptee le 12 juin 1968 
IV. Resolution 255 (1968) adoptee par le Conseil de securite des Nations 
Unies, a New York, le 19 juin 1968 
V. Texte des declarations identiques faites au Conseil de securite par le 
Royaume-Uni, l'U.R.S.S. et les Etats-Unis le 17 juin 1968 
1. Adopte par la commission par 9 voix contra 1 et 
7 abstentions. 
Lancellotti, Mommersteeg, Moutet (suppleant : SchlollBing), 
Nothomb, van Riel, Riviere, Eugene Sehaus, Lord St. 
Helens, MM. Tinaud (suppleant : Sehleiter), Vedovato 
(suppleant : Matteotti), Wienand (suppleant : Pohler), 
Williams. 
2. Membrll8 de la commisaion: M. Edwarda (president); 
MM. Bourgoin (suppleant : Radius) Goedhart (sup-
pieant : van der Stoel) (vice-presidents) ; MM . .Amatucci, 
Beauguitte, Berkhan, Delforge, Digby, Draeger, Fitch, 
Foschini, Housiau:c, Jannuzzi, Lemmrich, Lenze, Massimo 
1S0 
285 
N. B. LllB noms dll8 Repreaentants ayant pris part au 
vote sont imprimea en italique. 
Draft Recommendation 
on the treaty on the non-proliferation of nuclear weapons 
The Assembly, 
Having considered the text of the treaty on the non-proliferation of nuclear weapons and its 
consequences for European security and the activities of the European Communities now and in the 
future; 
Considering that the United Nations General Assembly commended this treaty by 95 votes 
to 4 with 21 abstentions ; 
Believing that this treaty offers definite advantages for world stability and progress towards 
nuclear disarmament, and that it does not prejudice the security of Europe; 
Believing nevertheless that in order not to impede the action of the European Communities 
it would be useful for its application to be covered by the statements of interpretation set forth in 
the operative text below ; 
Noting also that the application of safeguards to the civil nuclear industry will be settled only 
by an agreement between Euratom and IAEA; 
Believing finally that in Europe and elsewhere people fear for their independence, and the 
progress which appeared to have been achieved with regard to the rules of international coexistence 
between States and the restoration of mutual trust is once again at stake; that no matter what 
interests a great nuclear power may have, the universal and binding principles of general inter-
national law, as set out in the United Nations Charter, remain unrestrictedly valid: sovereignty, terri-
torial integrity, non-violence, the right of self-determination of nations, and human rights, 
REooMMENDS THAT THE CouNOIL 
Pursue the preparation of a joint policy for the member countries regarding the non-prolifera-
tion treaty, with the following principles in particular as a basis: 
(i) It is desirable that the United Kingdom, a. depositary country, ratify the treaty not later than 
the United States and the Soviet Union ; 
(ii) It is desirable for the accession of the members of WEU other than the United Kingdom to 
be subject to the normalisation of the international situation, without affecting the opening, pursuit 
and conclusion of the negotiations between Euratom and the IAEA; 
(iii) When the Council deems the international situation to be normalised, it is desirable that the 
members of WEU accede to the treaty simultaneously, provided agreements have been concluded by 
Euratom and the IAEA on safeguards ; 
(iv) It is desirable that the members of WEU make identical statements of interpretation on rati-
fication. These should cover: 
- the need to make progress towards nuclear disarmament ; 
- the right of a. future European federation to possess nuclear weapons ; 
- the right for all parties to exploit all present and future applications of nuclear energy, 
apart from the actual fabrication of nuclear explosive devices ; 
- the right of all parties to supplies of nuclear materials of all kinds. 
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Projet de recommandation 
sur le traite sur la non-proliferation des armes nucleaires 
L' Assemblee, 
Ayant examine le texte du traite sur la non-proliferation des armes nucleaires, ses consequen-
ces pour la securite europeenne et pour les activites des Communautes europeennes dans le present 
et dans 1' a venir ; 
Considerant que 1' Assemblee generale des Nations Unies, par 95 voix contre 4 et 21 absten-
tions, s'est felicitee de la conclusion du traite; 
Estimant que le traite offre des avantages certains pour la stabilite mondiale et pour un pro-
gres dans la voie du desarmement nucleaire, et qu'il ne porte pas atteinte a la securite de !'Europe ; 
Estimant cependant, pour eviter toute entrave a !'action des Communautes europeennes, qu'il 
serait utile que sa mise en application fasse l'objet des declarations d'interpretation reprises au dispo-
sitif ci-apres ; 
Constatant, en outre, que !'application des controles sur l'industrie nucleaire civile ne sera 
reglee que par un accord a intervenir entre !'Euratom et l'A.I.E.A.; 
Estimant enfin qu'en Europe et ailleurs, des peuples craignent pour leur independance, et les 
progres qui semblaient avoir ete realises en ce qui concerne les normes de la coexistence des Etats 
et la restauration de la confiance sont remis en cause ; que quels que soient les interets d'une grande 
puissance nucleaire, les principes universels et obligatoires du droit international, tels qu'ils sont 
enonces dans la Charte des Nations Unies, gardent toute leur valeur: souverainete, integrite territo-
riale, non-violence, autodetermination des peuples et droits de l'homme, 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
De poursuivre !'elaboration d'une politique commune des pays membres a l'egard du traite de 
non-proliferation, en s'inspirant notamment des principes suivants: 
(i) Il est souhaitable que le Royaume-Uni, pays depositaire, ne ratifie pas le traite plus tard que 
les Etats-Unis et l'U.R.S.S. ; 
(ii) Il est souhaitable que !'adhesion au traite des membres de l'U.E.O. autres que le Royaume-
Uni soit subordonnee a la normalisation de la situation internationale, sans que l'ouverture, la pour-
suite et la conclusion des negociations entre !'Euratom et l'A.I.E.A. en soient affectees; 
(iii) Lorsque le Conseil constatera la normalisation de la situation internationale, il est souha.itable 
que Ies membres de l'U.E.O. adherent au traite simultanement, pour autant que les accords entre 
!'Euratom et 1' A.I.E.A. sur les controles aient ete conclus ; 
(iv) Il est souhaitable que des declarations d'interpretation identiques soient faites par les membres 
de l'U.E.O. lors de la ratification. Elles devraient porter: 
- sur la necessite de progresser dans la voie du desarmement nucleaire ; 
- sur le droit d'une future federation europeenne a posseder des armes nucleaires ; 
- sur le droit pour toutes les parties d'exploiter toutes les applications actuelles et futures de 
l'energie nucleaire, en dehors de la fabrication proprement dite de dispositifs explosifs nucie-
aires; 





(submitted by Mr. Housiaux, Rapporteur) 
Introduction 
1. Even as this report is being drafted, the 
news is coming in of the occupation of Czecho-
slovakia by the armed forces of the Soviet Union 
with the support of those of Bulgaria, Hungary, 
Poland and Eastern Germany. The Committee 
deeply regrets the events in Czechoslovakia, not 
only for the Czechoslovak people themselves, to 
whose determination and courage the Committee 
would like to pay tribute. This brutal act of 
aggression and flagrant violation of the United 
Nations Charter obviously calls in question the 
general policy of East-West detente and in par-
ticular raises the question as to whether this is 
the right time for the western countries to asso-
ciate themselves with a treaty of which the Soviet 
Union is one of the main promoters and of which 
the four eo-aggressors are convinced advocates 1 • 
2. It could not be otherwise, since the preamble 
to the treaty itself recalls that " ... States must 
refrain in their international relations from the 
threat or use of force against the territorial 
integrity or political independence of any State". 
This act of aggression is therefore a flagrant 
violation of the treaty itself, committed only 
eight weeks after its signature by the five coun-
tries in question, but before its entry into force. 
3. However, the treaty is the fruit of long 
negotiations, both in the Eighteen-Nation Con-
ference on Disarmament and in the United 
Nations General Assembly, in which more than a 
hundred countries have taken part. In spite of his 
great distress at the Czechoslovak crisis, your 
Rapporteur therefore believed he should continue 
in his task, by analysing objectively the provi-
sions of the treaty and the interests at stake, 
while postponing judgment on the repercussions 
which the Czechoslovak crisis will have on the 
treaty 2• 
4. Open to the signature of all countries, this 
treaty seems unprecedented in that it makes a 
1. The Czechoslovak crisis and its consequences for 
Europe generally are considered in the report which the 
Chairman of the Committee is preparing. 
2. See conclusions (b). 
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legal discrimination between nuclear countries 
(only three of which will apparently sign the 
treaty) and the others. However, from the first 
draft resolution tabled by Ireland in the United 
Nations, in 1958, through the draft treaties tabled 
by the Soviet Union and the United States in 
1965, to the final trea~y opened for signature on 
1st July 1968, the treaty has undergone important 
changes which have even modified its scope. 
During all the debates and negotiations of the 
past ten years, there have been changes of posi-
tion and even complete reversals by the parties 
concerned. The result is that the text before us 
holds some interest for all countries; it is a matter 
of deciding how much. 
5. The Committee has dealt with this question 
ever since it has been on the agenda of the United 
Nations 1 and the Assembly in its turn has 
adopted a recommendation 2 which asks the 
Council to " ... afford its support to the successful 
conclusion of the negotiations in the Eighteen-
Nation Conference, with particular regard to the 
conclusion of a treaty on the non-proliferation 
and non-dissemination of nuclear weapons which 
shall not jeopardise the formulation, within 
NATO, of a policy on nuclear weapons". 
6. Now that this treaty is in its final form and 
has already been signed b,y 81 countries including 
four WEU countries (Belgium, Luxembourg, the 
Netherlands and the United Kingdom), it is for 
our Assembly to give thorough consideration, 
before our parliaments debate its ratification, to 
1. Document 407, paragraphs 43-45, report submitted 
by Mr. Radoux, 18th May 1967 ; 
Document 390, paragraphs 41-54, report submitted by 
Mr. Radoux, 21st November 1966; 
Document 367, report submitted by Mr. Radoux, 
30th March 1966; 
Document 321, report submitted by Lord Kennet, 
9th November 1964; 
Document 293, report submitted by Lord Kennet, 
30th October 1963; 
Document 266, report submitted by Lord Kennet, 
26th April 1963; 
Document 246, report submitted by Mr. Goodhart, 
15th October 1962; 
Document 230, report submitted by Mr. Kershaw, 
17th April 1962. 
2. Recommendation 140, adopted by 45 votes to 2, 
on 12th December 1966. 
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Expose des motifs 
(prisente par M. HoUBiaux. rapporteur) 
Introduction 
1. Au moment meme ou ce rapport est redige 
nous parviennent les nouvelles de !'occupation de 
la Tchecoslovaquie par les forces armees de 
l'Union Sovietique soutenues par celles de la Bul-
garie, de la Hongrie, de la Pologne et de l'Alle-
magne orientale. La commission regrette vive-
ment les evenements de Tchecoslovaquie, non pas 
seulement pour le peuple tchecoslovaque lui-
meme, dont la commission veut saluer la deter-
mination et le courage. Cet acte d'agression bru-
tal et cette violation flagrante de la Charte des 
Nations Unies mettent evidemment en cause la 
politique de la detente en general dans les rela-
tions Est-Ouest et, notamment, amenent a se 
demander s'il est opportun pour les pays occiden-
taux de s'associer a un traite dont l'U.R.S.S. est 
l'un des principaux promoteurs et dont les qua-
tre co-agresseurs sont les partisans convaincus 1. 
2. Il ne pourrait en etre autrement du fait 
que le traite meme rappelle dans son preambule 
que « .. .les Etats doivent s'abstenir, dans leurs 
relations internationales, de recourir a la menace 
ou a l'emploi de la force, ... contre l'integrite 
territoriale ou l'independance politique de tout 
Etat ». Cet acte d'agression constitue done une 
violation flagrante du traite lui-meme- violation 
commise huit semaines seulement apres sa signa-
ture par les cinq pays en question, mais avant 
son entree en vigueur. 
3. Cependant, le traite est le fruit de longues 
negociations, tant a la Conference des Dix-huit 
puissances sur le desarmement qu'a l'Assemblee 
generale des Nations Unies, auxquelles ont parti-
cipe plus de cent pays. C'est pourquoi votre rap-
porteur, malgre la grande emotion qu'il eprouve 
devant la crise tchecoslovaque, a cru devoir pour-
suivre sa tache en analysant en toute objectivite 
les dispositions du traite et les interets en cause 
' tout en remettant a plus tard !'appreciation des 
consequences pour le traite de la crise survenue 
en Tchecoslovaquie 2• 
4. Ouvert a la signature de tous les pays ce 
traite parait sans precedent en ce qu'il etablit 
I. La crise tchecoslovaque et ses consequences pour 
l'Europe en general sont examines dans le rapport dont le 
president de la commission a bien voulu se charger. 
2. Voir conclusions (b). 
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une discrimination juridique entre pays nucM-
aires (dont trois seulement, semble-t-il, signeront 
le traite) et les autres. Cependant, depuis le pre-
mier projet de resolution irlandaise depose aux 
Nations Unies en 1958 jusqu'au traite definitif 
ouvert a la signature le 1 er juillet 1968 en pas-
sant par les projets de traite de !'Union Sovieti-
que et des Etats-Unis de 1965, le traite a subi des 
remaniements importants qui ont meme modifie 
sa portee. Au cours des debats et des negocia-
tions des dix annees ecoulees, on a constate des 
changements de positions, et meme des volte-face 
des parties en cause. Il en resulte que le texte 
dont nous sommes saisis presente uncertain inte-
ret pour tous les pays ; il s'agit d'en evaluer 
!'importance. 
5. La commission n'a pas manque de se pen-
cher sur cette question depuis qu'elle est a l'ordre 
du jour des Nations Unies t, et l'Assemblee, a son 
tour, a adopte des recommandations dont la plus 
recente 2 demande au Conseil « ... De concourir ... 
a l'aboutissement des negocations au sein de la 
Conference des Dix-huit puissances, notamment 
en ce qui concerne la conclusion d'un traite sur 
la non-proliferation et la non-dissemination des 
armes nucleaires qui ne porte pas prejudice, au 
sein de l'O.T.A.N., a !'elaboration d'une politique 
relative aux armes nucleaires ». 
6. Maintenant que ce traite constitue un texte 
definitif comportant deja la signature de quatre-
vingt-un pays, y compris quatre pays de l'U.E.O. 
- la Belgique, le Luxembourg, les Pays-
Bas et le Royaume-Uni - il appartient a notre 
assemblee d'examiner a fond, et avant que n'in-
I. Document 407, paragraphes 43 a 45, rapport presente 
par M. Radoux le 18 mai 1967; 
Document 390, paragraphes 41 a 54, rapport presente 
par M. Radoux le 21 novembre 1966; 
Document 367, rapport presente par M. Radoux le 30 
mars 1966; 
Document 321, rapport presente par Lord Kennet le 9 
novembre 1964 ; 
Document 293, rapport presente par Lord Kennet le 30 
octobre 1963; 
Document 266, rapport presente par Lord Kennet le 
26 avril 1963 ; 
Document 246, rapport presente par M. Goodha.rt le 15 
octobre 1962; 
Document 230, rapport presente par M. Kershaw le 17 
avril 1962. 
2. Recommandation no 140, adoptee par 45 vob: 
contra 2 le 12 decembre 1966. 
DOCUMENT 454 
its implications, particularly for western defence; 
for the action of the European Communities now 
and as they will be after they are enlarged; for 
world stability and East-West relations, as well 
as for the civil nuclear industry in our countries 
and throughout the world. That is what your 
Rapporteur will try to do in this report after 
giving a brief a:ccount of the historical back-
ground to the negotiations. 
CHAPTER I 
Background 
The aftermath of the second world war 
7. It will be recalled that in 1946 Mr. Bernard 
Baruch, on behalf of the United States, at that 
time the only country possessing nuclear weapons, 
proposed a plan in the United Nations to deal 
with nuclear energy at world level: after the 
establishment of a world organisation responsible 
for every aspect of the production of nuclear 
energy and of an appropriate inspection system 
intended to prevent the diversion of nuclear 
energy to military uses, the United States would 
stop producing nuclear weapons and destroy its 
stocks of bombs. In response, the Soviet Union 
called for the destruction of stocks and the sus-
pension of production of bombs to come first, 
and termed the United States proposals for 
nuclear inspection spying. The Baruch Plan 
immediately came to a stand-still. 
[Origin-of the non-dissemination concept 
8. Two different proposals for limiting the 
dissemination of nuclear weapons throughout the 
world were put forward by the Soviet Union and 
the United States, in 1956 and 1957 respectively, 
in the Sub-Committee of the United Nations Dis-
armament Committee. The Soviet Union proposed 
the creation of a zone in Central Europe in which 
weapons would be limited and inspected and 
nuclear weapons banned. In a package of dis-
armament proposals the United States suggested 
that as soon as the production of fissile nuclear 
materials for military purposes had come to an 
end, the parties to an agreement would undertake 
neither to transfer nuclear weapons outside their 
control nor to accept such weapons, except in 
circumstances where their use would be limited 
to defence against armed attack. This proposal 
already contained the embryo of the non-prolifer-
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ation treaty but the Soviet Union on the other 
hand preferred the concept of denuclearised 
areas. 
The Irish initiatives 
9. In 1958, Ireland proposed an agreement on 
the non-dissemination of nuclear weapons for the 
first time, but did not press this proposal to a 
vote. In 1958, Ireland again proposed an inter-
national agreement by which countries producing 
nuclear weapons would renounce the transfer of 
control to countries which did not possess nuclear 
weapons, and by which the latter would abstain 
from producing them. 
10. The Soviet Union did not support the Irish 
proposal because it did not cover situations where 
nuclear weapons were placed on the territory of 
an aHy without control being transferred to that 
ally. France abstained, as it considered it diffi-
cult if not impossible to verify the non-transfer 
of fissile material or nuclear weapons and felt 
the true solution would be a ban on the manu-
facture of nuclear weapons and the destruction of 
existing stocks. The United States supported the 
proposal because it would enable a serious study 
to be made of the problems which had arisen. 
11. Adopted by 68 votes to 0 with 12 absten-
tions, Resolution 1380 (XIV) was followed in 1960 
by Resolution 1576 (XV), sponsored this time by 
Ireland, Ghana, Japan, Mexico and Morocco. It 
was adopted by 68 votes to 0 with 26 abstentions; 
the Soviet Union supported it this time because 
of the danger of Western Germany possessing 
nuclear weapons. The United States abstained 
because the central responsibility of the nuclear 
powers was not recognised. 
12. The following year, the General Assembly 
unanimously adopted Resolution 1665 (XVI), 
which called on all States to secure an agreement 
by which, on the one hand, States possessing 
nuclear weapons would undertake to refrain from 
relinquishing control of nuclear weapons or from 
transmitting the information necessary for their 
manufacture to States not possessing such weap-
ons, and on the other hand States not possessing 
nuclear weapons would undertake not to acquire 
control of such weapons. At the same session, the 
General Assembly adopted a resolution proposed 
by Sweden and sponsored by Austria, Cambodia, 
Ceylon, Turkey, Liberia, the Sudan and Tunisia, 
terviennent dans nos parlements les debats de 
ratification, les implications qu'il aura, notam-
ment en ce qui concerne la defense occidentale, 
l'action des Communautes europeennes telles 
qu'elles sont et telles qu'elles seront apres leur 
elargissement, la stabilite mondiale et les rela-
tions Est-Ouest, ainsi que l'industrie nucleaire 
civile dans nos pays et dans le monde. C''est ce 
que votre rapporteur essayera de faire dans ce 
qui suit apres avoir passe brievement en revue 
1 'historique des negociations. 
CHAPITRE I 
Historique 
Au lendemain de la seconde guerre mondiale 
7. On se souvient qu'en 1946, ce sont les Etats-
Unis, seul pays a l'epoque a posseder l'arme ato-
mique, qui, par la bouche de M. Bernard Baruch, 
proposerent aux Nations Unies un plan d'inter-
nationalisation de l'energie atomique. Apres la 
creation d'un organisme mondial responsable de 
la production de l'energie atomique sous tous ses 
aspects et l'etablissement d'un systeme d'inspec-
tion approprie, destine a empecher le detourne-
ment de l'energie atomique a des fins militaires, 
la fabrication des bombes atomiques aux Etats-
Unis serait suspendue et les stocks existants se-
raient detruits. L'Union Sovietique, par contre, 
reclamait au prealable la destruction des stocks 
et fa suspension de la fabrication des bombes, et 
qualifiait d'espionnage les propositions ameri-
caines prevoyant une inspection en matiere ato-
mique. Le plan Baruch etait, de ce fait, mort-ne. 
Apparition de la notion de non-dissemination 
8. Deux propositions differentes tendant a 
limiter la dissemination des armes nucleaires dans 
le monde furent presentees respectivement par 
l'Union Sovietique et les Etats-Unis, en 1956 et 
1957, devant la Sous-commission de la Commis-
sion de Desarmement des Nations Unies. L'Union 
Sovietique proposait l'etablissement d'une zone 
de limitation et d'inspection des armements en 
Europe centrale comportant !'interdiction de 
l'armement nucleaire. Dans une proposition d'en-
semble sur les questions de desarmement, les 
Etats-Unis suggeraient, pour leur part, qu'a par-
tir du moment ou la production des matieres fis-
siles a des fins militaires serait arretee, les par-
ties a un accord s'engagent soit a conserver le 
controle des armes nucleaires, soit a ne pas 
accepter de telles armes, sauf dans le cas ou leur 
emploi serait limite a la defense contre une 
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agression armee. Cette proposition contenait deja 
en germe le traite de non-proliferation; en re-
vanche, l'Union Sovietique s'interessait a l'idee 
de zones denuclearisees. 
Les initiatives irlandaiaes 
9. C'est en 1958 que l'Irlande proposa, pour 
la premiere fois, un accord sur la non-dissemina-
tion des armes nucleaires sans insister pour qu'un 
texte soit mis aux voix. En 1959, elle renouvela. 
sa proposition d'accord international par lequel 
les puissances productrices d'armes nucleaires s'tm-
gageraient a ne pas transferer le controle de ces 
armes aux pays qui n'en possedent pas, et ces 
derniers renonceraient a les fabriquer. 
10. L'Union Sovietique refusa d'appuyer la pro-
position irlandaise car elle n'envisageait pas le 
cas ou des armes nucleaires seraient implantees 
sur le territoire d'un pays allie sans que leur con-
trole lui soit egalement transfere. La France 
s'abstint, estimant que le transfert des matieres 
fissiles ou des armes nucleaires etait difficile, 
sinon impossible a controler et que la veritable 
solution residait dans !'interdiction de la fabri-
cation des armes nucleaires et la destruction des 
stocks existants. Les Etats-Unis appuyerent cette 
proposition parce qu'elle permettait un examen 
serieux des problemes souleves. 
11. Adoptee par 68 voix contre 0 et 12 absten-
tions, la Resolution 1380 (XIV) fut suivie en 
1960 de la Resolution 1576 (XV), parrainee cette 
fois par l'Irlande, le Ghana, le Japon, le Mexique 
et le Maroc, et qui fut adoptee par 68 voix contre 
0 et 26 abstentions. L'Union Sovietique appuya 
cette resolution tout en soulignant le danger que 
representerait la possession de l'arme nucleaire 
par l'Allemagne occidentale. Les Etats-Unis s'abs-
tinrent parce que le texte propose ne reconnais-
sait pas la responsabilite primordiale des puis-
sances nucleaires. 
12. L'annee suivante, l'Assemblee generale 
adopta a l'unanimite la Resolution 1665 (XVI) 
demandant a tous les Etats de parvenir a un 
accord par lequel, d'une part, les Etats qui posse.. 
dent des armes nucleaires s'engageraient a s'abs-
tenir de ceder le controle de ces armes et de com-
muniquer les renseignements necessaires a leur 
fabrication a des Etats qui n'en possedent pas, et, 
d'autre part, les Etats qui ne possedent pa$ d'ar-
mes nucleaires s'engageraient a ne pas acquerir 
le controle de telles armes. Durant la meme ses-
sion, l'Assemblee generale adopta une resolution 
proposee par la Suede et parrainee par l'Autriche, 
le Cambodge, Ceylan, la Turquie, le Liberia. le 
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which asked the United States Secretary General 
to enquire into· the conditions under which coun-
tries not possessing nuclear weapons might be 
willing to refrain from manufacturing or acquir-
ing such weapons and to refuse to receive nuclear 
weapons in their territories on behalf of any other 
country. Opposed by the United States (because it 
aimed exclusively at non-nuclear countries re-
ceiving nuclear weapons on their territory on be-
half of another country and would therefore affect 
existing defence arrangements), the resolution 
was adopted by 58 votes to 10 with 23 abstentions. 
Sixty-two member countries, including all the 
WEU countries (except Germany, not a member 
of the United Nations), the United States and the 
Soviet Union, replied to the questionnaire sent 
out by the Secretary General. Among the most 
frequently quoted conditions were reciprocity or 
universal accession. 
The first United States and Soviet drafts 
13. The Eighteen-Nation Conference on Dis-
armament met for the first time in 1962 and the 
two super-powers tabled proposals for general and 
complete disarmament. Among the steps proposed 
by these two countries for the first stage were 
non-proliferation measures. The two countries 
also agreed that the question of non-proliferation 
be discussed separately from the subject of gen-
eral and complete disarmament. 
14. On 17th August 1965, the United States 
tabled a first "draft treaty to prevent the spread 
of nuclear weapons" at the Conference; the Soviet 
Union for its part tabled a "draft treaty on the 
non-proliferation of nuclear weapons" at the 
United Nations General Assembly on 24th Sep-
tember 1965, and this was discussed with the 
United States project when the Disarmament 
Conference reopened in Geneva the following 
year. 
15. According to the United States text, each 
nuclear State "undertakes not to transfer any 
nuclear weapons into the national control of any 
non-nuclear State, either directly, or indirectly 
through a military alliance, and each undertakes 
not to take any other action which would cause 
an increase in the total number of States and 
other organisations having independent power to 
use nuclear weapons". Each of the non-nuclear 
States undertook in similar terms not to receive 
or acquire nuclear weapons. 
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16. The Soviet text, on the other hand, pro-
vided that signatories would undertake not to 
transfer nuclear weapons in any form to the 
ownership or control of non-nuclear States and 
not to accord to such States or groups of States 
the right to participate in the ownership, control 
or use of nuclear weapons. The said parties to 
the treaty would not transfer nuclear weapons or 
control over them or over their emplacement and 
use to units of the armed forces or military per-
sonnel of States not possessing nuclear weapons, 
even if such units or personnel were under the 
command of a military alliance. According to the 
Soviet text, non-nuclear States would undertake, 
in similar terms, not to receive nuclear weapons. 
17. With regard to the safeguards to be applied 
to civil nuclear installations in non-nuclear States, 
the United States text merely provided that "each: 
of the States party to this Treaty undertakes to 
co-operate in facilitating the application of Inter-
national Atomic Energy Agency or equivalent 
international safeguards on all peaceful nuclear 
activities", while the Soviet text contained no 
provision in this respect. Neither of the two texts 
imposed other commitments on the nuclear 
powers - peaceful uses of nuclear energy; 
nuclear explosions for peaceful purposes; secu-
rity, etc. The non-nuclear signatories were to 
receive nothing to compensate for their renun-
ciation of nuclear weapons. 
18. The disagreement between the NATO 
countries on the one hand and the Soviet Union 
on the other at that time therefore centred on 
arrangements for sharing nuclear weapons within 
the two military alliances. While the NATO 
countries were negotiating among themselves on 
the possible creation of a multilateral nuclear 
force - which might one day acquire nuclear 
autonomy if one of the participating countries 
which was a nuclear power at the outset re-
nounced national control over its own nuclear 
force, since such accession to nuclear autonomy 
would not cause "an increase in the total number 
of States and other organisations having inde-
pendent power to use nuclear weapons". The 
Soviet Union, for its part, was opposed even to 
the right of a non-nuclear State to participate in 
the "control or use of nuclear weapons" and, 
furthermore, was opposed to the constitution of 
the MLF, in particular the participation of the 
Federal Republic of Germany in this force. 
Soudan et la Tunisie, qui priait le Secretaire 
general des Nations Unies de proceder a une en-
quete sur les conditions dans lesquelles les pays 
qui ne possedent pas d'armes nucleaires pour-
raient accepter de s'abstenir d'en fabriquer ou 
d'en acquerir, et refuser d'en recevoir sur leur 
territoire pour le compte d'un au~re pavs. Com-
battue par les Etats-Unis parce qu'elle visait 
exclusivement les pays non nucleaires recevant 
d'un autre pays des armes nucleaires sur leur 
territoire et, de ce fait, portait atteinte aux ac-
cords de defense existants, cette resolution fut 
adoptee par 58 voL'C contre 10 et 23 abstentions. 
Soixante-deux pays, notamment les pavs mem-
bres de l'U.E.O. (a !'exception de l'Allemagne 
qui ne fait pas partie des Nations Unies), les 
Etats-Unis et !'Union Sovietique repondirent au 
questionnaire que le Secretaire generalleur avait 
adresse. Au nombre des conditions le plus fre-
quemment citees, figuraient la reciprocite et 
!'adhesion universelle. 
Les premiers projets des Etafs· Unls et de 
l'Union Sovletique 
13. La Conference des Dix-huit puissances sur 
le desarmement se reunit pour la premiere fois 
en 1962 et les deux superpuissances y deposerent 
des propositions visant au desarmement general 
et complet. Parmi les mesures qu'elles proposaient 
dans un premier stade figuraient des dispositions 
concernant la non-dissemination. Les deux pays 
acceptaient egalement que le probleme de la non-
dissemination soit examine independamment de 
celui du desarmement general et complet. 
14. Le 17 aout 1965, les Etats-Unis soumirent a 
la conference un premier « projet de traite pour 
la prevention et la dissemination des armes nu-
cleaires » ; l'Union Sovietique, pour sa part, de-
posa devant l'Assemblee generale des Nations 
Unies, le 24 septembre 1965, un « projet de traite 
sur la non-proliferation des armes nucleaires » 
qui fut examine en meme temps que le projet 
americain lorsque la Conference du desarmement 
reprit a Geneve l'annee suivante. 
15. Selon le texte americain, chaque Etat nu-
cleaire s'engageait « a ne transferer aucune arme 
nucleaire sous le controle national d'un Etat non 
nucleaire, soit directement, soit indirectement par 
l'intermediaire d'une alliance militaire ; et ... a 
ne prendre aucune autre mesure qui provoquerait 
un accroissement du nombre total des Etats et 
autres organisations possedant le pouvoir auto-
nome d'utiliser des armes nucleaires ». Chaque 
Etat non nucleaire s'engageait, dans des termes 




16. Selon le texte sovietique, en revanche, les si-
gnataires s'engageaient a ne pas mettre des armes 
nucleaires, sous quelque forme que ce soit, en la 
possession ou a la disposition d'Etats non nucleai-
res et a ne pas accorder a ces Etats on groupes 
d'Etats le droit de participer a la possession, la 
jouissance ou !'utilisation des armes nucleaires. 
iis s'engageaient egalement a ne pas confier 
d'armes nucleaires, ou le controle de ces armes, 
de leur mise en place ou de leur utilisation a 
des unites ou a des membres des forces armees 
des Etats non nucleaires, meme si ces unites , ou 
ces membres des forces armees etaient places 
sous le commandement d'une alliance militaire 
quelconque. Les Etats non nucleair!:'s s'enga-
geaient, dans des termes analogues, a ne pas 
accepter d'armes nucleaires. 
17. En ce qui concerne les garanties et les 
inspections relatives aux installations nucleaires 
civiles dans les pays non nucleaires, le texte ame-
ricain prevoyait simplement !'engagement de 
« cooperer en vue de faciliter !'application des 
garanties de l'Agence Internationale de l'Energie 
Atomiques ou de garanties internationales equi-
valentes a toutes les activites nucleaires a des 
fins pacifiques », tandis que le texte sovietique 
ne comportait aucune disposition a cet egard. 
Aucun des deux textes n'imposait d'autres ()bli-
gations aux puissances nucleaires: emploi paci-
fique de l'energie nucleaire, explosions nucleaires 
a des fins pacifiques, securite, etc. Les Etats non 
nucleaires parties au traite ne devaient rien 
recevoir en compensation de leur renonciation a 
l'arme nucleaire. 
18. Le desaccord entre les pays de l'O.T.A.N., 
d'une part, et !'Union Sovietique, d'autre part, 
portait done, a cette epoque, sur le partage des 
armes nucleaires au sein des deux alliances 
militaires. Alors que les pays de l'O.T.A.N. nego-
ciaient entre eux sur l'etablissement eventuel 
d'une force nucleaire multilaterale - force qui 
pourrait un jour acceder a l'autonomie nucleaire 
si l'un des pays participants, primitivement puis-
sance nucleaire, renonc;ait au controle national de 
sa propre force nucleaire, puisque cette accession 
ne provoquerait pas « un accroissement du 
nombre total des Etats et autres organisations 
possedant le pouvoir autonome d'utiliser des 
armes nucleaires »-I 'Union Sovietique refusait 
meme aux pays non nucleaires le droit de parti-
ciper au « controle ou a !'utilisation des armes 
nucleaires » et s'opposait plus encore a la consti-
tution de la M.L.F. et notamment a la participa-
tion de l'Allemagne federale a cette force. 
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Evolution of the views of non-aligned countries 
19. On 15th September 1965, the eight non-
aligned countries taking part in the Eighteen-
Nation Disarmament Conference (Brazil, Burma, 
Ethiopia, India, Mexico, Nigeria, Sweden and the 
United Arab Republic) tabled a joint memo-
randum on non-proliferation according to which 
such a treaty should not be an end in itself 
but a means of achieving general and complete 
disarmament and, more particularly, nuclear dis-
armament. The eight countries consequently con-
sidered that measures intended to prevent the 
spread of nuclear weapons "should be coupled 
with or followed by tangible steps to halt the 
nuclear arms race and to limit, reduce, and elimi-
nate the stocks of nuclear weapons and the means 
of their delivery". 
20. At the following session of the General 
Assembly, the same eight countries tabled a draft 
resolution setting out five principles as a basis 
for negotiation; the United States and the Soviet 
Union were in agreement in opposing the estab-
lishment of links between non-proliferation and 
other disarmament measures, considering that 
such links could but dela,y the conclusion of an 
agreement. However, on 23rd November 1965, the 
eight-power resolution was adopted by 93 votes 
to 0 with 5 abstentions, and became Resolution 
2028 (XX). 
According to the resolution, the treaty: 
"(a) ... should be void of any loop-holes 
which might permit nucl·ear or non-
nuclear powers to proliferate, directly 
or indirectly, nuclear weapons in any 
form; 
(b) The treaty should embody an accept-
able balance of mutual responsibilities 
and obligations of the nuclear and non-
nuclear powers; 
(c) The treaty should be a step towards 
the achievement of general and com-
plete disarmament and, more parti-
cularly, nuclear disarmament; 
(d) There should be acceptable and work-
able provisions to ensure the effect-
iveness of the treaty; 
(e) Nothing in the treaty should adversely 
affect the right of any group of States 
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to conclude regional treaties in order 
to ensure the total absence of nuclear 
weapons in their respective ter-
ritories." 
21. At this time, India made a distinction 
hetween "horizontal" and "vertical" proliferation, 
the first being the acquisition of nuclear weapons 
by non-nuclear States, the second the im-
provement and increase of stocks of nuclear 
weapons by nuclear States. 
The final stage of the negotiations 
22. Although the United States submitted a 
minor amendment to its draft treaty in the spring 
of 1966, the negotiations did not enter their final 
stage until 1967 and the beginning of 1968. 
23. The first part of 1967 was devoted to private 
negotiations between the United States and the 
Soviet Union and within their respective alliances. 
In the West, NATO and Euratom were the most 
closely concerned. At that time, the proposed 
NATO multilateral force had been on ice for some 
time, having given rise to reservations from 
several of the expected participants. On the other 
hand, the question of safeguards posed a problem 
for the western countries because the Euratom 
system of guarantees might be jeopardised by the 
direct application of the safeguards of the Inter-
national Atomic Energy Agency, while the Soviet 
Union, its allies and some of the non-aligned 
countries considered the only effective safeguards 
s,ystem to be the overall world system to be 
applied by the IAEA. 
24. Finally, on 24th August 1967, the United 
States and the Soviet Union tabled two separate 
but identical draft treaties on the non-pro-
liferation of nuclear weapons containing a com-
promise text of Articles I and II which set out 
the respective obligations of "nuclear-weapon" 
and "non-nuclear-weapon States" according to the 
new nomenclature intended to take account of 
the sensitivities of States such as India, Sweden 
or other European countries which, while not 
possessing nuclear weapons, nevertheless had 
major civil nuclear installations. The basis of the 
compromise is considered in the next chapter, 
which is devoted to an analysis of the treaty. 
The August 1967 texts left blank Article Ill, to 
be devoted to safeguards. On the other hand, they 
contained articles imposing certain obligations 
on nuclear States: pursuit of negotiations on 
Evolution du point de vue des 
pays non alignes 
19. Le 15 septembre 1965, les huit pays non 
alignes qui participaient a la Conference des 
Dix-huit puissances sur le desarmement (Birma-
nie, Bresil, Ethiopie, Inde, Mexique, Nigeria, 
Republique Arabe Unie, Suede) se concerterent 
pour deposer un memorandum sur la non-prolife-
ration, selon lequel un tel traite ne devrait pas 
constituer une fin en soi, mais seulement un 
moyen de parvenir au desarmement general et 
complet et, plus particulierement, au desarme-
ment nucieaire. En consequence, les huit pays 
consideraient que les mesures destinees a em-
pecher la dispersion des armes nucleaires « de-
vraient etre accompagnees ou suivies de mesures 
concretes pour arreter la course aux armements 
nucleaires et limiter, reduire et eliminer les stocks 
d'armes nucleaires et de leurs vecteurs ». 
20. A la session de l'Assembiee generale qui 
suivit, les memes pays deposerent un projet de 
resolution enumerant cinq principes qui devaient 
servir de base a toute negociation. Les Etats-Unis 
et l'Union Sovietique se trouverent d'accord pour 
refuser d'associer le probleme de la non-prolife-
ration a d'autres mesures de desarmement, esti-
mant que cette association ne pourrait que retar-
der la conclusion d'un accord. Cependant, le 
23 novembre 1965, la resolution des huit pays 
etait adoptee par 93 voix contre 0 et 5 absten-
tions, et devenait la Resolution 2028 (XX). 
Selon cette resolution : 
« (a) Le traite devra etre exempt d'echap-
patoires qui pourraient permettre a 
des puissances nucieaires ou non nu-
cleaires de faire proliferer, directe-
ment ou indirectement, des armes 
nucleaires sous quelque forme que 
ce soit; 
(b) Il devra etablir un equilibre accep-
table de responsabilites et d'obliga-
tions mutuelles entre puissances nu-
cleaires et puissances non nucleaires ; 
(c) Il devra constituer un pas vers la 
realisation du desarmement general 
et complet et, plus particulierement, 
du desarmement nucleaire ; 
(d) Des dispositions acceptables et ap-
plicables devront etre prevues pour 
assurer l'efficacite du traite ; 
(e) Aucune clause du traite ne devra 
porter atteinte au droit d'un groupe 
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quelconque d'Etats de conclure des 
traites regionaux de fac;on a assurer 
!'absence totale d'armes nucleaires 
sur leurs territoires respectifs. » 
21. L'Inde etablit a cette epoque une distinc-
tion entre « la proliferation horizontale » et « la 
proliferation verticale », la premiere etant !'ac-
quisition d'armes nucleaires par les Etats qui 
n'en possedent pas, la seconde, le perfectionne-
ment et !'augmentation des stocks d'armes nu-
cleaires par les Etats qui en possedent. 
La phase finale des negociations 
22. Les Etats-Unis apporterent une modifica-
tion mineure au projet de traite au printemps 
1966, mais ce n'est qu'en 1967 et au debut de 
1968 que les negociations entrerent dans leur 
derniere phase. 
23. La premiere partie de 1967 fut consacree 
a des negociations officieuses entre les Etats-Unis 
et l'Union Sovietique et au sein de leurs alliances 
respectives. Du cote occidental, l'O.T.A.N. et 
!'Euratom etaient interessees an premier chef. 
A cette epoque, le projet de force multilaterale 
de l'O.T.A.N. etait depuis quelque temps en som-
meil, car il avait suscite des reserves de la part 
de plusieurs des participants eventuels. En re-
vanche, la question des controles de securite a 
etablir posait un probleme aux pays occidentaux. 
En effet, le systeme de garanties de !'Euratom 
pouvait etre compromis par !'application directe 
des garanties de l'Agence Internationale de 
l'Energie Atomique, tandis que pour l'Union 
Sovietique, ses allies et certains pays non alignes, 
le seul systeme de garanties efficace etait le 
systeme universe! que devait appliquer l'A.I.E.A. 
24. Enfin, le 24 aout 1967, les Etats-Unis et 
l'Union Sovietique deposerent deux projets, dis-
tincts mais identiques, de traite sur la non-proli-
feration des armes nucleaires. La redaction des 
articles I et II fit l'objet d'un compromis, ces 
articles enonc;ant les obligations respectives des 
Etats « dotes d'armes nucleaires » et « non dotes 
d'armes nucleaires » selon la nouvelle nomen-
clature destinee a tenir compte de la susceptibi-
lite d'Etats tels que l'Inde, la Suede ou les pays 
europeens qui, bien que ne possedant pas d'armes 
nucleaires, disposent neanmoins d'installations 
nucleaires civiles de grande importance. La base 
de ce compromis est examinee au chapitre sui-
vant, consacre a !'analyse du traite. Les textes du 
mois d'aout 1967 laissaient en blanc !'article III 
sur les garanties. En revanche, ils comportaient 
des articles imposant certaines obligations aux 
other disarmament. measures; assistance to non-
nuclear States in the field of peaceful use of 
nuclear energy. 
25. Discussions during the second part of 1967 
revolved round two distinct aspects: private 
negotiations between Euratom and the NATO 
powers, on the one hand, and the Soviet Union 
and its allies, on the other, on the compromise to 
be arranged between the Euratom and IAEA 
sagefuards systems. In public, both in the 
Eighteen-Nation Conference and in the United 
Nations General .Assembly, the Soviet Union and 
the United States, in agreement with one another, 
differed with the non-aligned countries mainly 
over extending the obligations of nuclear States 
concerning other disarmament measures, the civil 
application of nuclear energy and security 
guarantees. 
26. The United States and the Soviet Union, 
joint chairmen of the Eighteen-Nation Con-
ference, agreed to amend their texts on three 
occasions. On 18th January 1968, they tabled 
two identical but still separate amended draft 
treaties at Geneva, which for the first time in-
cluded an .Article III on the safeguards to be 
established on the civil applications of nuclear 
energy and concessions sought by the non-aligned 
countries in other fields. 
27. The draft treaty - now a single text -
proposed by the two super-powers on 11th March 
1968 and annexed to the report of the Eighteen-
Nation Conference to the United Nations General 
Assembly, contained two or three concessions 
regarding the obligations of nuclear powers. At 
the same time, all three nuclear powers taking 
part in the Conference - the eo-Chairmen plus 
the United Kingdom - stated their intention of 
introducing a resolution in the Security Council 
on security guarantees for non-nuclear countries 
who agreed to take part in the treaty. Finally, 
on 31st May 1968, after six weeks' discussions in 
the United Nations General .Assembly and its 
First Committee, the super-powers tabled the 
final text of the treaty, containing further con-
cessions concerning the civil applications of 
nuclear energy and, for the first time, a reference 
in the preamble, to the proYisions of the United 
Nations Charter concerning international security 
and the ban on recourse to force. 
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28. This was the text, which the United Nations 
General .Assembly commended on 12th June 1968 
in its Resolution 2373 (XXII), approved by 95 
votes to 4 with 21 abstentions 1• 
29. .Although France abstained, it declared in 
the explanation of its vote that it intended to 
behave exactly as if it had signed the treaty. 
.Albania voted against. The other NATO and 
Warsaw Pact countries (except the Federal 
Republic of Germany and Eastern Germany, 
which are not members of the United Nations) 
Yoted in favour of the resolution. 
CHAPTER II 
Analysis of the treaty 
A. Preamble 
(i) Motives 
30. The second, third and fourth paragraphs, 
warning of the dangers of proliferation, call for 
no comment. 
(ii) Safeguards 
31. The fifth and sixth paragraphs concern 
I.AE.A safeguards, dealt with in detail in 
Article III. The fifth, very general, paragraph 
calling for co-operation to facilitate the ap-
plication of I.AE.A safeguards, is identical with 
the only safeguards provision in the United 
States 1965 draft (the Soviet draft of that year 
made no provision for safeguards). The sixth 
paragraph, alluding to the possible development 
of "black box" techniques which, in the future, 
might hopefully make safeguards less intrusive 
than those currently applied, was inserted at the 
request of Germany in the course of private 
negotiations 2 • 
I. Nou: Albania, Cuba, United Republic of Tanzania, 
Zambia. Abstentions : Algeria, Argentina, Brazil, Burma, 
Burundi, Central African Republic, Congo (Brazzaville), 
France, Gabon, Guinea, India, Malawi, Mali, Mauritania, 
Niger, Portugal, Rwanda, Saudi Arabia, Sierra Leone, 
Spain, Uganda. 11 
2. Cf. proposals by Professor Carl von WeizsAcker in 
Frankfurter AZZgemeine Zeitung, 28th February 1967. 
Etats nucleaires telles que la poursuite des nego-
ciations sur d'autres mesures de desarmement et 
!'assistance aux pays non nucleaires dans le do-
maine de !'utilisation civile de l'energie nucleaire. 
25. Les debats de la seconde partie de 1967 
revetirent deux aspects distincts. Sur le plan 
prive, des negociations se deroulerent entre l'Eu-
ratom et les puissances de l'O.T.A.N., d'une part, 
et l'Union Sovietique et ses allies, d'autre part, 
sur le compromis a realiser entre le systeme de 
garanties de l'Euratom et celui de l'Agence de 
Vienne. Sur le plan public, tant a la Conference 
des Dix-huit puissances qu'a l'Assemblee generale 
des Nations Unies, ce fut !'extension des obliga-
tions des Etats nucleaires - en ce qui concerne 
les autres mesures de desarmement, les applica-
tions civiles de l'energie nucleaire et les garanties 
de securite - qui opposa principalement 1 'Union 
Sovietique et les Etats-Unis, d'accord entre eux, 
aux pays non alignes. 
26. Les Etats-Unis et l'Union Sovietique, eo-
presidents de la Conference des Dix-huit, accep-
terent de modifier leurs textes a trois reprises. 
Le 18 janvier 1968, ils deposerent a la Confe-
rence de Geneve deux projets de traite modifies, 
identiques mais toujours distincts, comportant 
pour la premiere fois !'article Ill sur les garan-
ties a appliquer aux utilisations pacifiques de 
l'energie nucleaire et les concessions dans les 
domaines interessant les pays non alignes. 
27. Le projet de traite, desormais unique, pre-
sente par les deux superpuissances le 11 mars 
1968 et annexe au rapport de la Conference des 
Dix-huit puissances a l'Assemblee generale des 
Nations Unies, comportait deux ou trois conces-
sions en ce qui concerne les obligations des puis-
sauces nucleaires. D'autre part, les trois puissan-
ces nucleaires participant a la conference, les 
deux eo-presidents et le Royaume-Uni faisaient 
etat de leur intention de soumettre au Conseil de 
securite une resolution sur les garanties de secu-
rite pour les pays non nucleaires qui accepte-
raient d'etre parties au traite. Enfin, le 31 mai 
1968, apres six semaines de discussions a l'Asseril-
blee generale des Nations Unies et au sein de sa 
premiere commission, les deux superpuissances 
presenterent le texte definitif du traite qui conte-
nait de nouvelles concessions relatives aux appli-
cations civiles de l'energie nucleaire et, pour la 
premiere fois, dans le preambule, un rappel des 
dispositions de la Charte des Nations Unies 
concernant la securite internationale et !'inter-
diction du recours a la force. 
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28. C'est le texte dont l'Assemblee generale des 
Nations Unies s'est felicitee le 12 juin 1968 dans 
sa Resolution 2373 (XXII) qui a ete approuve 
par 95 voix contre 4 et 21 abstentions 1• 
29. Si la France s'est abstenue, elle a declare 
dans son explication de vote qu'elle entendait se 
comporter exactement comme si elle avait signe 
le traite. L'Albanie a vote contre. Les autres pays 
de l'O.T.A.N. et du Pacte de Varsovie (a !'excep-
tion de l'Allemagne federale et de l'Allemagne 
orientale, non membres de l'Assemblee generale), 
ont vote en faveur de cette resolution. 
CHAPITRE 11 
Analyse du tratte 
A. Pnambule 
(i) Justification du traite 
30. Le second, le troisieme et le quatrieme para-
graphes, qui mettent en garde contre les dangers 
de la proliferation, n'appellent aucun commen-
taire. 
( ii) Garanties 
31. Les cinquieme et sixieme paragraphes con-
cement les garanties de l'Agence lnternationale 
de 1 'Energie Atomique, exposees en detail a !'ar-
ticle Ill. Le cinquieme paragraphe est tres gene-
ral. 11 fait appel a la cooperation pour faciliter 
!'application des garanties de l'A.I.E.A. et re-
prend l'unique clause de sauvegarde figurant 
dans le projet americain de 1965, le projet sovie-
tique de la meme annee ne contenant aucune 
disposition a cet egard. Le sixieme paragraphe 
fait allusion a la possibilite de mettre au point 
des techniques de controle electronique (black 
box) qui permettraient de rendre !'application 
des garanties moins importune qu'a l'heure ac-
tuelle. 11 a ete insere a la demande de l'Allemagne 
au cours de negociations privees 2 • 
1. Ont vote contre : Albania, Cuba, Republique Unie de 
Tanzania, Zambia. AbatentionB : Algeria, Argentine, Breail, 
Birma.nie, Burundi, Republique Centra.fricaine, Congo 
(Brazzaville), France, Gabon, Guinea, Inde, Malawi, 
Mali, Mauritania, Niger, Portugal, Rouanda, Arabia 
seoudite, Sierra Leone, Espagne, Ouganda. 
2. Voir par example les propositions du Professeur 
Carl von Weizsii.cker dans la Frankfurter Allgemeine 
Zeitung du 28 fevrier 1967. 
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(iii) Peaceful uses of nuclear energy 
32. The seventh and eighth paragraphs, which 
originally appeared in the August 1967 drafts, 
are intended to remove anxieties expressed by 
many non-nuclear-weapon States, both aligned 
and non-aligned, that a non-proliferatio~ treaty 
would restrict the peaceful applications of 
nuclear energy or even give the nuclear-weapon 
powers a permanent monopoly. This preambular 
reference was considerably strengthened through 
the incorporation of substantive Articles IV and 
V, which originally appeared in the January 
1968 drafts. 
(iv) Mutual obligations 
33. The ninth, tenth, eleventh and twelfth 
paragraphs were designed to embody the "balance 
of mutual obligations" of the nuclear and non-
nuclear-weapon powers, ca1led for in General 
Assembly Resolution 2028. They were reinforced 
by the incorporation of substantive Article VI in 
the January 1968 amendment. The ninth para-
graph was finally amended on 31st May 1968 
with the inclusion of "and to undertake effective 
measures in the direction of nuclear disarm-
ament". The eleventh paragraph, recalling the 
determination of the parties to the 1963 partial 
test ban "to seek to achieve the discontinuance 
of all test explosions" was included in the March 
1968 amendments, at the suggestion of Sweden. 
(v) Reference to United Nations Charter provi-
sions 
34. The thirteenth paragraph was included in 
the May 1968 amendments in response to those 
many non-aligned countries which had sought 
specific security assurances in the body of the 
treaty. The United States and the Soviet Union 
had persisted in their view that the concurrent 
resolution in the Security Council was the best 
procedure for handling security assurances; the 
preambular reference to the United Nations 
Charter provisions against the threat or use of 
force in international relations was inserted as 
a compromise. 
B. Operative articles 
Principal prohibitions - Articles I and II 
35. As now worded, these articles have remained 
unchanged since the drafts of August 1967. 
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36. Under Article I nuclear-weapon powers 
undertake not to transfer to "any recipient 
whatsoever", directly or indirectly, nuclear 
weapons or nuclear explosive devices, or control 
over them. Under Article II, non-nuclear-weapon 
powers similarly undertake not to acquire nuclear 
weapons or nuclear explosive devices. These 
fundamental articles set forth the main features 
of the treaty. 
(i) Alliance nuclear sharing 
37. Both the Soviet Union and the United 
States have modified the positions they held prior 
to the August 1967 drafts. The original Soviet 
language, denying non-nuclear States "the right 
to participate in the ownership, control or use 
of nuclear weapons" has been abandoned. So too 
has the original tortuous United States language 
banning any action ''which would cause an 
increase in the total number of States and 
associations of States having control of nuclear 
weapons". The inference here is that existing 
NATO arrangements whereby non-nuclear-
weapon members participate in nuclear weapons 
planning and training, and may be owners of 
nuclear delivery vehicles (but not of the war-
heads), are tacitly accepted by the Soviet Union, 
while the United States has abandoned plans for 
the shared ownership of nuclear warheads which, 
for example, the MLF would have involved. 
38. There remains the question of the rights 
of any future federated Europe to possess nuclear 
weapons. The original intention of the western 
texts of 1965, as amended in 1966, was that a 
federated Europe, and even a group of States 
such as the MLF would have formed, should be 
free to own nuclear weapons, provided that at 
least one of its constituent members had pre-
viously been a nuclear-weapon power and had 
given up its national nuclear forces. The United 
States and the United Kingdom have interpreted 
the present text as recognising the same right for 
a truly federated State 1• This interpretation has 
not been questioned by the Soviet Union. 
I. See paragraph 74. 
(iii) Utilisations pacifiques de l'energie nucleaire 
32. Les septieme et huitieme paragraphes, qui 
figuraient deja dans les projets d'aout 1967, ten-
dent a dissiper !'inquietude de nombreux Etats 
non dotes d'armes nucleaires, alignes ou non 
alignes, de voir un traite de non-proliferation 
limiter les applications pacifiques de l'energie 
nucleaire, ou meme assurer un monopole perma-
nent aux puissances dotees d'armes nucleaires. 
Cette reference a ete considerablement renforcee 
par !'insertion, dans le dispositif, des articles IV 
et V qui sont apparus pour la premiere fois dans 
les projets de janvier 1968. 
(iv) Obligations mutuelles 
33. Les neuvieme, dixieme, onzieme et douzieme 
paragraphes visent a realiser cet « equilibre 
d'obligations mutuelles » entre puissances nu-
cleaires et non nucleaires, reclame par la Resolu-
tion 2028 de l'Assemblee generale. Ils ont ete 
renforces par !'insertion de !'article VI dans 
l'amendement de janvier 1968. La derniere modi-
fication du neuvieme paragraphe a ete !'addition, 
le 31 mai 1968, de la formule « et de prendre des 
mesures efficaces dans la voie du desarmement 
nucleaire ». Le onzieme paragraphe, rappelant 
que les parties au Traite de 1963 sur !'interdic-
tion partielle des essais nucleaires sont determi-
nees a « chercher a assurer l'arret de toutes les 
explosions experimentales d'armes nucleaires », 
a ete inclus dans les amendements de mars 1968 
a la suggestion de la Suede. 
( v) Reference aux dispositions de la Charte 
des Nations U nies 
34. Le treizieme paragraphe a ete inclus dans 
les amendements de mai 1968 pour satisfaire les 
nombreux pays non alignes qui recherchaient 
dans le texte du traite des assurances specifiques 
concernant la securite. Les Etats-Unis et l'Union 
Sovietique persistant a penser que les dispositions 
de la resolution parallele du Conseil de securite 
constituaient la meilleure procedure en matiere 
de garanties de securite, la reference aux disposi-
tions de la Charte des Nations Unies interdisant 
de recourir a la menace ou a l'emploi de la force 
dans les relations internationales, a ete inseree 
dans le preambule en maniere de compromis. 
B. Dispositif 
Principales interdictions - Articles I et 11 
35. Dans leur enonce actuel, ces articles n'ont 




36. Aux termes de !'article I, les puissances 
dotees d'armes nucleaires s'engagent a ne trans-
ferer «a qui que ce soit », ni directement ni 
indirectement, des armes nucleaires ou autres 
dispositifs nucleaires explosifs, ou le controle de 
telles armes ou de tels dispositifs explosifs. Aux 
termes de !'article II, les puissances non dotees 
d'armes nucleaires s'engagent de meme a ne pas 
acquerir d'armes nucleaires ou de dispositifs 
nucleaires explosifs. Ces articles fondamentaux 
formulent les caracteristiques essentielles du 
traite. 
( i) Part age nucleaire au sein des alliances 
37. L'Union Sovietique et les Etats-Unis ont 
modifie les positions qu'ils maintenaient avant le 
projet d'aout 1967. Les Sovietiques ont aban-
donne leur dialectique initiale qui deniait aux 
Etats non dotes d'armes nucleaires « le droit de 
participer a la possession, a la jouissance et a 
!'utilisation d'armes nucleaires ». Il en a ete de 
meme du raisonnement tortueux tenu a l'origine 
par les Etats-Unis qui interdisait toute mesure 
« qui provoquerait un accroissement du nombre 
total d'Etats ou d'associations d'Etats possedant 
le controle des armes nucleaires ». Il faut 
en conclure que les dispositions actuelles de 
l'O.T.A.N qui permettent aux Etats membres non 
nucleaires de participer a la planification et a 
l'entrainement en matiere d'armes nucleaires et 
de posseder des vecteurs (mais non des ogives), 
sont tacitement acceptees par l'Union Sovietique, 
tandis que les Etats-Unis ont renonce au projet 
de copropriete des ogives nucleaires qu'aurait im-
plique, par exemple, la force multilaterale 
(M.L.F.). 
38. Reste la question du droit d'une eventuelle 
federation europeenne de posseder des armes nu-
cleaires. L'intention des auteurs des textes occi-
dentaux de 1965, tels qu'ils ont ete amendes en 
1966, etait, a l'origine, de laisser a une Europe 
federale, et meme a un groupement d'Etats tel 
celui qu'aurait constitue la M.L.F., le droit de 
posseder des armes nucleaires, a la condition que 
l'un au moins de ses membres soit une ancienne 
puissance nucleaire qui ait renonce a sa force 
nucleaire nationale. Les Etats-Unis et le 
Royaume-Uni ont donne des interpretations 1 du 
present texte qui reconnaissent le meme droit a 
un Etat veritablement federe. Ces interpretations 
n'ont pas ete contestees par !'Union Sovietique. 
1. Voir para.graphe 7 4. 
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39. It will be noted that in Article I, the pro-
hibition on the transfer of nuclear weapons or 
nuclear explosive devices to "any recipient 
whatsoever" excludes the transfer of complete 
weapons between nuclear-weapon powers. How-
ever, the prohibition on assistance to manufacture 
nuclear weapons or nuclear explosive devices 
applies solely to assistance to non-nuclear-weapon 
States. Drafted in this way the article does not 
therefore prohibit current arrangements for 
mutual assistance in the manufacture of nuclear 
weapons by the United States and the United 
Kingdom - arrangements which include the ex-
change of fissionable material for the manu-
facture of nuclear weapons. Articles I and II do 
not prohibit the stationing or movement of 
nuclear weapons by nuclear-weapon States on the 
territory of non-nuclear-weapon States - such 
arrangements are another important feature of 
NATO nuclear sharing, and possibly, to a lesser 
extent, of arrangements within the Warsaw Pact. 
(ii) Techrwlogical boundary 
40. The treaty bans the acquisition by non-
nuclear powers of "nuclear weapons" or "nuclear 
explosive devices"; neither is further defined. 
Thus the treaty draws a technological distinction 
between nuclear-weapon States and non-nuclear-
weapon States. Non-nuclear-weapon States may 
not engage in the technology of nuclear explo-
sions; they are not otherwise limited. By drafting 
the treaty in this way, the distinction between 
a nuclear-weapon and non-nuclear-weapon 
State is thus made a technological one and 
not a distinction of intent, as was at one time 
envisaged in the negotiations on the Latin 
American treaty, when consideration was at one 
time given to defining a nuclear weapon as a 
device " ... intended to be used for military pur-
poses". 
41. In Articles IV and V on peaceful uses of 
nuclear energy (see paragraphs 51 to 56), and 
the United Nations resolution commanding the 
treaty, it is made clear that non-nuclear-weapon 
countries will be permitted to engage in all 
nuclear technologies other than the technology 
of nuclear explosions. 
Safeguards - Article Ill 
42. This article, which was published for the 
first time in the January 1968 amendment, and 
which has not subsequently been amended, proved 
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the most difficult to negotiate between the two 
military alliances and Euratom. The article 
provides for the application of !AEA safeguards 
to all non-nuclear-weapon parties, but provides 
(implicitly) for Euratom to play a yet-to-be-
defined role in the application of !AEA safe-
guards on the territory of Euratom signatories. 
43. Paragraph 1 of the article enunciates the 
principle that non-nuclear-weapon States accept 
"safeguards". Instead of "!AEA safeguards" of 
earlier unpublished drafts, these are to be safe-
guards set forth in an agreement with !AEA in 
accordance with its Statute and safeguards 
system. These safeguards are to be "for the 
exclusive purpose" of verifying compliance with 
treaty obligations to prevent diversion of nuclear 
energy to military uses. This restrictive provision 
is to allay fears that safeguards may be unduly 
intrusive or used for industrial espionage; it is 
a partial concession to Euratom and other non-
nuclear States. Safeguards apply to nuclear 
materials whether inside or outside facilities 
(installations) ; specific reference to the applica-
tion of safeguards to facilities as such has been 
dropped, to harmonise with the Euratom safe-
guards system which does not, in juridical terms, 
apply to indigenous facilities as such but only 
to materials in them. Safeguards are to apply to 
nuclear material in activities under the juris-
diction of a non-nuclear-weapon State or carried 
out "under its control anywhere"; this wording is 
intended to cover nuclear material on the 
territory of non-parties or of nuclear-weapon 
States, but to exempt joint enterprises in which 
a non-nuclear State holds less than a controlling 
interest, on the territory of non-parties or of 
nuclear-weapon States 1• 
44. Paragraph 2 prohibits the supply of nuclear 
material or equipment to non-nuclear-weapon 
States unless the nuclear material is subject to 
safeguards. The paragraph does not prohibit their 
1. Specifically, at the present time, this provision 
would exempt the joint Belgian-French power reactor at 
Chooz, and the Franco-German high-flux reactor at 
Grenoble (under constmction), both in France. 
39. On notera que, dans !'article I, !'interdic-
tion du transfert d'annes nucleaires ou autres 
dispositifs nucleaires explosifs a « qui que ce 
soit » exclut le transfert d'annes completes entre 
puissances nucleaires. Cependant, !'interdiction 
d'aider a fabriquer des annes nucleaires ou dispo-
sitifs nucleaires explosifs vise uniquement l'aide 
aux Etats non dotes d'annes nucleaires. .Ainsi 
redige, cet article ne s'oppose done pas aux 
accords d'assistance mutuelle existant actuelle-
ment entre les Etats-Unis et le Royaume-Uni pour 
la fabrication d'annes nuclt~aires, accords qui 
portent egalement sur l'echange de matieres fis-
siles a des fins militaires. Les articles I et II 
n'interdisent pas aux Etats dotes d'annes nu-
cleaires de stationner ou de transiter des annes 
nucieaires sur le tcrritoire d'Etats non dotes 
d'annes nucleaires. Ces pratiques de stationne-
ment et de transit constituent un element essen-
tial de la fonnule de partage nucleaire en vi-
gueur a l'O.T . .A.N. et peut-etre, dans une moin-
dre mesure, des arrangements existant au sein 
du Pacte de Varsovie. 
( ii) Limite technologique 
40. Le traite interdit !'acquisition par des Etats 
non dotes d'annes nucleaires « d'annes nucleai-
res » ou « de dispositifs nucleaires explosifs » -
tennes qui ne sont pas definis. 11 etablit done 
une distinction technologique entre Etats dotes 
d'annes nucleaires et Etats non dotes d'annes 
nucleaires. Ceux-ci ne peuvent s'engager dans la 
technologie des explosions nucieaires; c'est la 
seule limite qui leur soit imposee. Une telle for-
mulation etablit done une distinction entre Etats 
nucieaires et non nucieaires sur le plan de la 
technologie et non pas sur celui des intentions 
comme on avait envisage un instant de le faire 
au cours des negociations relatives au traite sur 
la denuclearisation de l'Amerique latine ou l'on 
se proposait de definir une anne nucleaire comme 
un dispositif « ... destine a etre utilise a des fins 
militaires ». 
41. Par les articles IV et V sur !'utilisation 
pacifique de l'energie nucleaire (voir plus loin) 
et la resolution des Nations Unies se felicitant du 
traite, il est bien etabli que les pays non dotes 
d'annes nucieaires ont la faculte de s'engager 
dans toutes les technologies nucieaires autres que 
celle des explosions nucleaires. 
Garanties - Article Ill 
42. Cet article, paru pour la premiere fois dans 
l'amendement de janvier 1968 et non modifie par 
la suite, s'est revele le plus difficile a negocier 
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entre les deux alliances militaires et !'Euratom. 
Il prevoit !'application des garanties de l'A.I.E.A. 
a toutes les parties au traite qui ne possedent pas 
d'annes nucleaires, mais prevoit (implicitement) 
que !'Euratom jouera un role- qui reste a definir 
- dans !'application de ces garanties sur le terri-
toire des Etats signataires membres de !'Euratom. 
43. Le paragraphe 1 de cet article enonce le 
principe selon lequelles Etats non dotes d'annes 
nucleaires acceptent des « garanties ». Il ne s'agit 
plus des « garanties de l'Agence Internationalc 
de l'Energie .Atomique » figurant dans les projets 
precedents qui n'ont pas ete publies, mais de 
garanties stipulees dans un accord conclu avec 
l'A.I.E.A. confonnement au statut et au systeme 
de garanties de ladite Agence. Elles sont insti-
tuees « a seule fin » de verifier !'execution des 
obligations du traite, en vue d'empecher que 
l'energie nucleaire ne soit detournee a des fins 
militaires. Cette clause restrictive est destin~ 
8. dissiper la crainte de voir ces garanties prendre 
la forme d 'intrusions indiscretes ou de servir 
l'espionnage industrial ; c'est une concession par-
tielle aux Etats membres de !'Euratom et aux 
autres Etats non dotes d'armes nucleaires. Les 
garanties portent sur les matieres nucl~aires, 
tant a l'interieur qu'a l'exterieur des installa-
tions ; il n'est plus fait mention de leur applica-
tion aux installations elles-memes, afin de les 
harmoniser avec le systeme de garanties de !'Eu-
ratom qui ne s'etend pas en droit aux installations 
en tant que telles, mais uniquement aux matieres 
qui s'y trouvent. Les garanties requises par l'ar-
tiele Ill s'appliqueront aux matieres nueleaires 
dans toutes les activites exercees sous la juri-
diction d'un Etat non dote d'armes nucleaires, 
ou entreprises « sous son controle en quelque lieu 
que ce soit :.. Cette fonnule vise a couvrir les 
matieres nucleaires se trouvant sur le territoire 
d'Etats non parties au traite ou possedant des 
armes nuclkaires, mais a exempter les entreprises 
communes dans lesquelles un Etat non dote d'ar-
mes nucleaires possCde une participation minori-
taire et qui se trouvent sur le territoire d'Etats 
non parties au traite ou poasedant des armes 
nucleaires 1 • 
44. Le paragraphe 2 interdit la fourniture de 
matieres ou d'equipement nueleaires a des Etats 
non dotes d'armes nucleaires a moins que ces 
matieres ne soient soumises a garanties. Il n'inter-
1. Ce serait, a l'heure actuelle, le cas du reaeteur de 
puisB&noe franco-belge de Chooz et du reacteur a haut 
ft.ux f1'fLDCO.allemand de Grenoble, actuell.ement en cons-
truotion, qni 1e trouvent tou. deu;~t en France. 
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supply without safeguards to nuclear-weapon 
States - a Swedish amendment would have 
treated nuclear and non-nuclear States alike in 
this respect (ENDC/195). 
45. Paragraph 3 stresses that safeguards would 
be implemented so as not to hamper civilian 
activities. 
46. Paragraph 4 permits parties to negotiate 
safeguards agreements with IAEA "ei.ther 
individually or together with other States". It was 
included to permit negotiation by Euratom with 
IAEA. The entry into force provisions for the 
safeguards agreements have been taken from the 
provisions of the Latin American treaty. They 
permit safeguards negotiations prior to rati-
fication of the treaty itself; by withholding 
ratification, a signatory would be subjected to no 
time limit on these negotiations. In an earlier un-
published United States draft, Article III pro-
vided for the automatic application of lAEA 
safeguards failing agreement between lAEA and 
Euratom within a specified time. Under the 
present draft, however, there is no "guillotine", 
and it is not clear what the situation would be if 
IAEA and Euratom did not reach agreement 
within a period of 18 months. 
47. Speaking in the ENDC, the United States 
gave an authoritative exposition of three prin-
ciples on which Article Ill was based and which 
seemed to have at least the tacit approval of the 
USSR. The United States repeated these prin-
ciples in the course of the debate in the United 
Nations General Assembly in May 1968: 
"1. There should be safeguards for all non-
nuclear-weapon parties of such a nature 
that all parties can have confidence in their 
effectiveness. Therefore safeguards estab-
lished by an agreement negotiated and 
concluded with IAEA in accordance with 
the Statute of IAEA and the Agencv's safe-
guards system must enable lAEA to carry 
out its responsibility of providing assurance 
that no diversion is taking place. 
2. In discharging their obligations under 
Article III, non-nuclear-weapon parties may 
negotiate safeguards agreements with IAEA 
individually or together with other parties 
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and, specifically, an agreement covering 
such obligations may be entered into be-
tween IAEA and another international 
organisation the work of which is related to 
IAEA and the membership of which in-
cludes the parties concerned. 
3. In order to avoid unnecessary duplication, 
IAEA should make appropriate use of 
existing records and safeguards, provided 
that under such mutually agreed arrange-
ments IAEA can satisfy itself that nuclear 
material is not diverted to nuclear weapons 
or other nuclear explosive devices." 
48. In effect, the final argument over the 
precise powers to be invested in IAEA for 
applying safeguards in Euratom countries parties 
to the non-proliferation treaty, has been post-
poned until the Euratom/IAEA negotiations on 
the safeguards agreement provided for in 
Article Ill. These negotiations will turn on the 
interpretation to be given to "verification" in 
Article III, paragraph 1. 
49. The United States has announced uni-
laterally that when safeguards are applied under 
the treaty it will accept IAEA safeguards on all 
nuclear activities in the United States "excluding 
only those having direct national security 
significance". The United Kingdom has similarly 
offered to accept (unspecified) safeguards on its 
civilian activities. 
50. Comments and interpretations by, inter alia, 
the United States and Canada have made it clear 
that under current lAEA practice safeguards 
are not applied to uranium mines because the 
concentration of uranium in ore is below the 
concentration at which IAEA safeguards begin 
to be applied; safeguards will begin at the stage 
of concentrates, but under the transfer arrange-
ments they would also be applicable to ore trans-
ferred to a non-nuclear-weapon country. 
Assurances on civilian applications 
of nuclear energy - Article IV 
51. This article appeared for the first time in 
the August 1967 drafts; it was amended on 
several occasions and particularly by the 
inclusion of a specific provision for the full 
dit pas leur fourniture sans garanties a des Etats 
possesseurs d'annes nucleaires. Un amendement 
de la Suede aurait, a cet egard, traite de fa~on 
identique les Etats nucleaires et non nucleaires 
(ENDC /195). 
45. Le paragraphe 3 souligne que les garanties 
seront mises en reuvre de maniere a ne pas entra-
ver les activites pacifiques. 
46. Le paragraphe 4 autorise les parties au 
traite a negocier des accords de garanties avec 
l'A.I.E.A. « soit a titre individuel, soit conjointe-
ment avec d'autres Etats ». Il a ete insere pour 
pennettre a l'Euratom de traiter avec l'Agence 
Internationale de l'Energie Atomique. Les dispo-
sitions relatives a l'entree en vigueur des accords 
de garanties ont ete empruntees au Traite sur la 
denuclearisation de l'Amerique latine. Elles per-
mettent de negocier sur les garanties avant la 
ratification meme du traite ; l'Etat signataire qui 
ajournerait cette ratification ne se verrait pas 
imposer de date limite. Dans un projet americain 
anterieur qui n'a pas ete publie, l'article Ill pre-
voyait !'application automatique des garanties de 
l'A.I.E.A. si ladite Agence et l'Euratom ne par-
venaient pas a un accord dans un delai deter-
mine. Le projet actuel, cependant, ne prevoit pas 
de « guillotine » et on ne voit pas tres bien queUe 
serait la situation si l'A.I.E.A. et l'Euratom ne 
parvenaient pas a un accord dans un delai de 
18 mois. 
47. S'adressant au Comite des Dix-huit puis-
sauces sur le desannement, les Etats-Unis ont fait 
un expose autorise des trois principes sur lesquels 
repose l'article Ill et qui semblent avoir re~u 
!'approbation au moins tacite de l 'U.R.S.S. Ils 
ont rappele ces principes au cours des debats de 
l'Assemblee generale des Nations Unies en mai 
1968: 
« 1. Il faut que toutes les parties ne pos-
sedant pas d'annes nucleaires beneficient 
de garanties telles que toutes les parties 
puissent avoir confiance dans leur effi-
cacite. Par consequent, les garanties eta-
blies en vertu d'un accord negocie et conclu 
avec l'A.I.E.A., confonnement au statut et 
au systeme de garanties de l'Agence, doi-
vent pennettre a l'A.I.E.A. de mener a bien 
sa tache qui est de dormer !'assurance qu'il 
ne se produit aucun detournement. 
2. En s'acquittant de leurs obligations en 
vertu de !'article Ill, les parties qui ne pos-
sedent pas d'annes nucleaires peuvent nego-
cier avec l'A.I.E.A. des accords de garanties 
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a titre individuel ou en cooperation avec 
d'autres parties et, plus particulierement, 
un accord concernant de telles obligations 
peut etre passe entre l'A.I.E.A. et une autre 
organisation internationale dont les travaux 
sont lies a ceux de l'A.I.E.A. et a laquelle 
appartiennent les parties interessees. 
3. Afin d'eviter tout chevauchement inutile, 
l'A.I.E.A. devrait utiliser de fa~on appro-
priee les documents et garanties existants, 
a condition qu'en vertu de tels accords mu-
tuellement acceptes l'A.I.E.A. puisse s'assu-
rer qu'aucune matiere nucieaire n'est 
detournee pour la fabrication d'annes nu-
cleaires ou d'autres engins explosifs nu-
cleaires. » 
48. En fait, l'ultime discussion sur les pouvoirs 
exacts a accorder a l'A.I.E.A. pour la mise en 
reuvre des garanties dans les pays membres de 
!'Euratom qui sont parties au traite de non-
proliferation, a ete ajournee en attendant les 
negociations entre !'Euratom et l'Agence sur 
l'accord de garanties prevu a !'article Ill. Ces 
negociations porteront sur !'interpretation a don-
ner au tenne « verifier » figurant a !'article Ill, 
paragraphe 1. 
49. Les Etats-Unis ont annonce unilateralement 
que lorsque des garanties s'appliqueraient en 
vertu du traite, ils accepteraient les garanties de 
l'Agence pour toutes leurs activites nucleaires 
« a !'exception seulement de celles interessant 
directement la securite nationale ». Le Royaume-
Uni a, lui aussi, propose d'accepter des garanties 
(non specifiees) pour ses activites pacifiques. 
50. Les commentaires et les interpretations for-
mules par les Etats-Unis et le Canada, notam-
ment, ont nettement montre que, dans le systeme 
actuel de l'A.I.E.A., les garanties ne s'appliquent 
pas aux mines d'uranium parce que la teneur en 
uranium du minerai est inferieure au pourcen-
tage a partir duquel ces garanties sont appli-
cables ; celles-ci n'interviennent qu'au stade des 
concentres, mais en vertu des accords de trans-
fert, elles s'appliqueraient egalement au minerai 
transfere a un pays non nucleaire. 
Assurances relatives aux applications pacifiques 
de l'energie nucleaire -Article IV 
51. Cet article est apparu pour la ·premiere 
fois dans les projets d'aout 1967. Il a ete modifie 
a plusieurs reprises, notamment par !'incorpora-
tion d'une reference specifique a l'echange aussi 
exchange of equipment and materials - an 
amendment corresponding in particular to 
Belgian, Italian and German preoccupations. 
Paragraph 1, in effect, stresses the rights of all 
parties to pursue any activities not specifically 
prohibited in Articles I and II - it thus rein-
forces the "technological boundary" inter-
pretation of the treaty referred to above. 
52. Paragraph 2 goes further in establishing 
an obligation on all parties to facilitate the fullest 
exchange of equipment, materials and inform-
ation on the peaceful uses of nuclear energy. It 
similarly establishes the right of parties to parti-
cipate in these activities. Important inter-
pretative statements have been made by the 
Soviet Union and the United States in connection 
with this article. In particular, spokesmen of both 
these countries in the First Committee of the 
United Nations General Assembly on 31st May 
1968, specifically quoted the still more detailed 
language in the preamble of General Assembly 
Resolution 2373 which asserts that "pursuant to 
the provisions of the treaty, all signatories have 
the right to engage in research, production and 
use of nuclear energy for peaceful purposes and 
will be able to acquire source and special fission-
able materials as well as equipment for the pro-
cessing, use and production of nuclear materials 
for peaceful purposes". The expressions "source 
materials" and "special fissionable materials" are 
defined in various international instruments, in 
particular the IAEA Statute of 1956; "source 
material" means natural or depleted uranium or 
thorium; "special fissionable material" means 
plutonium 239, uranium 233, or uranium enriched 
in the isotopes 235 or 233. IAEA texts similarly 
define "nuclear material" as a collective 
expre&~sion embracing both "source material'' and 
"special fissionable material". 
53. The conclusion to be drawn from these inter-
pretative statements is that the intention of the 
authors of the non-proliferation treaty has been 
that non-nuclear-weapon countries should be 
permitted to engage in all nuclear activities up to 
and including the production and use of special 
fissionable material for peaceful purposes. 
Specifically, permitted activities would appear to 
include the operation of uranium isotope 
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separation plants, irradiated fuel element re-
processing plants for the extraction of plutonium, 
as well as power reactors which should now 
become commonplace. It should, however, be 
noted that at the present time isotope separation 
plants are operational only on the territory of 
nuclear-weapon powers, and it is not entirely 
clear why the United States and the Soviet Union 
were able to agree on more specific language for 
the preamble of the General Assembly resolution 
than that which is incorporated in Article IV of 
the non-proliferation treaty. 
54. The emphasis in Article IV on the 
application of nuclear energy in the territories of 
non-nuclear-weapon States, with due con-
sideration for the needs of the developing areas of 
the world, is to be seen as part of the balance of 
mutual obligations of nuclear and non-nuclear 
countries. 
Peaceful nuclear explosions - Article V 
55. This article originated as a preambular 
paragraph in August 1966, became a specific 
article in January 1968 and was further amended 
in May 1968. This article imposes an obligation 
on nuclear-weapon States to make available to 
non-nuclear-weapon States either through bi-
lateral agreements or through international pro-
cedures, the potential benefits of any peaceful 
applications of nuclear explosions - at a cost 
excluding research and development charges. 
From interpretative statements made, in par-
ticular, by the United States it seems that the 
intention is that international agreements should 
be concluded to provide for international 
observation of such peaceful explosions to ensure 
that military advantage is not derived from them, 
and to further provide that a nuclear explosive 
device made available by a nuclear-weapon 
country shall remain at all times in the custody 
of that country. 
56. It should be noted that the United Kingdom 
has stated in Geneva that it is not its present 
intention to develop devices suitable for peaceful 
nuclear explosions. Sweden and the United King-
dom have both urged that all arrangements for 
the conduct of peaceful nuclear explosions in non-
nuclear-weapon countries should be made through 
some international authority (probably the 
I.AEA), but the two other nuclear powers have 
insisted on retaining the option of bilateral 
large que possible d'equipements et de matieres 
- amendement repondant en particulier aux 
preoccupations de la Belgique, de l'Italie et de 
l'Allernagne. En effet, le paragraphe 1 souligne 
le droit de toutes les parties au traite de pour-
suivre toutes les activites qui ne sont pas speci-
fiquement interdites par les articles I et II. I1 
vient done appuyer la notion de « limite techno-
logiquc » forrnulee plus haut. 
52. Le paragraphe 2 va plus loin en faisant 
obligation a toutes les parties de faciliter un 
echange aussi large que possible d'equipement, 
de matieres et de renseignements en vue des 
utilisations de l'energie nucleaire a des fins paci-
fiques. Il ~tablit de meme le droit des parties 
au traite de participer a ces activites. L'Union 
Sovietique et les Etats-Unis ont fait des decla-
rations importantes concernant !'interpretation 
de cet article. Les representants des deux pays 
a la Premiere commission de l'Assemblee generale 
des Nations Unies ont notarnrnent repris, le 
31 mai 1968, le texte encore plus detaille du 
preambule de la Resolution 2373 de l'Assemblee 
generale qui affirrne que, « conforrnement aux 
dispositions du traite, tous les signataires ont le 
droit de faire des recherches sur l'energie nu-
cleaire et de produire et utiliser cette energie a 
des fins pacifiques et qu'ils pourront acquerir les 
matieres brutes et les produits fissiles speciaux, 
ainsi que l'equipement necessaires a la transfor-
mation, a !'utilisation et a la production de ma-
tieres nucleaires a des fins pacifiques ». Les 
terrnes « matieres brutes » et « produits fissiles 
speciaux » sont definis dans divers documents 
internationaux, en particulier le Statut de 
l'Agence Internationale de l'Energie Nucleaire 
de 1956. Par « matieres brutes », on entend !'ura-
nium naturel, l'uranium dont la teneur en U 235 
est inferieure a la norrnale et le thorium. Par 
« produits fissiles speciaux », on entend le pluto-
nium 239, !'uranium 233 et !'uranium enrichi en 
U 235 ou 233. De meme, les textes de l'A.I.E.A. 
utilisent !'expression « matieres nucleaires » pour 
definir d'une maniere generale aussi bien les 
« matieres brutes » que les « produits fissiles 
speciaux ». 
53. De ces interpretations, il faut conclure que 
les auteurs du traite de non-proliferation des 
arrnes nucleaires ont voulu perrnettre aux Etats 
non dotes d'armes nucleaires de s'engager dans 
toutes les activites nucleaires, jusqu'au stade de 
la production et de !'utilisation de produits fissi-
les speciaux a des fins pacifiques. Il semblerait, 
en particulier, qu'au nombre des activites autori-
sees, figure le fonctionnement des usines de sepa-
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ration des isotopes, des usines de traitement des 
elements irradies pour !'extraction du plutonium, 
ainsi que des reacteurs de puissance qui de-
vraient desormais devenir d'un emploi courant. 
Il convient de noter, cependant, que les usines de 
separation des isotopes ne fonctionnent actuelle-
ment que sur le territoire de puissances dotees 
d'armes nucleaires, et l'on ne voit pas tres bien 
comment les Etats-Unis et l'Union Sovietique ont 
pu s'entendre, pour le preambule de la resolutio? 
de l'Assemblee generale, sur un texte plus pree1s 
que celui de !'article IV du traite de non-prolife-
ration. 
54. L'importance donnee dans l'article IV aux 
applications de l'energie nucleaire sur les terri-
toires des Etats non dotes d'arrnes nucleaires, 
compte dfunent tenu des besoins des regions du 
monde qui sont en voie de developpement, doit 
etre consideree comme un element de l'equilibre 
des obligations mutuelles entre pays nucleaires et 
non nucleaires. 
Explosions nucUaires a des fins pacifiques 
-Article V 
55. Ce texte, qui etait a l'origine un paragraphe 
du preambule d'aout 1966, est devenu un article 
du traite en janvier 1968 et a ete amende par la 
suite en mai 1968. Il impose aux Etats dotes 
d'arrnes nucleaires !'obligation de rendre acces-
sibles aux Etats non nucleaires, par la voie 
d'accords bilateraux ou de procedures internatio-
nales, les avantages pouvant decouler des appli-
cations pacifiques, queUes qu'elles soient, des 
explosions nucleaires, sans faire entrer en ligne 
de compte les frais de recherche et de mise au 
point. Il semble se degager des interpretations 
donnees, notamment par les Etats-Unis, que !'in-
tention des auteurs soit que des accords inter-
nationaux permettant une surveillance internatio-
nale de ces explosions pacifiques devraient etre 
conclus pour faire en sorte qu'il n'en soit retire 
aucun benefice militaire, et veiller a ce qu'un 
dispositif nucleaire explosif fourni par un pays 
possesseur d'armes nucleaires reste a tout moment 
sous la garde de ce pays. 
56. Il convient de noter que le Royaume-Uni 
a declare a Geneve qu'il n'avait pas !'intention, 
pour le moment, de mettre au point des disposi-
tifs destines a des explosions nucleaires pacifi-
ques. La Suede et le Royaume-Uni ont recom-
mande que toutes les dispositions relatives aux 
explosions nucleaires pacifiques qui auraient lieu 
dans des pays non possesseurs d'arrnes nucleaires 
soient prises par l'interrnediaire d'une instance 
internationale (l'A.I.E.A., probablement), mais 
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arrangements for peaceful explosions between a 
nuclear-weapon State and the non-nuclear-
weapon State concerned. 
Further measures of disarmament - Article VI 
57. This article first appeared in the January 
1968 amendment and was slightly strengthened 
on the lines of Swedish and United Kingdom 
proposals in March 1968. Obligations concerning 
further measures of disarmament have been 
central to the demands of the non-nuclear-weapon 
countries for an adequate balance of mutual 
obligations between nuclear and non-nuclear-
weapon countries, yet the nuclear-weapon powers 
have resisted any specific commitment to partic-
ular measures of disarmament by any set date. 
The commitment of Article VI to pursue 
negotiations in good faith on further disarmament 
measures is, however, strengthened by the 
provision for a review conference in Article VIII 
(see below). 
Nuclear-free zones - Article VII 
58. This article, explicitly stating that nuclear-
free zones are compatible with the treaty, repeats 
the language of General Assembly Resolution 
2028, paragraph 2 (e). It originated in August 
1967 as a preambular paragraph, becoming a 
substantive article in the January 1968 draft on 
the proposal of Mexico. Brazil had unsuccessfully 
demanded that the article recognise the duties as 
well as the rights of States under nuclear-free 
zone treaties. 
Amendments and review - Article VIII 
59. The amendment provisions of this article in 
the drafts of August 1967 were originally model-
led on the Moscow partial test ban treaty -
amendments under that treaty enter into force 
for all parties when ratified by a majority of 
parties. As amended in January 1968, following 
the objections in particular of Rumania and 
Brazil, this article now provides that amendments 
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shall enter into force only for parties ratifying 
them. While the nuclear-weapon powers retain a 
veto over any amendments, the provisions of 
paragraph 2 further depart from the Moscow 
treaty in providing a veto for those parties who 
are members of the Board of Governors of the 
International Atomic Energy Agency at the date 
the amendment is circulated. 
60. The August 1967 version provided for a 
single review conference after five years, but a 
Swedish proposal was accepted in the March 1968 
draft providing for further review conferences at 
five-year intervals if a majority of the parties 
call for them. At the same time, a United King-
dom amendment was incorporated to provide for 
review conferences to assure that the purposes 
of the preamble as well as the provisions of the 
treaty are being realised. These provisions are 
important when read in connection with Article 
VI providing for negotiations in good faith on 
further measures of disarmament. A Swedish 
proposal, made orally in the ENDC, should be 
noted in this connection. Sweden proposed that 
a finding by a review conference that a purpose 
of the preamble or a provision of the treaty was 
not being realised should be deemed by a party 
to be an event jeopardising its supreme interests 
under the terms of Article X and thereby per-
mitting its withdrawal from the treaty. It can be 
expected that the provisions of these articles 
taken together, will provide non-nuclear-weapo~ 
countries with a means of exercising pressure on 
the nuclear-weapon powers to reach agreement 
on further measures of disarmament in particu-
lar, nuclear disarmament. ' 
Signature, depositary governments, entry into 
force and definition of nuclear-weapon States -
Article IX 
(i) Depositary governments and problems of 
recognition 
61. The names of the depositary governments 
were left blank in all the earlier drafts of the 
treaty, being inserted only in May 1968. It is 
believed that it was hoped at one time that a non-
les deux autres puissances nucleaires ont insiste 
pour menager la possibilite d'opter pour des 
arrangements bilateraux entre un Etat nucleaire 
et l'Etat non nucleaire interesse. 
Autres mesures de desarmement - Article VI 
57. Cet article, qui figurait a l'origine dans les 
amendements de janvier 1968, a ete legerement 
renforce pour tenir compte des propositions de la 
Suede et du Royaume-Uni de mars 1968. Les 
obligations concernant d'autres mesures de desar-
mement ont ete au centre des demandes formulees 
par les pays non nucleaires pour l'etablissement 
d'un equilibre acceptable des obligations reci-
proques entre pays possesseurs et non possesseurs 
d'armes nucleaires. Cependant, les puissances 
dotees d'armes nucleaires se sont opposees a tout 
engagement specifique portant sur des mesures 
particulieres de desarmement a prendre dans un 
delai determine. L'engagement figurant a !'ar-
ticle VI de poursuivre de bonne foi des negocia-
tions sur d'autres mesures de desarmement est 
cependant renforce par la clause figurant a 
!'article VIII qui prevoit la reunion d'une confe-
rence chargee d'examiner le fonctionnement du 
traite (voir ci-dessous). 
Zones denucUarisees - Article VII 
58. Cet article, qui stipule explicitement que 
!'existence de zones denuclearisees est compatible 
avec le traite, reprend les termes de la Resolution 
2028, paragraphe 2 (e), de l'Assemblee generale. 
Le texte, con<;u a l'origine comme un paragraphe 
du preambule d'aout 1967, est devenu, sur pro-
position du Mexique, un article du projet de 
traite de janvier 1968. Le Bresil a demande en 
vain que cet article reconnaisse les devoirs aussi 
bien que les droits des Etats signataires des 
traites relatifs a la creation de zones de-
nuclearisees. 
Amendements et examen du fonctionnement 
du traite - Article VIII 
59. Les clauses relatives aux amendements figu-
rant dans les projets d'aout 1967 s'inspiraient a 
l'origine du Traite de Moscou sur !'interdiction 
partielle des essais nucleaires (pour lequel les 
amendements entrent en vigueur pour toutes les 
parties apres ratification de l'amendement par la 
majorite d'entre elles). Amende en janvier 1968 
pour tenir compte des objections presentees, no-
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tamment, par la Roumanie et le Bresil, cet article 
stipule desormais que les amendements n'entre-
ront en vigueur qu'a l'egard des parties qui les 
auront ratifies. Si les puissances dotees d'armes 
nucleaires conservent un droit de veto sur tous 
les amendements, les clauses du paragraphe 2 
different encore du Traite de Moscou dans la 
mesure oil elles accordent aussi un droit de veto 
aux parties au traite qui sont membres du conseil 
des gouverneurs de l'Agence Internationale de 
l'Energie Atomique a la date de la communica-
tion de l'amendement. 
60. Le texte d'aout 1967 prevoyait la reunion 
d'une seule conference pour examiner !'applica-
tion du traite, cinq ans apres son entree en 
vigueur, mais, au mois de mars 1968, a ete adopte 
un texte propose par la Suede qui prevoit 
d'autres conferences de ce genre, a des intervalles 
de cinq ans, si la majorite des parties au traite 
le demande. En meme temps, a ete incorpore un 
amendement du Royaume-Uni chargeant egale-
ment ces conferences de s'assurer que les objectifs 
du preambule et les dispositions du traite sont en 
voie de realisation. Ges clauses sont importantes 
quand on les considere en liaison avec !'article VI 
qui prevoit des negociations de bonne foi sur 
d'autres mesures de desarmement. Il faut noter 
a cet egard une proposition orale faite par la 
Suede au Comite des Dix-huit puissances. Selon 
cette proposition, si, lors d'une de ces conferences, 
on constatait que l'un des objectifs du preambule 
ou l'une des dispositions du traite n'etait pas en 
voie de realisation, une partie au traite pourrait 
considerer qu'il s'agit d'un evenement compromet-
tant ses interets supremes aux term.es de I' article X 
et s'en prevaloir pour se retirer du traite. On 
peut s'attendre a ce que les dispositions de ces 
articles, prises dans leur ensemble, fourniront 
aux pays ne possedant pas d'armes nucleaires un 
moyen de pression sur les puissances nucleaires 
pour parvenir a un accord sur d'autres mesures 
de desarmement, et notamment, de desarmement 
nucleaire. 
Signature, gouvernements depositaires, entree en 
vigueur du traite et definition des Etats dotes 
d'armes nucUaires - Article IX 
(i) Gouvernements depositaires et problemes 
de reconnaissance 
61. Les noms des gouvernements depositaires 
ont ete laisses en blanc dans tous les projets de 
traite precedents et n'ont ete inseres qu'en mai 
1968. On pense qu'il fut un temps oil l'on espe-
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nuclear country might be among the depositories, 
but in the end the formula of the Moscow and 
outer space treaties has been adopted whereby the 
United Kingdom, the United States and the 
Soviet Union are designated depositary govern-
ments. In providing for three depositary govern-
ments the text avoids problems of recognition 
posed, for example, by the GDR. Depositary 
governments will be expected to permit only those 
States whom they recognise to sign the treaty. 
In the case of the Moscow test ban treaty, for 
example, GDR signed only in Moscow, the Fed-
eral Republic signing in all three capitals. South 
Vietnam and South Korea signed in London and 
Washington but not in Moscow. The problem of 
recognition of GDR may, however, arise in 
connection with the negotiation of safeguards 
agreements with the IAEA. 
(ii) Entry into force 
62. In requiring ratification by the three 
nuclear signatories for entry into force, the treaty 
repeats the formula of the Moscow treaty, but 
modifies it to give more importance to non-
nuclear-weapon powers by further requiring 
ratification by 40 of these countries. The lan-
guage of all the earlier drafts provided for 
ratification by "all nuclear-weapon States 
signatory to this treaty" but in the May 1968 
amendment, when the depositary governments 
were designated for the first time as the United 
Kingdom, the United States and the Soviet Union, 
this language was changed to read ratification by 
the depositary governments. A United States 
comment on this amendment was that it removed 
the theoretical possibility for an unnamed nuclear 
State, hostile to the treaty, to sign it but then 
to prevent its entry into force by not ratifying it. 
63. There was some discussion of the figure of 
40 non-nuclear States. The United States, 
in putting forward this figure, said that 
experience with the Moscow test ban treaty 
led to the expectation that with such a figure it 
would take at least one year for the treaty to 
enter into force. Other countries had argued in 
favour of a larger number of ratifications for 
entry into force. Spain, in a memorandum to the 
ENDC, suggested that ratification by certain 
countries supplying nuclear raw materials should 
be required. 
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(iii) Definition of a nuclear-weapon State 
64. The definition of a nuclear-weapon State as 
one having manufactured and exploded a nuclear 
weapon or other nuclear explosive device prior 
to 1st January 1967 is unchanged since the 
August 1967 drafts. No definition is provided of 
nuclear weapons or of nuclear explosive devices. 
Brazil, which has maintained throughout that 
non-nuclear-weapon States should be free to 
acquire nuclear explosive devices for peaceful 
purposes, in particular objected to the inclusion 
of "or other nuclear explosive devices" in this 
definition. 
Duration and withdrawal - Article X 
65. The August 1967 drafts, like the Moscow 
test ban treaty, provided for unlimited duration. 
The January 1968 amendment provided instead 
for a conference after 25 years to decide by 
majority vote whether duration should be inde-
finite or by additional fixed periods. Italy, in the 
ENDC, had proposed an (unspecified) fixed 
duration and Germany is understood to have 
urged a similar provision. 
66. The withdrawal provisions permitting uni-
lateral withdrawal on three months' notice if a 
State determines in its own discretion that 
"extraordinary events related to the subject 
matter of this treaty have jeopardised the 
supreme interests of its country". Unlike the 
Moscow treaty however, there is a further require-
ment for a withdrawing State to give three 
months' notice to the Security Council with a 
statement of the extraordinary events invoked. 
Note in this connection the Swedish proposals 
above, linking grounds for withdrawal with 
further measures of disarmament and the findings 
of the review conference. 
67. There is no indication of who is to be the 
judge of the "extraordinary events" mentioned in 
Article X. Note that a statement of the events 
must be communicated to the Security Council. 
Is this then the level at which the super powers 
consider that judgment is to be passed? Their 
statements show that this is not their intention. 
rait qu'un pays non dote d'armes nucleaires pour-
rait figurer parmi les depositaires mais, finale-
ment, on a adopte la formule du Traite de Moscou 
et du Traite sur !'utilisation de l'espace extra-
atmospherique qui designent comme gouverne-
ments depositaires le Royaume-Uni, les Etats-Unis 
et l'Union Sovietique. En prevoyant trois gouver-
nements depositaires, le texte evite le probleme 
de reconnaissance pose, par exemple, par la 
R.D.A. Les gouvernements depositaires, pense-
t-on, ne permettront de signer le traite qu'aux 
Etats qu'ils reconnaissent. Dans le cas du Traite 
de Moscou sur !'interdiction partielle des essais 
nucleaires, par exemple, la R.D.A. n'a signe qu'a 
Moscou, tandis que la Republique federale signait 
dans les trois capitales. Le Sud-Vietnam et la 
Coree du Sud ont signe a Londres et a Washing-
ton, mais pas a Moscou. Le probleme de la recon-
naissance de la R.D.A. peut cependant se poser, 
eu egard aux negociations qui se tiendront avec 
l'A.I.E.A. sur les accords de garanties. 
( ii) Entree en vigueur 
62. En faisant dependre son entree en vigueur 
de la ratification par les trois pays signataires 
dotes d'armes nucleaires, le traite reprend la 
formule du Traite de Moscou, mais en la modi-
fiant pour donner plus d'importance aux pays 
non nucleaires puisqu'il exige egalement la ratifi-
cation de quarante d'entre eux. Tous les textcs 
precedents prevoyaient la ratification par « tous 
les Etats posesseurs d'armes nucleaires signataires 
du present traite », mais dans l'amendement de 
mai 1968, lorsque les gouvernements du Royaume-
Uni, des Etats-Unis et de l'Union Sovietique ont 
ete designes pour la premiere fois comme gou-
vernements depositaires, cette formule a ete mo-
difiee pour devenir la ratification par les gou-
v.ernements depositaires du traite. Les Etats-Unis 
ont fait observer que la nouvelle formulation in-
terdisait a un Etat nucleaire quelconque, hostile 
au traite, de le signer pour l'empecher ensuite 
d'entrer en vigueur en refusant de le ratifier. 
63. Le nombre de quarante Etats non nucleai-
res a suscite quelque discussion. Les Etats-Unis, 
en avanc;ant ce chiffre, ont declare que !'expe-
rience du Traite de Moscou sur !'interdiction 
partielle des essais nucleaires permettait de penser 
qu'avec ce chiffre il faudrait au moins un an 
pour que le traite entre en vigueur. D'autres 
pays se sont declares en faveur d'un nombre plus 
important de ratifica.tions avant l'entree en vi-
gueur du traite. L'Espagne, dans un memoran-
dum adresse au Comite des Dix-huit, a propose 
d'exiger la ratification par certains pays qui 




( iii) Definition d'un Etat dote d'armes nucleaires 
64. Depuis les projets d'aoilt 1967, aucune mo-
dification n'a ete apportee a la definition selon 
laquelle un Etat dote d'armes nucleaires est un 
Etat qui a fabrique et a fait exploser une arme 
nucleaire ou un autre dispositif nucleaire explosif 
avant le r· janvier 1967. 11 n'est donne aucune 
definition des armes nucleaires ou des dispositifs 
nucleaires explosifs. Le Bresil, qui a toujours 
soutenu que les Etats non dotes d'armes nucleai-
res devraient etre libres d'acquerir des dispositifs 
nucleaires explosifs a des fins pacifiques, s'est 
notamment oppose a !'insertion des termes « ou 
autres dispositifs nucleaires explosifs » dans cette 
definition. 
Duree du traite et retrait - Article X 
65. Les projets de 1967, a l'instar du Traite de 
Moscou sur !'interdiction partielle des essais nu-
cleaires, prevoyaient une duree illimitee. L'amen-
dement de janvier 1968 prevoit, au contraire, la 
convocation d'une conference apres vingt-cinq 
ans, en vue de decider a la majorite si le traite 
demeurera en vigueur pour une duree indefinie 
ou sera proroge pour une ou plusieurs periodes 
supplementaires d'une duree determinee. Au 
Comite des Dix-huit, l'Italie a propose une duree 
determinee (non specifiee) et l'on croit sa voir 
que l'Allemagne est intervenue dans le meme 
sens. 
66. Les clauses concernant le retrait permettent 
a un Etat de prendre unilateralement la decision 
de se retirer du traite, moyennant un preavis de 
trois mois, s'il estime, pour des motifs laisses a sa 
discretion, que des « evenements extraordinaires, 
en rapport avec l'objet du present traite ont 
compromis les interets supremes de son pays ». 
Contrairement au Traite de Moscou, l'Etat qui a 
pris cette decision doit neanmoins la notifier au 
Conseil de securite avec un preavis de trois mois 
et accompagner cette notification d'un expose des 
evenements extraordinaires invoques. 11 convient 
de noter, a cet egard, les propositions de la Suede 
mentionnees ci-dessus, qui lient les motifs de 
retrait a d'autres mesures de desarmement et aux 
resultats de la conference de revision. 
67. Qui va etre juge des « evenements extra-
ordinaires » de l'article X? Rien ne permet de 
le preciser. 11 est a noter que ces evenements doi-
vent faire l'objet d'une communication au Conseil 
de securite. Est-ce done a ce niveau, dans !'esprit 
des supergrands, qu'il faut les apprecier ? Leurs 
declarations montrent que non. La seule reponse 
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The only possible answer therefore in inter-
national law is that this is a text to be interpreted 
strictly, and recognition of national sovereignty 
implies the right of decision of each State without 
its having to justify its action in the eyes of 
others. The statement to the Security Council is 
a duty for information purposes only. 
Languages and deposit - Article XI 
68. The provision for five equally authentic 
versions in the official United Nations languages 
corresponds with the outer space treaty. The 
Moscow treaty provided for authentic versions in 
English and Russian only. 
CHAPTER III 
Consequences of the treaty 
(a) Western defence 
69. As your Committee is continuously res-
ponsible for studying the state of European 
securit,y, it must first consider the consequences 
of the treaty for western defence. 
70. Generally speaking, Mr. Dean Rusk's re-
marks should be noted, that "the treaty deals 
only with what is prohibited, not with what is 
permitted" 1• The fundamental Articles I and II 
of the treaty forbid only the transfer of nuclear 
weapons or nuelear explosive devices between 
nuclear and non-nuclear States. They do not 
appear to limit present NATO arrangements for 
nuclear weapons. Both Mr. Dean Rusk in his 
abovementioned statement and Mr. Mulley 2, 
United Kingdom Minister of State for Foreign 
Affairs (and former Rapporteur of your Com-
mittee on the state of European security) have 
interpreted these articles in similar terms, as 
follows: 
"These articles would not prohibit North 
Atlantic Treaty Organisation nuclear con-
sultation and planning or the permanent 
committee established for this purpose. 
1. Evidence before the Foreign Relations Committee 
of the United States Senate, lOth July 1968. 
2. Statement in the House of Commons, 8th July 1968 
(Hansard, columns 36 et seq.). 
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They would not disturb existing bilateral 
arrangements for deployment of nuclear 
weapons within allied territory, as these 
arrangements do not involve any transfer of 
warheads or control over them up to the 
point where a decision to go to war is made. 
The non-proliferation treaty would not be 
relevant to such a decision and would not 
be operative once it were made. 
These articles do not deal with the transfer 
of nuclear delivery vehicles, provided that 
there was no transfer of nuclear weapons or 
control over them." 
71. Your Rapporteur understands that the text 
of these interpretative statements was communi-
cated unofficially to the Soviet Union during the 
1967 negotiations and that they gave rise to no 
protest. 
72. NATO also has a general interest in military 
nuclear co-operation between the United States 
and the United Kingdom, since the latter's mili-
tary forces are assigned to NATO. Although 
Article I forbids nuclear States to transfer nuclear 
weapons "to any recipient whatsoever", the ban 
on helping a State to produce or acquire nuclear 
weapons applies only to aid to non-nuclear States. 
The United States is not therefore precluded 
from helping the United Kingdom, a nuclear 
State, to manufacture nuclear weapons, or vice 
versa. In fact, the nuclear assistance agreements 
between the United States and Britain cover the 
mutual exchange of information on the manu-
facture oi nuclear weapons and include the trans-
fer of fissile material intended for the manu-
facture of such weapons. These agreements are 
not secret and are as well-known to the Soviet 
Union as to the rest of the world; their existence 
was taken into account when Article I was 
drafted in such a way as to impose no restrictions 
on them. 
73. Although it must therefore be concluded 
that present NATO arrangements for nuclear 
weapons are in no way restricted by the non-
proliferation treaty, the effects of the treaty on 
the possible evolution of the organisation of 
western defence must also be considered. It does 
not appear that NATO plans provide for any 
presently non-nuclear member State to acquire 
nuclear weapons in the future, and no presently 
non-nuclear NATO country has announced its 
intention of manufacturing nuclear weapons. 
Account must, however, be taken of the fact that 
possible, en matiere de droit international, est 
que nous sommes devant un texte de stricte inter-
pretation, et que la reconnaissance de la souve-
rainete nationale implique, pour chaque Etat, le 
droit de decider sans avoir a se justifier vis-a-
vis des autres. La communication au Conseil de 
securite est un devoir de simple information. 
Langues et lieu de depot - Article XI 
68. La clause selon laquelle le traite est etabli 
dans les cinq langues officielles des Nations 
Unies, les cinq textes faisant egalement foi, est 
identique a celle du Traite sur !'utilisation de 
l'espace extra-atmospherique. Le Traite de 
Moscou ne prevoit que deux textes, anglais et 
russe, faisant egalement foi. 
CHAPITRE III 
Incidences du traite 
(a) La defense occidentale 
69. Chargee d'examiner en permanence l'etat 
de la securite europeenne, votre commission se 
doit d'etudier en premier lieu les incidences du 
traite sur la defense occidentale. 
70. D'une maniere generale, il convient de noter 
les commentaires de M. Dean Rusk selon lesquels 
« le traite ne concerne que ce qui est interdit, et 
non pas ce qui est autorise » 1 • Or, les articles 
fondamentaux I et II du traite n'interdisent que 
le transfert d'armes nucleaires ou de dispositifs 
nucleaires explosifs entre Etats nucleaires et 
Etats non nucleaires. Ils ne paraissent pas im-
poser de limitations aux dispositions actuelles de 
l'O.T.A.N. en ce qui concerne l'armement nu-
cleaire. En effet, tant M. Dean Rusk dans sa 
declaration precitee que M. Mulley 2 , Ministre 
d'Etat au Foreign Office (et ancien rapporteur 
de votre commission sur l'etat de la securite euro-
peenne) ont, en des termes analogues, interprete 
ces articles de la fa(,lon suivante : 
« Ces articles n'interdiraient a l'O.T.A.N. 
ni la consultation et la planification en 
Inatiere nucleaire ni le Comite permanent 
etabli a ces fins. 
1. Declaration devant la Commission des affaires etran-
geres du Senat americain, le 10 juillet 1968. 
2. Declaration a la Chambre des communes, le 8 juillet 
1968 (Hansard, colonnes 36 et suivantes). 
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Ils ne porteraient pas atteinte aux disposi-
tions bilaterales existantes pour le deploie-
ment d'armes nucleaires sur le territoire 
de pays allies puisque ces dispositions n'im-
pliquent ni le transfert ni le contr8le 
d'ogives avant qu'une decision de recourir 
a la guerre ne soit prise. Le traite de non-
proliferation ne serait pas pertinent dans 
l'eventualite d'une decision de ce genre et 
ne serait pas applicable une fois qu'elle 
serait prise. 
C'es articles ne concernent pas le transfert 
de vecteurs nucleaires, a condition qu'il n'y 
ait ni transfert ni controle d'armes nu-
cleaires. » 
71. Votre rapporteur croit savoir que le texte 
de ces interpretations aurait ete communique 
officieusement a l'Union Sovietique au cours des 
negociations de 1967, sans qu'il y ait eu contes-
tation de sa part. 
72. La cooperation nucleaire militaire entre les 
Etats-Unis et le Royau:nle-Uni revet aussi un 
interet general pour l'O.T.A.N. puisque les forces 
nucleaires britanniques lui sont affectees. Si l'ar-
ticle I interdit aux Etats nucleaires de transferer 
« a qui que ce soit » des armes nucleaires, !'inter-
diction d'aider un Etat a fabriquer ou a acquerir 
ces armes ne vise que l'aide aux Etats non dotes 
d'armes nucleaires. Il n'est done pas interdit aux 
Etats-Unis d'aider le Royaume-Uni, puissance 
nucleaire, a fabriquer des armes nucleaires, et 
vice-versa. En effet, les accords d'assistance nu-
cleaire entre les Etats-Unis et l'Angleterre por-
tent sur l'echange mutuel d'informations sur la 
fabrication des armes nucleaires et vont jusqu'au 
transfert des matieres fissiles destinees a la fabri-
cation de ces armes. Ces accords ne sont nulle-
ment secrets; ils sont connus de l'Union Sovie-
tique comme de tout le monde. L'article I a ete 
redige en tenant compte de leur existence et de 
maniere a ne leur imposer aucune limitation. 
73. Si done nous devons conclure que les dispo-
sitions actuelles de l'O.T.A.N. concernant les 
armes nucleaires ne sont nullement limitees par 
le traite de non-proliferation, il nous faut exami-
ner egalement les incidences du traite sur !'evolu-
tion possible de l'orga~sation de la defense occi-
dentale. Or, il ne parait pas que les plans de 
l'O.T.A.N. envisagent !'accession d'un Etat mem-
bre, actuellement non nucleaire, a l'arme nu-
cleaire et aucun pays membre de l'O.T.A.N., 
actuellement non nucleaire, n'a fait etat de son 
intention de fabriquer des armes nucleaires. ll 
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as from next year the member States of NATO 
may withdraw after twelve months' notice. We 
must therefore consider the consequences of the 
non-proliferation treaty in the event of the future 
withdrawal of certain member States of NATO. 
74. Should the North Atlantic Treaty lose im-
portance because of the withdrawal of certain 
countries, the WEU countries would very likely 
consider setting up their own defence system, 
and a solution would probably be sought in the 
direction of an enlargement of the existing Euro-
pean Communities, both in their functions and 
their composition. Here again, Mr. Dean Rusk 
and Mr. Mulley, in their abovementioned state-
ments, have given an important interpretation of 
Articles I and II of the treaty. According to 
Mr. Rusk: "And it does not deal with the problem 
of European unity and would not bar succession 
by a new federated European State to the nuclear 
status of one of its former components. A new 
federated European State would have to control 
all of its external security functions, including 
defence and all foreign policy matters relating to 
external security, but would not have to be so 
centralised as to assume all governmental func-
tions. While not dealing with succession by such 
a federated State, the treaty would bar transfer 
of nuclear weapons (including ownership) or con-
trol over them to any recipient, including a multi-
lateral entity.!' 
75. It must be concluded that the only limits 
which would be imposed on western defence by 
the non-proliferation treaty are: 
(i) present non-nuclear States would be 
prevented from acquiring their own 
nuclear weapons (the very principle of 
the treaty); 
(ii) a European Community with wider 
function'S would be prevented from 
acquiring such weapons until such time 
as it was sufficiently centralised to 
exercise all external security functions. 
76. Your Committee concludes that these two 
lilnitations are somewhat hypothetical and do not 
Mnstitute a fundamental objection to the treaty. 
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(b) The European Communities now 
and in their enlarged form 
77. It is of course for the European Parliament 
to give thorough consideration to the conse-
quences of the treaty for the present European 
Community. This aspect is dealt with here only 
insofar as it concerns the position of WEU as 
a whole. 
78. By making a de jure distinction where 
before there was only a de facto distinction 
between States possessing and States not pos-
sessing nuclear weapons, it may be thought that 
the non-proliferation treaty erects a formal bar-
rier within the European Communities. In addi-
tion, the fact that France does not intend to sign 
the treaty might be a further divisive factor. 
Nevertheless, consideration of the situation shows 
that the treaty will not change the functioning of 
the Communities. In fact, so far as the present 
Communities are concerned, there are, from the 
point of view of nuclear weapons, three categories 
of country: one nuclear country (France); two 
countries which have renounced nuclear weapons 
(Germany renounced the manufacture of nuclear 
weapons on its territory in the framework of the 
Brussels Treaty, Italy may neither possess nor 
manufacture such weapons under the terms of 
Article 51 of the Peace Treaty); and three coun-
tries which, while possessing major civil nuclear 
installations, have never taken the decision to 
manufacture nuclear weapons (Belgium, Luxem-
bourg and the Netherlands). 
79. Thus, the acceptance by these last five coun-
tries of non-nuclear-weapon status would have the 
sole effect of putting them all on an equal footing 
in this field. 
80. As far as a Community enlarged by the 
accession of the four applicant countries is con-
cerned, three of these (Denmark, Ireland and 
Norway), which have no nuclear weapons and 
have all signed the non-proliferation treaty, 
would be added to the five non-nuclear countries 
of the present Community. The United Kingdom, 
a nuclear State and a depositary of the non-
proliferation treaty, would find itself in a legal 
position which differed little from that of France 
which, while not signing the treaty "will behave 
in the future in this field exactly as the States 
adhering to the treaty" 1• Legally, it can there-
fore be concluded that the accession of all the 
1. Statement by the French delegate to the United 
Nations General Assembly, 12th June 1968. 
faut cependant tenir compte du fait qu'a partir 
de l'annee prochaine, les Etats membres de 
l'O.T.A.N. pourront se retirer de !'organisation 
avec un preavis de douze mois. Nous devons, pour 
.cette raison, examiner les incidences du traite de 
non-proliferation dans le cas oil certains Etats 
membres de l'O.T.A.N. viendraient a s'en retirer. 
7 4. Si les retraits etaient nombreux le Traite 
de l'Atlantique nord perdrait de son hnportance 
et les pays de l'U.E.O. envisageraient selon toute 
vraisemblance, de constituer leur prdpre systeme 
de defense, et c'est probablement dans le sens 
d'un elargissement des Communautes euro-
peennes existantes, tant dans leurs fonctions que 
dans leur composition, que la solution serait re-
cherchee. Or, ici encore, M. Dean Rusk et M. Mul-
ley, dans les declarations mentionnees plus haut, 
ont donne une interpretation signi:ficative des 
articles I et 11 du traite. Selon M. Rusk, le traite 
« n'aborde pas le probleme de !'unification de 
!'Europe et il n'interdirait pas }'accession d'une 
nouvelle federation europeenne au statut nu-
cleaire dont jouirait l'un de ses membres. Cette 
nouvelle federation aurait necessairement le con-
trole sur toutes les fonctions relatives a la seen-
rite exterieure, notamment la defense, et sur 
toutes les questions de politique etrangere s'y 
rapportant, mais ne serait pas necessairement 
centralisee au point d'assumer toutes les fonctions 
gouvernementales. Bien que ne traitant pas de 
~'acces~io~ d'une federation de ce genre, le traite 
mterdtratt le transfert d'armes nucleaires (et 
notamment de leur propriete) on de leur controle 
a qui que ce soit, notamment a une entite multi-
nationale. » 
75. Les seules restrictions que le traite de non-
proliferation imposerait a la defense occidentale 
seraient done : 
(i) d'empecher les Etats actuellement non 
nucleaires d'acquerir leurs propres 
armes nucleaires (c'est le principe 
meme du traite) ; 
(ii) d'empecher une Communaute euro-
peenne dont les competences seraient 
elargies d'etre suffisamment centrali-
see pour assurer toutes les fonctions 
relatives a la securite exterieure. 
76. Votre commission en conclut que ces deux 
restrictions sont plutot du domaine hypothetique 




(b) Les CommunauUs europeenna 
tella qu'elles sont et tella qu'ella seront, 
une fois t!largies 
77. Il appartient naturellement au Parlement 
europeen d'examiner en detail les consequences 
du traite pour la Communaute europeenne ac-
tuelle. Cet aspect de la question n'est t:raite ici 
que dans la mesure oil i1 concerne la situation de 
l'U.E.O. dans son ensemble. 
78. On peut penser qu'en etablissant, entre les 
Etats dotes et les Etats non dotes d'armes nu-
cleaires une distinction de droit la oil il n'existait 
qu'une distinction de fait, le traite de non-prolife-
ration erige une barriere juridique a l'interieur 
des Communautes europeennes. De plus, le fait 
que la France n'ait pas !'intention de signer le 
tr~ite po~rrait etre un element de division sup-
plementatre. Cependant, l'examen de la situation 
n;tontre que le traite ne modifiera pas le fonc-
tiO~mement des Communautes. En fait, pour ce 
qm est des Communautes actuelles, il existe, sur 
le plan des armes nucleaires, trois categories 
de pays : un pays nucleaire (la France) · deux 
pays ayant deja renonce a l'arme nu~Ieaire 
(l'Allemagne, dans le cadre du Traite de Bru-
xelles a renonce a fabriquer des armes nu-
cleai.res sur son territoire; l'Italie, aux termes de 
l'artiC!e 51 ~u Traite de Paix, ne peut ni posse-
de: m fabnquer de telles armes) ; et trois pays 
qm, tout en possedant des installations nucleaires 
civiles importantes, n'ont jamais pris la decision 
de fabriquer des armes nucleaires (la Belgique, le 
Luxembourg et les Pays-Bas). 
79. Ainsi, l'acceptation par les cinq derniers 
pays du statut de pays non dote d'armes nn-
cleaires, n'aurait done pour effet que de Ies met-
tre tous sur un pled d'egalite dans ce domaine. 
80. Dans la perspective d'une Communaute 
elargie, trois des quatre pays qui ont pose leur 
c~ndidature -le Danernark, I'Irlande et la No~ 
vege, pays non dotes d'armes nucleaires ont 
deja signe le traite de non-proliferation - 'vien-
draient s'ajouter aux cinq pays non nucleaires 
de la Communaute existante. Le Royaume-Uni ~a:ys ~ucieaire, depositaire du traite de non-pro~ 
h~erat10n, se. trouverait dans une situation juri-
dtque peu d1fferente de celle de la France qui !o~t en .ne signant pas le traite, « se comporter~ 
a 1 avemr dans ce domaine exactement comme les 
~t~~;ts, qui decideraient d'y adherer :.1• Sur le plan 
Juridique, on peut done conclure que !'adhesion 
I. Declaration du :representant de la France A l'As. 
sembiee generale des Nations Vnillll, le 12 juin 1968. 
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member countries of the Communities to the 
treaty is desirable. 
81. The obligations imposed by the treaty do not 
change the civil nuclear activities of the parties 
(aJthough attention must be paid to the supply 
of nuclear material - see (e) below), except 
possibly through the effects of safeguards (see (d) 
below). It is understood that the Commission of 
the Communities, in its opinion on the com-
patibili~y of the non-proliferation and Euratom 
treaties, asked for by the five countries concerned 
in accordance with Article 103 of the latter treaty, 
stated that apart from the question of safeguards, 
there was no conflict of obligation between the 
two treaties, as the non-proliferation treaty did 
not cover the field of application of the Euratom 
Treaty. 
82. We have seen that, according to the inter-
pretations of the United States and the United 
Kingdom (two of the depositary countries), to 
which the Soviet Union has not objected, the non-
proliferation treaty does not prevent the acces-
sion of a future European federation to nuclear 
weapon status, provided such a federation has 
sole responsibility for external security. 
(c) World stability 
83. The interest of the nuclear powers in the 
non-proliferation treaty, which gives them a 
monopoly of nuclear weapons, is evident. They 
see the treaty as providing an element of stability 
by eliminating from their strategic equations the 
many unknown factors represented by the coun-
tries which might one day acquire nuclear weap-
ons. The larger the number of countries pos-
sessing such weapons, the greater the risk that 
one day they will be used by some country 
leading, by chain reaction, to a world nuclear 
war. This argument has a certain validity. 
84. But 'it is at the two levels of relations 
between certain States of the third world and 
relations between countries belonging to the two 
great military organisations that the conse-
quences for world stability are of the most im-
portance. Many countries could now or in the 
near future seriously consider acquiring nuclear 
weapons if they believed their supreme national 
interests so required. According to estimates by 
United Nations experts, a programme for the 
production of about a hundred nuclear warheads 
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need not cost more than about $200 million, 
spread over 10 years. (This would not of course 
be a programme for producing sophisticated 
means of delivery, but in the context of the 
rivalry between certain third countries, a nuclear 
warhead plus a rudimentary means of delivery 
would be a strategic weapon of great importance). 
In the atmosphere of mutual mistrust which 
reigns in several parts of the third world, civil 
nuclear programmes could probably be directed 
towards the acquisition of nuclear weapons as a 
precaution, lest the potential enemy should have 
done so first. Provided the non-proliferation 
treaty is acceded to by all the countries in a 
given region and is accompanied by a politically 
and technically effective inspection system, it 
could not fail to be an element of stability in 
Africa, Asia, the Middle East and Latin America. 
It would obviously avoid the risk of important 
sums being spent for military purposes by under-
developed countries to the detriment of the 
standard of living of their people. 
85. With regard to the European members of 
NATO and the Warsaw Pact, it would appear 
that the main interest in the non-proliferation 
treaty is shown by the Soviet Union, which has 
never hidden its desire to see Federal Germany 
accede to the treaty. Your Rapporteur has 
no need here to stress that the Soviet Union's 
accusations against Germany are completely un-
founded. However, although, so far as the Soviet 
Union and its allies are concerned, the accession 
of the WEU member countries to the non-prolif-
eration treaty would increase the stability of 
Europe, this would not be a reason for refusing 
to accede - on a basis of strict reciprocity -
if such action would open up wider possibilities 
of detente in the long run. Unfortunately, the 
European aspect must now be re-examined 
following the Soviet intervention in Czecho-
slovakia. 
86. In any event, world stability can be ensured 
only by other disarmament measures, negotiations 
on which will be facilitated by the prior entry 
into force of the non-proliferation treaty. This 
will furnish a kind of infrastructure for future 
negotiations and provide the non-nuclear coun-
tries with an important means of bringing pres-
sure to bear on the nuclear countries, particularly 
in the framework of the periodical review confer-
ences and commitments under Article VI. 
au traite de non-proliferation de tous les pays 
membres des Communautes est souhaitable. 
81. Les obligations imposees par le traite n'ont 
aucune incidence sur les activites nucleaires ci-
viles des parties (bien que l'approvisionnement 
en matieres nucleaires soit a surveiller - voir 
(e) ci-dessous) sauf, eventuellement, par le biais 
des controles (voir (d) ci-dessous). On croit savoir 
que, selon l'avis de la Commission des Commu-
nautes sur la compatibilite entre le traite de !'Eu-
ratom et le traite de non-proliferation, sollicite 
par les cinq pays interesses conformement a 
!'article 103 de ce dernier, la question des con-
troles mise a part, il n'y aurait aucun conflit 
d'obligations entre les deux traites, le traite de 
non-proliferation ne portant pas sur le domaine 
d'application du traite de !'Euratom. 
82. Nous avons vu plus haut que, selon les in-
terpretations des Etats-Unis et du Royaume-Uni 
(deux des pays depositaires), contre lesquelles 
l'Union Sovietique n'a souleve aucune objection, 
le traite de non-proliferation ne fait pas obstacle 
a !'accession d'une future federation europeenne 
a l'arme nucleaire, a condition que cette federa-
tion ait la responsabilite exclusive de sa securite 
exterieure. 
(c) La stabilite mondiale 
83. Le traite de non-proliferation, qui reserve 
aux puissances nucleaires le monopole de l'ar-
mement nucleaire, presente, pour elles, un interet 
evident. n introduit, a leurs yeux, un element 
de stabilite en eliminant de leurs equations stra-
tegiques les maintes inconnues que constituent 
les pays qui pourraient un jour se procurer des 
armes nucleaires. L'accroissement du nombre des 
pays possedant ces armes augmentera d'autant le 
risque de voir un jour l'un d'entre eux declen-
cher d'une maniere intempestive, par une reac-
tion en chaine, une guerre nucleaire mondiale. 
Cet argument n'est pas sans valeur. 
84. Mais c'est sur le plan des relations entre 
certains Etats du tiers monde et des relations 
entre les pays membres des deux grandes organi-
sations militaires que les consequences pour la 
stabilite mondiale ont le plus d'importance. De 
nombreux pays peuvent aujourd'hui ou dans un 
proche avenir envisager serieusement la possi-
bilite d'acquerir l'arme nucleaire s'ils considerent 
que leurs interets nationaux supremes !'exigent. 
Selon les estimations des experts des Nations 
Unies, en effet, un programme pour la produc-
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tion d'une centaine d'ogives nucleaires, etale sur 
dix ans, ne devrait pas couter plus de 200 mil-
lions de dollars. (Il ne s'agit pas, evidemment, de 
la production de vecteurs complexes, mais dans 
le contexte de la rivalite qui oppose certains pays 
du tiers monde, une ogive nucleaire assortie d'un 
vecteur rudimentaire serait une arme strategique 
de grande importance.) Il est probable que dans 
!'atmosphere de mefiance reciproque qui regne 
dans plusieurs parties du tiers monde, les pro-
grammes nucleaires civils pourraient etre orien-
tes vers !'acquisition de l'arme nucleaire, ceci par 
precaution et de peur que l'adversaire eventuel 
n'ait deja pris les devants. Le traite de non-proli-
feration, a condition de recueillir !'adhesion de 
tous les pays dans une region donnee et d'etre 
assorti d'un systeme d'inspection qui soit politi-
quement et techniquement efficace, ne pourrait 
etre qu'un element de stabilite en Afrique, en 
Asie, au Moyen-Orient et en Amerique latine. Il 
conjurerait evidemment le danger de voir des 
pays sous-developpes consacrer des fonds impor-
tants a des fins militaires, au detriment du ni-
veau de vie de leur population. 
85. En ce qui concerne les pays europeens 
membres de l'O.T.A.N. et du Pacte de Varsovie, 
il semble que l'interet pour le traite de non-proli-
feration soit essentiellement le fait de l'U.R.S.S. 
et de ses allies, qui n'ont jamais cache leur desir 
de voir l'Allemagne federale y apporter son ad-
hesion. Votre rapporteur n'a pas besoin d'insister 
ici sur le manque de fondement des accusations 
portees par l'U.R.S.S. contre l'Allemagne. Mais 
si l'U.R.S.S. et ses allies considerent que !'adhe-
sion des pays membres de l'U.E.O. au traite de 
non-proliferation augmenterait la stabilite en 
Europe, cela ne saurait justifier que nous nous 
opposions a cette adhesion - sur une base de 
stricte reciprocite - si, a plus longue echeance, 
cette initiative ouvrait de plus vastes perspec-
tives de detente. Il nous faut malheureusement, 
apres !'intervention sovietique en Tchecoslova-
quie, reconsiderer maintenant !'aspect europeen 
du probleme. 
86. De toute fa<;on, la stabilite mondiale ne 
sera vraiment assuree que par d'autres mesures 
de desarmement, dont la negociation sera facili-
tee par !'application prealable du traite de non-
proliferation. Celui-ci fournira une sorte d'infra-
structure aux futures negociations et offrira aux 
pays non nucleaires un important moyen de pres-
sion sur les pays nucleaires, surtout dans le cadre 
des conferences d'examen periodiques et des obli-
gations de !'article VI. 
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87. "The General Assembly, 
Convinced of the urgency and great impor-
tance of preventing the spread of nuclear 
weapons and of intensifying international 
co-operation in the development of peaceful 
applications of atomic energy, 
Convinced that, pursuant to the provisions 
of the treaty, all signatories have the right 
to engage in research, production and use 
of nuclear energy for peaceful purposes and 
will be able to acquire source and special 
fissionable materials as well as equipment 
for the processing, use and production of 
nuclear material for peaceful purposes, 
Convinced further that an agreement to 
prevent the further proliferation of nuclear 
weapons must be followed as soon as possible 
by effective measures on the cessation of the 
nuclear arms race and on nuclear disarma-
ment, and that the non-proliferation treaty 
will contribute to this aim, 
Affirming that in the interest of inter-
national peace and security both nuclear-
weapon and non-nuclear-weapon States 
carry the reponsibility of acting in accord-
ance with the principles of the Charter of 
the United Nations that the sovereign equal-
ity of all States shall be respected, that the 
threat or use of force in international 
relations shall be refrained from and that 
international disputes shall be settled by 
peaceful means, 
1. Commends the Treaty on the Non-Prolif-
eration of Nuclear Weapons, the text of 
which is annexed to the present resolution; 
3. Expresses the hope for the widest pos-
sible adherence to the treaty by both 




This is the text of Resolution 2373 of the 
United Nations General Assembly, adopted on 
12th June 1968 by 95 votes to 4 with 21 absten-
tions. It is rare to have such a large majority in 
the General Assembly, and the resolution must 
therefore be considered a very important one. All 
the members of WEU approved it, except France 
(which abstained, while stating that it would 
behave as if it had signed the non-proliferation 
treaty) and the Federal Republic of Germany 
(which is not a member of the United Nations). 
It may be concluded without fear of contra-
diction that there is universal agreement on the 
importance of the treaty on the non-proliferation 
of nuclear weapons for world peace. 
(d) Peaceful applications of nuclear energy 
88. By analysing the treaty and the explicit 
interpretations given by both the Soviet Union 
and the United States, it has been seen that the 
only aspect of nuclear technology forbidden to 
non-nuclear parties by the treaty is the manu-
facture of nuclear explosive devices, whether for 
peaceful or military purposes. Apart from the 
two important questions considered below - safe-
guards and their repercussions on supplies, and 
explosions for peaceful purposes - the treaty 
imposes no other limit on nuclear installations, 
materials or activities now existing or envisaged 
by non-nuclear countries - nuclear reactors of 
all kinds, for electricity generation or for naval 
propulsion; production of fissile material; con-
trolled thermonuclear reactions as a source of 
energy. 
89. It should be noted in passing that although 
the non-nuclear members of WEU now have an 
important and diversified nuclear industry, none 
of them possesses an isotope separation plant for 
the production of uranium enriched in U 235 on 
an industrial scale: for reasons of economy, they 
have hitherto preferred to purchase U 235 from 
the United States. The only such factories in the 
world are owned by military nuclear countries -
they are essential both for the thermonuclear 
bomb and for the fuelling of fast reactors and 
other types. Since in the future such isotope 
separation installations may become economically 
advantageous for non-nuclear countries, it would 
be wise, in order to avoid any possible future 
misunderstanding, for the non-nuclear WEU 
countries to proclaim their intention of acquiring 
any nuclear installations which may appear useful 
in the future without any limits other than those 
explicitly imposed by the treaties in force. 
87. « L'Assemblee g6n6rale, 
19* 
Convaincue qu'il est urgent et tres 
important de prevenir la diffusion des 
armes nucleaires et d'intensifier la coope-
ration internationale pour developper les 
applications pacifiques de l'energie ato-
mique, 
Convaincue que, conformement aux dis-
positions du traite, tous les signataires 
ont le droit de faire des recherches sur 
1'6nergie nucl6aire et de produire et utili-
ser cette energie a des fins pacifiques et 
qu'ils pourront acquerir les matieres brutes 
et les produits fissiles speciaux ainsi que 
l'(iquipement necessaires a la transforma-
tion, a !'utilisation et a la production de 
matieres nucleaires a des fins pacifiques, 
Convaincue en outre qu'un accord ten-
dant a prevenir une plus grande prolifera-
tion des armes nucleaires doit etre suivi le 
plus tot possible de mesures efficaces con-
cernant la cessation de la course aux arme-
ments nucleaires et le desarmement nu-
cleaire et que le traite sur la non-prolifera-
tion servira a cette fin, 
Affirmant que, dans l'interet de la 
paix et de la securite internationales, les 
Etats dotes d'armes nucleaires tout comme 
ceux qui en sont depourvus ont la responsa-
bilite d'agir conformement aux principes de 
la Charte des Nations Unies selon lesquels 
on doit respecter l'egalite souveraine de 
tous les Etats, s'abstenir de recourir a la 
menace ou a l'emploi de la force dans les 
relations internationales et regler les diffe-
rends internationaux par des moyens paci-
fiques, 
1. Se felicite du traite sur la non-
proliferation des armes nucleaires dont le 
texte est joint en annexe a la presente re-
solution; 
3. Exprime l'espoir que les adhesions au 
traite seront aussi nombreuses que possible 
tant de la part des Etats dotes d'armes nu-




Tels sont les termes de la Resolution 2373 
de l'Assemblee generale des Nations Unies, adop-
tee le 12 juin 1968 par 95 voix contre 4 et 21 
abstentions. Une majorite aussi large est chose 
rare a l'Assemblee gen6rale et, de ce fait, la re.. 
solution doit etre consid6ree comme tres impor-
tante. Tousles membres de l'U.E.O.l'ont approu-
vee, sauf la France (qui s'est abstenue en 
declarant qu'elle se comporterait eomme si elle 
avait signe le traite de non-prolif6ration) et 
l'Allemagne fed6rale (qui n'est pas membre des 
Nations Unies). On peut en oonclure, sans crainte 
d'etre dementi, qu'il y a accord universe! sur 
!'importance du traite sur la non-proliferation 
des armes nucleaires pour la paix mondiale. 
(d) Lea applfcationa padfl,... de 
l'energie m~c:Uafre 
88. Nous avons vu, en analysant le trait6 et les 
interpretations explieites donnees tant par 
l'U.R.S.S. que par les Etats-Unis, qu'en matiere 
de technologie nucleaire la seule activit6 que le 
traite interdise aux parties non nucleaires est la 
fabrication de dispositifs nueleaires explosifs, 
que ceux-ci soient destines a des fins pacifiques 
ou militaires. Hormis les deux questions impor-
tantes examinees plus loin - les controles, avec 
leurs incidences sur l'approvisionnement, et les 
explosions pacifiques -le traite n'impose aucune 
restriction aux installations, matieres et activit6s 
nucieaires actuelles ou envisagees des pays non 
nucieaires- reacteurs nucleaires de toutes sortes, 
electrogenes ou de propulsion navale j production 
de matieres fissiles ; reactions thermonueMaires 
controlees comme source d'6nergie. 
89. Il est a noter en passant que, bien que les 
pays non nucleaires de l'U.E.O. possedent a 
1 'heure actuelle une industrie nucleaire impor-
tante et diversifiee, aucun d'eux ne possede 
d'usine de separation isotopique pour la produc-
tion a l'eehelle industrielle de !'uranium enrichi 
en U 235 ; ils ont prefere jusqu'ici, pour des rai-
sons economiques, acheter de l'U 235 aux Etats-
Unis. Seuls dans le monde, les pays dotes d'armes 
nucleaires possedent actuellement des usines de 
ce genre, essentielles aussi bien pour la fabrica-
tion de la bombe thermonucleaire que pour l'ali-
mentation en combustible des reacteurs rapides 
et autres. Puisque, a l'avenir, ces installations de 
separation isotopique peuvent devenir interessan-
tes du point de vue economique pour les pays 
non nucleaires, il serait prudent, pour eviter 
d'eventuels malentendus, que les pays non nu-
cleaires de l 'U.E.O. fassent part de leur inten-
tion d'acquerir eventuellement toute installation 
nucleaire qui leur paraitrait utile sans autres 
90. Here it may be noted that in the field of 
the civil applications of nuclear energy the treaty 
seems to offer certain advantages for non-nuclear 
countries by facilitating exchanges of information 
and international co-operation . .Article IV in fact 
imposes on parties in a position to do so the 
obligation to contribute to the further develop-
ment of applications of nuclear energy for peace-
ful purposes, especially in the territories of non-
nuclear-weapon States. Admittedly, it is difficult 
to say to what extent civil nuclear assistance 
supplied for example by the United States to the 
non-nuclear countries of Euratom would be in-
creased by this article. Co-operation exists; it is 
limited by considerations of industrial compe-
tition and military secrecy; it is claimed that the 
second consideration would be less inhibiting in 
the case of assistance intended for non-nuclear 
countries party to the treaty because these coun-
tries would thereby have renounced the manu-
facture of the bomb and accepted safeguards on 
their nuclear activities. 
91. There remains the question of peaceful 
nuclear explosions which may - no-one knows if 
they will - become an economical proposition in 
the future, either for large-scale earthmoving or 
for the extraction of oil and natural gas . .Although 
it seems unlikely that they will be used for earth-
moving in the restricted territory of the WEU 
member countries, our civil engineering firms 
should nevertheless not be deprived of the right 
to use them in executing possible future contracts 
abroad. This is a principle of fundamental im-
portance for which there does not seem to be any 
precedent. Must a country renounce a specific 
branch of technology, likely to become economic-
ally worthwhile, for an indefinite period? It 
should be noted that nuclear weapons and peace-
ful nuclear explosives are universally recognised 
as being identical. If a country agrees to renounce 
one, it must renounce the other, otherwise its 
renunciation becomes purely symbolic. 
92. To offset the ban contained in Articles I 
and II, .Article V of the treaty provides measures 
to ensure that "potential benefits from any peace-
ful applications of nuclear explosions will be 
made available to non-nuclear-weapon States 
party to the treaty" at a low price excluding any 
charge for research and development. It should 
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be noted that those WEU countries which are 
likely to accede to the treaty are all in the same 
position with regard to peaceful explosions, the 
United Kingdom having stated that for econo-
mic reasons it is unlikely that it will develop 
peaceful explosives - it is counting on being able 
to obtain them from the United States if required. 
93. For the renunciation of the right to manu-
facture nuclear explosive devices to be acceptable 
to our countries, your Committee believes that 
the conditions in which these devices are made 
available to them must not place them in an un-
favourable position vis-a-vis the nuclear countries, 
and the latter must not be in a position to discrim-
inate between non-nuclear countries when peace-
ful nuclear services are to be supplied. Your 
Committee has taken due note of the statement 
of the United States delegate 1, according to which 
the rates applicable "would be no less favourable 
for the non-nuclear-weapon parties than for 
United States domestic users". It remains to 
ensure that the agreements to be reached in 
application of .Article V (and which should pre-
ferably be drawn up in the framework of the 
!.AEA) are based on a strict principle of non· 
discrimination for all countries whether nuclear 
or non-nuclear. 
(e) Safeguara 
94. By "safeguards" 2 or "security controls" s 
are meant a system of supervision (mainly re-
mote) of the civil nuclear industry by an inter-
national body, intended to ensure that the 
industry is not used in such a way as to serve 
military purposes. The safeguards systems all 
contain two elements: 
- first, the safeguarded industry is re-
quired to make periodical reports to 
the international body on its activities, 
in particular concerning quantities of 
nuclear material received, produced, 
stocked and dispatched; 
I. At the Eighteen-Nation Conference on Disarmament, 
25th July 1968. 
2. Term used in the non-proliferation treaty and the 
!AEA Statute. 
3. Term used in the Euratom treaty. 
restrictions que celles explicitement imposees par 
les traites en vigueur. 
90. On peut constater ici que, dans le domaine 
des applications civiles de l'energie nucleaire, le 
traite parait offrir certains avantages pour les 
pays non nucleaires en facilitant les echanges 
d'informations et la cooperation internationale. 
En effet, !'article IV impose aux parties en me-
sure de le faire, !'obligation de contribuer au de-
veloppement plus pousse des applications nu-
cleaires a des fins pacifiques, en particulier sur 
le territoire des Etats non nucleaires. Certes, il 
est difficile de dire dans queUe mesure cet article 
permettrait d'augmenter !'assistance nucleaire 
civile fournie, par exemple, par les Etats-Unis 
aux pays nucleaires de !'Euratom. La cooperation 
existe ; elle est limitee par des considerations de 
concurrence industrielle et de secret militaire ; 
on pretend que la seconde restriction jouerait un 
moindre role dans le cas de !'assistance destinee 
aux pays non nucleaires parties au traite, parce 
que ceux-ci, du fait de leur adhesion au traite, 
auraient renonce a fabriquer la bombe et au-
raient accepte un controle de leurs activites nu-
cleaires. 
91. Reste la question des explosions nucleaires 
a des fins pacifiques qui peut devenir - nul ne 
saurait en prejuger - economiquement interes-
sante dans l'avenir, soit pour les grands travaux 
de terrassement, soit pour !'extraction du petrole 
et du gaz nature!. Si son utilisation pour les tra-
vaux de terrassement parait peu probable sur le 
territoire exigu des pays membres de l'U.E.O., 
nos entreprises de genie civil ne devraient pas, 
pour autant, etre privees du droit d'y acceder 
pour !'execution d'eventuels contrats a l'etranger. 
C'est un principe d'une importance fondamen-
tale pour lequel il ne parait pas y avoir de pre-
cedent. Faut-il qu'un pays renonce, pour un 
temps indetermine, a une technologie particuliere, 
susceptible de devenir economiquement interes-
sante? Notons que l'identite technique de l'arme 
nucleaire et de l'explosif nucleaire pacifique est 
universellement reconnue. Si un pays accepte de 
renoncer a l'une, il faut qu'il renonce a l'autre, 
sinon sa renonciation devient purement sym-
bolique. 
92. L'article V du traite prevoit, en compensa-
tion de !'interdiction contenue dans les articles I 
et II, des mesures pour assurer que « les avanta-
ges pouvant decouler des applications pacifiques, 
quelles qu'elles soient, des explosions nucleaires 
soient accessibles sur une base non discrimina-
toire » aux signataires non nucleaires a un prix 
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reduit ne tenant pas compte des frais de mise au 
point. Notons que les pays de l'U.E.O. suscep-
tibles d'adherer au traite sont tous dans la meme 
situation a l'egard des explosions pacifiques, le 
Royaume-Uni ayant declare que, pour des raisons 
economiques, il etait peu probable qu'il procede 
a la mise au point d'explosifs pacifiques. Il 
compte pouvoir se les procurer, au besoin, aux 
Etats-Unis. 
93. Votre commission estime que, pour que nos 
pays considerent la renonciation au droit de fa-
briquer des dispositifs nucleaires explosifs comme 
acceptable, il faut que les conditions dans les-
quelles ces dispositifs seront mis a leur disposi-
tion ne les placent pas dans une situation defa-
vorable par rapport aux pays nucleaires, et que 
ces derniers ne soient pas en mesure de pratiquer 
une discrimination entre les pays nucleaires 
quand il s'agira de fournir des services dans le 
domaine des applications pacifiques des explo-
sions nucleaires. Votre commission a pris bonne 
note de la declaration du representant des Etats-
Unis 1 selon laquelle le tarif applicable « ne sera 
pas moins avantageux pour les parties au traite 
non dotees d'armes nucleaires que pour les utili-
sateurs americains ». Il reste a veiller a ce que 
les accords a intervenir en application de !'article 
V (et qu'il est souhaitable de voir conclus dans le 
cadre de l'A.I.E.A.) soient fondes sur un strict 
principe de non-discrimination s'appliquant a 
tous les pays, tant nucleaires que non nucleaires. 
(e) Les contr6les 
94. Par « garanties » 2 ou « controles de secu-
rite » 3 , on en tend un systeme de surveillance de 
l'industrie nucleaire civile exerce (a distance la 
plupart du temps) par un organe international 
pour s'assurer que les installations ne sont pas 
utilisees de maniere a servir des fins militaires. 
Tous les systemes de controle comportent deux 
elements: 
- d'une part, l'industrie controlee est 
tenue de rendre compte periodiquement 
a l'organe international de son activite 
et d'indiquer notamment les quantites 
de matieres nucleaires re~ues, produites, 
stockees et expediees ; 
1. A la Conference des Dix-huit puissances sur le 
desarmement, le 25 juillet 1968. 
2. Terme employe dans le traite de non-proliferation 
et dans le statut de l'A.I.E.A. 
3. Terme employe dans le traite de l'Euratom. 
- second, the international body makes 
unannounced inspections of installations 
from time to time on a statistical sample 
basis, in order to verify the correctness 
of the information contained in the in-
dustry's report. 
95. There are at present three international 
organisations applying nuclear safeguards: 
- the International Atomic Energy 
.Agency; 
-the European Nuclear Energy Agency; 
- the European Atomic Energy Commu-
nity (Euratom). 
Six of the WEU member countries are members 
of all three; the United Kingdom is a member of 
the !AEA and ENEA and has applied for mem-
bership of Euratom. 
96. In addition, according to the modified 
Bruasels Trea'lzy", the WEU Agency for the Con-
trol of Armaments has to carry out inspections 
of military nuclear installations in all continental 
member countries possessing them. Jurisdictions 
are iu fact hopelessly entangled, and this is a 
pre-existinr situation which has nothing to do 
with the non-proliferation treaty, which merely 
adds a further complication. 
97. ENEA, whose member countries are all 
members of OECD, in practice applies its safe-
guards only to the joint installations constructed 
under its aegis - the Dragon reactor in the 
United Kingdom and the Enrochemic repro-
cessing plant at Mol (Belgium). This does not 
seem to raise any problem of conflicting compe-
tence with the IAEA, or at least no-one has so 
far thought of raising the problem in the frame-
work of the non-proliferation treaty. 
98. As for Euratom, under the terms of its 
treaty it automaticall,y applies safeguards to the 
entire civil industry of the six member coun· 
tries; legally, its control is mainly of nuclear ma-
terial, installations being inspected inasmuch as 
they contain material subject to control. However, 
the plans of the installations are communicated to 
Euratom. Safeguards are limited to Euratom 
territory. 
99. On the other hand, the IAEA, which is the 
worldwide organisation since it has 97 members, 
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including all the NATO, Euratom and Warsaw 
Pact countries (except Eastern Germany), applies 
safeguards, according to its Statute, only when 
requested to do so by the parties concerned (the 
only installations automatically subject to IAEA 
safeguards are those supplied to a member coun-
try by the organisation itself). Application has 
mainly been requested in the framework of the 
civil nuclear assistance provided by the United 
States to underdeveloped countries, or in the 
framework of commercial nuclear transactions 
between two countries. In every case, a bi- or tri-
lateral agreement is concluded between the IAEA 
and the country or countries calling for the 
application of safeguards; the agreement specifies 
the installations and material which will be sub-
ject to control. Once a nuclear reactor is subject 
to IAEA safeguards, these apply permanently to 
the fissile material produced, without territorial 
limitation - this is the "right of pursuit" of 
IAEA which Euratom does not have. The export 
of fissile material subject to IAEA safeguards is 
not therefore permitted unless the IAEA is 
authorised to apply safeguards in the country 
of destination, or unless the products will be sub-
ject there to similar safeguards accepted by the 
IAEA, or unless the exporting country accepts 
the application of safeguards to an equivalent 
quantity of fissile material not previously subject 
to them. The IAEA safeguards may be applied 
either to installations or material, the plans of the 
installations controlled being communicated to 
the IAEA. 
100. Although the IAEA is a worldwide organ-
isation, it must be recognised that in practice it 
has not so far controlled very much compared 
with Euratom, as the following table shows: 
1966 
Number of Total power 
reactors of the 
safeguarded reactors (Mwt) 
IAEA 53 1,872 
Euratom 102 6,000 
101. The present situation with regard to the 
application of safeguards in the WEU countries 
may be summed up as follows: 
- d'autre part, l'organe international pro-
cede, de temps a autre et sans preavis, 
a des inspections des installations, sur 
la base d'un echantillonnage statistique, 
afin de verifier !'exactitude des informa-
tions contenues dans les rapports de 
l'industrie. 
95. A l'heure actuelle, trois organisations inter-
nationales exercent des controles nucleaires : 
- I' Agence Internationale de l'Energie 
Atomique; 
- l'Agence Europeenne de l'Energie Nu-
cleaire; 
- la Communaute Europeenne de l'Ener-
gie Atomique (Euratom). 
Six des pays membres de l'U.E.O. appar-
tiennent a ces trois organisations ; le Royaume-
Uni est membre de l'A.I.E.A. et de l'A.E.E.N., et 
il a pose sa candidature a !'Euratom. 
96. En outre, en vertu du Traite de Bruxelles 
modifie, l'Agence pour le Controle des Arma-
ments de l'U.E.O. est tenue d'exercer un controle 
sur les installations nucleaires militaires de tout 
membre continental qui en possooe. 11 existe done 
un enchevetrement de competences qui n'a rien 
a voir avec le traite de non-proliferation et qui, 
en effet, ne fait que compliquer une situation 
anterieure. 
97. L'A.E.E.N., dont les pays membres sont 
ceux de l'O.C.D.E., n'exerce en fait son controle 
que sur les seules installations communes cons-
truites sous son egide : le reacteur Dragon au 
Royaume-Uni et l'usine de traitement Euroche-
mic a Mol (Belgique). Ceci ne paratt pas poser de 
probleme de conflit de competences avec 
l'A.I.E.A. ou, tout au moins, personne jusqu'a 
present n'a songe a soulever la question dans le 
cadre du traite de non-proliferation. 
98. Quant a !'Euratom, il exerce d'office son 
controle, conformement a son propre traite, sur 
!'ensemble de l'industrie civile des six pays mem-
bres. Juridiquement, ce controle porte principa-
lement sur les matieres nucleaires, les installa-
tions etant inspectees dans la mesure ou elles 
contiennent des matieres soumises au controle. 
Toutefois, les plans des installations sont com-
muniques a !'Euratom. Ce controle se limite au 
territoire de !'Euratom. 
99. L'A.I.E.A., organisation vraiment univer-
selle puisqu'elle compte 97 membres, et notam-
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ment tousles pays de l'O.T.A.N., de l'Euratom 
et du Pacte de Varsovie (a !'exception de l'Alle-
magne orientale), n'exerce en revanche son con-
trole, salon son statut, qu'a la demande des parties 
qui en reclament !'application (les seules instal-
lations soumises d'office au controle de l'A.I.E.A. 
etant celles qu'elle fournit elle-meme a un pays 
membre). L'application de ce controle a ete sur-
tout demandee dans le cadre de !'assistance nu-
cleaire a des fins pacifiques fournie par les Etats-
Unis aux pays sous-developpes, ou dans le cadre 
d'echanges nucleaires commerciaux entre deux 
pays. Dans tous les cas, un accord bi- ou trilateral 
intervient entre l'A.I.E.A. et le ou les pays qui 
reclament !'application des controles j !'accord 
specifie les installations et les matieres qui y se-
ront soumises. Une :fois qu'un reacteur nucieaire 
est soumis au controle de l'A.I.E.A., ce oontrole 
s'applique en permanence aux produits fissiles 
speciaux qui en emanent, sans limitation territo-
riale - c'est le « droit de suite » dont jouit 
l'A.I.E.A., mais dont !'Euratom ne dispose pas. 
L'exportation des produits fissiles speciaux sou-
mis au controle de l'A.I.E.A. n'est done perm.ise 
que si l'A.I.E.A. est autorisee a appliquer ce 
controle dans le pays destinataire, ou si les pro-
duits en question y seront soumis a des controles 
analogues acceptes par l'A.I.E.A., ou si le pays 
exportateur accepte !'application de ce controle 
sur une quantite equivalente de produits fissiles 
speciaux non prealablement soumise au controle. 
Le controle de l'A.I.E.A. peut s'appliquer indiffe-
remment aux installations et aux matieres ; les 
plans des installations contrOlees sont communi-
ques a l'A.I.E.A. 
100. Si l'A.I.E.A. est une organisation univer-
selle, il faut bien reconnaitre que, dans la pra-
tique, elle n'a pas jusqu'ici controle grand-
chose par rapport A !'Euratom, comme le montre 
le tableau suivant : 
Annee 19116 
Nombre de Puissance 
reacteurs totale des 
contr6les reacteurs (Mwt) 
A.I.E.A. 53 1872 
Euratom 102 6000 
101. A l'heure actuelle, la situation en ee qui 
concerne !'application des controles dans les pays 
de l'U.E.O. se resume coiilllW lilUt: 
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- In the five Euratom countries not pos-
sessing nuclear weapons, all the nuclear instal-
lations on their territory are subject to Euratom 
safeguards; in addition, Eurochemic at Mol is 
also subject to ENEA safeguards. 
- In France, which is a member of Eura-
tom possessing milita:cy nuclear installations, only 
the civil installations are subject to Euratom 
safeguards; certain combined civil/military in-
stallations are partly inspected by Euratom. The 
Brussels Treaty provisions for the inspection of 
military nuclear installations have not yet been 
applied. 
- Although all six Euratom countries are 
members of the IAEA and participated in draw-
ing up its safeguards system, they are not subject 
to any Agency safeguards, as they have never 
requested their application. Nuclear installations 
and material supplied by the United States to 
Euratom member countries are subject either to 
control by United States inspectors under bi-
lateral agreements or to Euratom safeguards 
(since these started) under a special United 
States/Euratom agreement which provides that 
those directing the Euratom controls report to 
the United States on the way in which the com-
mitments have been fulfilled. 
- The United Kingdom, a nuclear-weapon 
country which is not a member of Euratom, 
has requested the unilatPral application of 
IAEA safeguards to a power reactor (Win-
frith); ENEA safeguards are also applied to the 
Dragon reactor constructed under the auspices of 
ENEA. 
102. As we have seen, the basic principle of the 
non-proliferation treaty is the application of 
IAEA safeguards to the nuclear activities of non-
nuclear weapon signatory countries. Notwith-
standing this principle, an agreement may be 
concluded to allow the IAEA to take account of 
the existence of regional organisations such as 
Euratom when applying its safeguards. 
103. The Euratom countries are faced with 
several problems. First, the inevitable reaction 
of those exploiting nuclear installations was to 
oppose the duplication implied by the application 
pure and simple of two safeguards systems. 
Second, it was wondered whether the presence of 
IAEA inspectors would not involve a risk of 
industrial espionage by the Soviet Union. This 
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possibility is perhaps not to be taken too seriously 
because the danger comes mainly from countries 
having reactors to sell on the world market: such 
a danger would be rather from the member coun-
tries of Euratom themselves and, no doubt, the 
United States and the United Kingdom. 
104. There is a more serious danger of dis-
crimination between Euratom member countries 
because France, a nuclear-weapon State, would 
not be obliged to accept IAEA safeguards if it 
were to sign the non-proliferation treaty (it has 
moreover no intention of signing it). It was 
thought that industrialists would be more pre-
pared to finance the construction of nuclear 
power stations on French territory where they 
would not be subject to IAEA safeguards. But 
this does not seem a very serious argument either, 
since the Euratom safeguards would in any event 
be applicable to such installations. The location 
of large industrial instal1ations would be mainly 
determined by economic factors. 
105. The case of supplies of nuclear material is 
more important. The IAEA's right of pursuit 
over all nuclear material produced in installations 
subject to its safeguards might well be a reason 
for not building a nuclear installation in a place 
where it would be subject to such safeguards, and 
therefore building it rather in France. But this 
aspect of discrimination would become less im-
portant if nearly all the non-nuclear countries 
accede to the non-proliferation treaty since they 
would then have to agree to the application of 
IAEA safeguards to imported nuclear material, 
whether this material were already subject to it 
by virtue of the conditions of production or not. 
106. Another aspect of supplies: imports of 
nuclear material into Euratom countries. Here 
again, the member countries of Euratom not 
possessing nuclear weapons could feel themselves 
at a disadvantage in relation to France because 
the supplier countries signatory to the non-pro-
liferation treaty are obliged to require the 
application of IAEA safeguards to all nuclear 
material supplied to non-nuclear countries. How-
ever, the IAEA safeguards system provides that 
its own safeguards may be replaced by similar 
safeguards acceptable to it: in the agreement to 
be concluded between the IAEA and Euratom, 
therefore, provision must be made for the latter's 
safeguards to be accepted by the Agency as equi-
- Dans les cinq pays de !'Euratom qui ne 
possedent pas d'armes nucleaires, !'ensemble des 
installations nucleaires sur leur territoire est sou-
mis au controle de !'Euratom ; en outre, l'Euro-
chemic, a Mol, est soumis en meme temps au con-
trole de l'A.E.E.N. 
- En France, membre de !'Euratom pos-
sedant des installations nucleaires militaires, les 
installations civiles seules sont soumises au 
controle de !'Euratom ; certaines installations 
mixtes, civiles et militaires, sont verifiees en par-
tie par !'Euratom. Les dispositions du Traite de 
Bruxelles qui prevoient le controle des installa-
tions nucleaires militaires n'ont jamais ete appli-
quees. 
- Les six pays de !'Euratom, bien qu'ils 
soient tous membres de l'A.I.E.A. et qu'ils aient 
contribue a !'elaboration de son systeme de con-
trole, ne subissent aucun controle de l'Agence, ne 
l'ayant jamais reclame. Les installations et ma-
tieres nucleaires fournies par les Etats-Unis aux 
pays membres de !'Euratom sont ou bien sou-
mises au controle des inspecteurs americains 
selon des accords bilateraux, ou bien, depuis que 
les controles de !'Euratom fonctionnent, soumises 
au controle de ceux-ci selon un accord special 
Etats-Unis/Euratom qui prevoit que la direction 
des controles de !'Euratom rendra compte aux 
Etats-Unis de !'execution de ses obligations. 
- Le Royaume-Uni, pays a armement nu-
cleaire n'appartenant pas a !'Euratom, a reclame 
unilateralement !'application des controles de 
l'A.I.E.A. sur un reacteur de puissance (Win-
frith) ; les controles de l'A.E.E.N. s'appliquent 
egalement au reacteur Dragon construit sous 
l'egide de l' A.E.E.N. 
102. Comme nous l'avons vu, le principe de base 
du traite de non-proliferation est !'application 
des controles de l'A.I.E.A. aux activites nucle-
aires des pays signataires non dotes d'armes nu-
cleaires. Par derogation a ce principe, un accord 
peut intervenir pour permettre a l'A.I.E.A. de 
tenir compte, dans !'application de ses controles, 
de !'existence d'organisations regionales telles que 
!'Euratom. 
103. Pour les pays de !'Euratom, plusieurs pro-
blemes se posent. Tout d'abord, la reaction inevi-
table des exploitants d'installations nucleaires a 
ete de s'opposer au double emploi qu'impliquerait 
!'application directe pure et simple de deux sys-
temcs de controle. En second lieu, on s'est de-
mande si la pr~ence d'inspecteurs de l'A.I.E.A. 
ne comporterait pas un risque d'espionnage in-
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dustriel exerce par l'U.R.S.S. Il ne faut peut-etre 
pas prendre cela trop au serieux ; en effet, le 
danger d'espionnage industriel vient surtout de8 
pays ayant des reacteurs a vendre sur le marche 
mondial - c'est-a-dire, en premier lieu, plutot 
des pays membres de !'Euratom eux-memes et, 
sans doute, des Etats-Unis et du Royaume-Uni. 
104. Plus grave est le danger d'une discrimina-
tion entre pays membres de !'Euratom du fait 
que la France pays dote d'armes nucleaires, ne 
serait pas te~ue d'accepter les controles de 
l'A.I.E.A. si elle etait signataire du traite de 
non-proliferation (elle n'a d'ailleurs pas !'inten-
tion de le signer). On a pense que les industriels 
seraient plutot disposes a financer la construction 
de centrales nucleaires sur le territoire fran<;ais 
ou ils ne seraient pas soumis a des controles de 
l'A.I.E.A. Mais ceci ne parait pas non plus un 
ar~rument tres serieux, etant donne que les con-
troles de !'Euratom s'appliqueraient, de toute 
fa<;on, a de telles installations. Ce sont surtout les 
conditions conjoncturelles qui determinent !'em-
placement des grandes installations industrielles. 
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105. Ija question de l'approvisionnement en ma-
tieres nucleaires est plus importante. Le droit de 
suite dont dispose l'A.I.E.A. sur toutes les ma-
tieres nucleaires produites dans les installations 
soumises a son controle, pourrait bien etre une 
raison pour ne pas implanter une installation nu-
cleaire la ou elle serait soumise au controle et par 
consequent de l'imolanter plutot en France. Mais 
cet aspect de la discrimination deviendra moins 
important si la quasi-totalite des pays non nu-
cleaires adherent au traite de non-proliferation, 
puisqu'ils seront alors tenus d'accepter !'applica-
tion du controle de l'A.I.E.A. aux matieres nu-
cleaires importees, que ces matieres y soient ou 
non deja soumises du fait des conditions de pro-
duction. 
106. Un autre aspect du probleme de l'approvi-
sionnement est celui des importations de matieres 
nucleaires dans les pavs de !'Euratom. Ici encore, 
les navs membres de !'Euratom non dotes d'armes nucle~ires pourraient se voir leses par rapport a 
la France, les payg fournisseurs adherant au 
traite de non-proliferation etant, de ce fait, tenus 
d'exiger !'application du controle de l'A.I.E.A. 
sur toutes les matieres nucleaires fournies aux 
pays non nucleaires. Cependant, le systeme de 
garanties de l'A.I.E.A. prevoit que les controles 
de celle-ci peuvent etre remplaces par des contro-
les analogues acccptes par elle ; il s'agit de pre-
voir, dans !'accord qui doit intervenir entre 
l'A.I.E.A. et !'Euratom, que les controles de ce 
valent safeguards in this sense. 
107. Finally, it may be noted that the non-pro-
liferation treaty itself provides in its preamble 
for the IAEA safeguards system to be adapted 
in the future for the use of instruments and other 
techniques at certain strategic points of the 
nuclear material flow. Such an evolution, advo-
cated in certain circles in the Euratom countries, 
would reduce the frequency of the inspections of 
installations in the future. 
108. The problem of safeguards will be settled 
only in the framework of the agreement to be 
negotiated between Euratom and the IAEA. Your 
Rapporteur has not therefore attempted to study 
this problem in depth. The Committee will have to 
follow up this matter when the IAEA/Euratom 
negotiations begin. To protect the interests of 
member countries, assurances must be obtained 
that supplies of nuclear material coming from 
third countries will in no circumstances be re-
dueed or suspended, and that the intervention of 
the IAEA in installations on Euratom territory 
do not go beyond the strict minimum necessary to 
enable the IAEA to verify the accuracy of safe-
guards data communicated to it by the Euratom 
controls directorate. 
Conclusions 
(a) General c:onclusiorw 
109. Your Committee first drew certain general 
conclusions, valid in the circumstances prevailing 
before the occupation of Czechoslovakia. 
110. Your Committee is of the opinion that the 
non-proliferation treaty, although creating a cer-
tain discrimination between the eontraeting par-
ties for which there seems to be no precedent, 
and therefore holding certain drawbacks for the 
non-nuclear countries, nevertheless offers sub-
stantial advantages for world stability and the 
prospeet of progress towards disarmament, and 
nuclear disarmament in particular. It is signifi-
cant that the treaty has to date been signed by 
81 countries, including three nuclear powers 1• 
1. See Appendix n. 
111. It is also extremely desirable that all the 
WEU countries agree on the position which each 
of them is to adopt. 
112. The Committee considers that in normal 
circumstances it would be in the interest of all 
the WEU member countries to accede to the 
treaty in the conditions mentioned below. 
113. The question of safeguards is very complex, 
but it will be settled, as far as the member coun-
tries of Euratom are concerned, only in the frame-
work of an agreement to be concluded with the 
IAEA. It would be desirable for the agreement 
which the United Kingdom is to conclude with the 
IAEA on the application of safeguards to its 
civilian nuclear activities to take account of the 
future accession of the United Kingdom to 
Euratom and, consequently of the Euratom-IAEA 
agreement. In order to reduce discrimination 
between WEU countries as far as possible, it 
would also be desirable for the provisions of the 
modified Brussels Treaty concerning the control 
of the nuclear weapons of continental member 
countries to be fully applied and accepted ex 
gratia by the United Kingdom. 
114. In conclusion, in normal circumstances your 
Committee would envisage the following condi-
tions for accession: 
(a) In order to maintain a joint position 
for all the WEU countries, it would be 
desirable for the three countries which 
have not yet signed the treaty to do so 
as soon as possible. 
(b) In view of the opinion of the Commis-
sion of the European Communities, the 
six member countries of Euratom will 
not be able to ratify the treaty until the 
safeguard agreements have been con-
cluded with the IAEA. 
(c) As the United Kingdom is a depositary 
country and its ratification is therefore 
required before the treaty can enter into 
force, it would be desirable for it to 
ratify at the same time as the two other 
depositary countries. 
(d) It would be desirable for all the member 
countries of WEU to make identical 
statements of interpretation upon rati-
fieation, as follows: 
(i) the treaty is considered as a step 
towards nuclear disarmament and 
not as an instrument establishing 
dernier pourront etre acceptes par l'Agence 
comme equivalents des siens dans ce domaine. 
107. Notons, en dernier lieu, que le traite de non-
proliferation lui-meme prevoit dans son pream-
bule que le systeme de controle de l'A.I.E.A. 
pourra s'adapter pour employer, a l'avenir, des 
instruments et autres moyens techniques en cer-
tains points strategiques pour garantir efficace-
ment le flux de matieres fissiles. Cette evolution, 
que preconisent certains milieux des pays de 
1 'Euratom, reduirait, dans l'avenir, la frequence 
des inspections des installations. 
108. Le probleme des controles ne sera regle 
que dans le cadre de l'accord qui sera negocie 
entre !'Euratom et l'A.I.E.A. Votre rapporteur 
n'a done pas cherche a examiner le probleme 
d'une maniere approfondie. Il appartiendra a la 
commission de suivre cette affaire lorsque les 
negociations entre l'A.I.E.A. et !'Euratom auront 
commence. Pour proteger les interets des pays 
membres, il faudra obtenir !'assurance que les 
fournitures de matieres fissiles venant de pays 
tiers ne seront en aucun cas reduites ou suspen-
dues, et que !'intervention de l'A.I.E.A. dans les 
installations situees sur le territoire de !'Eura-
tom ne depasseront pas le strict minimum neces-
saire pour permettre a l'A.I.E.A. de verifier 
!'exactitude des renseignements qui lui seront 
communiques par la direction des controles de 
!'Euratom. 
Conclusions 
(a) Conclusions generales 
109. Votre commission a tout d'abord tire cer-
taines conclusions generales, valables dans les 
circonstances qui existaient avant !'occupation de 
la Tchecoslovaquie. 
110. De l'avis de votre commission, le traite de 
non-proliferation, bien qu'etablissant une certaine 
discrimination entre parties contractantes pour 
laquelle il ne semble pas y avoir de precedent et 
comportant de ce fait certains inconvenients pour 
les pays non nucleaires, offre neanmoins des 
avantages substantiels pour la stabilite mondiale 
et pour les perspectives d'un progres sur la voie 
du desarmement, notamment du desarmement 
nucleaire. Il n'est pas sans importance que le 
traite ait a ce jour recueilli les signatures de 
quatre-vingt-un pays, y compris celles de trois 
puissances nucleaires 1• 
1. Voir annexe U. 
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111. I1 est, d'autre part, fortement souhaitable 
que tousles pays de l'U.E.O. s'aceordent sur !'at-
titude que chacun d'entre eux doit adopter. 
112. La commission considere qu'en temps nor-
mal, il serait dans l'interet de tousles pays mem-
bres de l'U.E.O. d'adherer au traite, dans les con-
ditions precisees plus loin. 
113. La question des controles est tres complexe 
mais ne sera resolue pour les pays membres de 
!'Euratom que dans le cadre de l'accord a con-
clure avec l'A.I.E.A. Il est souhaitable que l'ac-
cord que le Royaume-Uni a accepte de conclure 
avec l'A.I.E.A. pour !'application des garanties 
a ses activites nucleaires civiles, tienne compte de 
!'accession future de ce pays au traite de !'Eura-
tom et, par consequent, de l'accord Euratom-
A.I.E.A. I1 est egalement souhaitable, afin de 
reduire au minimum la discrimination entre les 
pays de l'U.E.O., que les dispositions du Traite 
de Bruxelles modifie qui prevoient le controle de 
l'armement nucleaire des pays membres continen-
taux soient pleinement appliquees et acceptees 
ex gratia par le Royaume-Uni. 
114. En conclusion, les conditions d'adhesion 
qu'envisagerait votre commission, en temps nor-
mal, sont les suivantes : 
(a) Afin de maintenir une position com-
mune de tousles pays de l'U.E.O., il 
serait souhaitable que les trois pays 
qui n'ont pas encore signe le traite le 
fassent dans un bref delai. 
(b) Vu l'avis de la Commission des Com-
munautes europeennes, les six pays 
membres de !'Euratom ne pourront ra-
tifier le traite que lorsque les accords 
sur les garanties auront ete conclus 
avec l'A.I.E.A. 
(c) Le Royaume-Uni etant l'un des pays 
depositaires dont la ratification est 
requise pour l'entree en vigueur du 
traite, il serait souhaitable qu'il le ra-
tifie en meme temps que les deux au-
tres pays depositaires. 
(d) I1 serait souhaitable que tous les pays 
membres de l'U.E.O., lorsqu'ils proce-
deront a la ratification, fassent des de-
clarations d'interpretation identiques 
selon lesquelles : 
( i) le traite est considere comme un 
pas vers le desarmement nueleaire 
et non pas comme un instrument 
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permanent discrimination between 
nu'Clear and non-nuclear countries. 
Consequently, if on the occasion 
of the periodical review confer-
ences satisfactory progress towards 
worldwide nuclear disarmament is 
not noted, this might constitute an 
extraordinary event compromising 
the supreme interests of the coun-
try and enabling it to withdraw 
from the treaty under the terms of 
Article X; 
(ii) the country adopts the interpre-
tation of two of the depositary 
countries according to which the 
treaty is not an obstacle to the 
accession of the future European 
federation to the nuclear status of 
one of its constituent countries; 
(iii) the country considers that the 
treaty imposes no restriction on 
present or future civil nuclear 
installations or activities apart 
from the actual fabrication of 
nuclear explosive devices; 
(iv) the treaty cannot be invoked by a 
third country as a reason for re-
fusing to supply nuclear material 
of any kind whatsoever. If this 
should happen, the fact would 
constitute an extraordinary event 
jeopardising the supreme interests 
of the eountry and enabling it tl) 
withdraw from the treaty. 
(b) Effects of the occupation of Czechoslovakia 
115. The repercussions of the events in Czecho-
slovakia on western defence and East-West re-
lations in general have been considered by the 
Chairman of the Committee in his report 1. Your 
Rapporteur will consider solely the t'Onsequences 
for the non-proliferation treaty. 
116. First, it is useful to recall the evolution of 
relations between the western countries on the 
one hand and the Soviet Union and its commu-
nist partners on the other with regard to the non-
1. Document 455. 
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proliferation treaty. The United States and the 
Soviet Union began to draw up their positions 
following the Irish initiatives between 1958 and 
1961. From 1962 to 1966, the positions of the 
two super-powers differed on the question of 
nuclear sharing within the alliances; in 1967 they 
reached a compromise on this question and from 
then on seemed on the whole to act in concert 1 
vis-a-vis the non-aligned countries and even some 
of their allies 2• The super-powers found them-
selves compelled to add, for the benefit of the 
non-nuclear countries, a series of compensatory 
measures to their original purely prohibitive text. 
During this period, although there were impor-
tant sources of disagreement between the super-
powers on other subjects, particularly Vietnam, 
they collaborated closely on non-proliferation and 
envisaged talks on limiting their nuclear weapons. 
117. Whereas, linked with special responsibili-
ties, the United Nations Charter had recognised 
the rights of the five great powers, it may be 
considered that when the present treaty was being 
drawn up these rights and responsibilities were 
narrowed down to the two super-powers - the 
Soviet Union and the United States. 
118. The occupation of Czechoslovakia took place 
when the treaty had been signed by some 75 coun-
tries, including the three depositary nuclear coun-
tries (the United Kingdom, the United States and 
the Soviet Union), all the members of the Warsaw 
Pact (except Albania), Belgium, Luxembourg and 
the Netherlands. Italy had announced its inten-
tion of signing it. The debate on ratification had 
started in the United States Senate Foreign 
Relations Committee. 
119. The Czechoslovak situation is one thing, but 
the international repercussions are another. In the 
framework of the present treaty, it is impossible 
not to stress the contents of the penultimate 
paragraph of the preamble, which reads as fol-
lows: 
"States must refrain in their international 
relations from the threat or use of force 
against the territorial integrity or political 
independence of any State or in any other 
1. Apart from the question-of safeguards, on which 
differences persisted until the end of 1967. 
2. Particularly;· Rumania, the Federal Republic of 
Germany, Belgium,~Italy and the United Kingdom. 
etablissant une discrimination 
permanente entre pays nucleaires 
et non nucleaires. En conse-
quence, si a !'occasion des confe-
rences d'examen periodiques, des 
progres satisfaisants vers le des-
armament nucleaire universe! ne 
sont pas constates, cela pourrait 
constituer un evenement extra-
ordinaire compromettant les inte-
rets supremes du pays et permet-
tant son retrait du traite aux 
termes de !'article X ; 
(ii) le pays fait sienne !'interpreta-
tion de deux des pays depositai-
res selon laquelle le traite ne fait 
pas obstacle a !'accession de la 
future federation europeenne au 
statut nucleaire de l'un des pays 
la composant ; 
(iii) le pays estime que le traite n'im-
pose aucune restriction sur les 
installations ou activites nuclEi-
aires civiles, actuelles ou futures, 
hormis la fabrication proprement 
dite de dispositifs nucleaires ex-
plosifs; 
(iv) le traite ne peut etre invoque 
par un pays tiers comme motif 
pour refuser de fournir des ma-
tieres nucleaires de quelque na-
ture qu'elles soient. S'il devait 
l'etre, ce fait constituerait un 
evenement extraordinaire com-
promettant les interets supremes 
du pays et permettant ainsi son 
retrait du traite. 
(b) Incidences de l'occupation de la 
Tchecoslovaquie 
115. Les consequences des evenements de Tche-
coslovaquie pour la defense occidentale et pour 
les relations Est-Ouest en general sont etudiees 
par le president de la commission dans son rap-
port 1. Votre rapporteur se borne aux seules con-
sequences qui en decoulent pour le traite de non-
proliferation. 
116. Il est d'abord utile de rappeler !'evolution 
des rapports des pays occidentaux avec I 'Union 
Sovietique et ses partenaires communistes en ce 
qui concerne le traite de non-proliferation. Les 
1. Document 455. 
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Etats-Unis et !'Union Sovi6tique ont commence 
a arreter leurs positions a la suite des initiatives 
irlandaises qui eurent lieu entre 1958 et 1961. De 
1962 a 1966 les positions dffi deux superpuissances 
ont diverge sur la question du partage nucieaire 
au sein dffi alliances ; c'est en 1967 qu'ils ont 
trouve un compromis sur cette question, et a par-
tir de ce moment, ils paraissent avoir agi large--
ment de concert 1 vis-8.-vis des pays non alignes, 
et meme de certains de leurs allies 2• Les super-
puissances se sont vues obligees de completer leur 
texte primitif de simple interdiction par une 
serie de mesures compensatoires pour les pays 
non nucleaires. Pendant cette periode, bien que 
sur d'autres sujets, notamment le Vietnam, les 
desaccords entre les superpuissances aient ete 
importants, celles-ci ont poursuivi une etroite 
collaboration sur la non-proliferation et envisage 
des pourparlers sur la limitation de leurs armes 
nucleaires. 
117. Alors que la Charte des Nations Uniffi avait 
reconnu les droits, allies a des responsabilites 
particulieres, des cinq grands, on peut considerer 
que ces droits et responsabilites etaient devenus, 
pour !'elaboration du present traite, l'apanage des 
deux supergrands -l'U.R.S.S. et les Etats-Unis. 
118. L'occupation de la Tchecoslovaquie inter-
vint alors que le traite avait ete signe par quel-
que soixante-quinze pays, y compris les trois pays 
nucleaires depositaires (Royaume-Uni, Etats-
Unis, U.R.S.S.), tous les membres du Pacte de 
Varsovie (sauf l'Albanie), la Belgique, le Luxem-
bourg et les Pays-Bas. L'Italie avait annonce son 
intention de le signer. Le debat sur la ratifica-
tion etait ouvert a la commission des affaires 
etrangeres du Senat americain. 
119. La situation tchecoslovaque est une chose, 
mais les repercussions internationales en sont une 
autre. Dans le cadre du present traite, on ne peut 
s'empecher de souligner le contenu de l'avant-
dernier alinea du preambule du traite selon 
lequel: 
« les Etats doivent s'abstenir, dans leurs 
relations internationales, de recourir a la 
menace ou a l'emploi de la force, soit 
contre l'integrite territoriale ou l'indepen-
I. Hormis la question du controle sur laquelle les 
divergences persisterent jusqu'a la fin de 1967. 
2. Notanunent la Rouma.nie, l'Allema.gne federa.le, la 
Belgique, l'Ita.lie et le Royaume-Uni. 
manner inconsistent with the purposes of 
the United Nations ... " 
This paragraph is not an innovation in inter-
national law - as it says, it only recalls the 
commitments entered into in the framework of 
the United Nations and repeated on many occa-
sions, in particular in the Warsaw Pact. 
120. When undertaking new commitments, the 
member States of WEU must ask themselves what 
is the value of the signature of the Soviet Union, 
Bulgaria, Eastern Germany, Hungary and 
Poland. 
121. Apart from technicalities and· the actual 
subject of a treaty, an essential and prior element 
is the confidence which signatory States can have 
in the value placed on the commitment by their 
eo-contractors. It was thought that as far as the 
Eastern European countries were concerned. 
doubts as to their sincerity belonged to the bygone 
age of the cold war. We are now forced to note 
that the events in Czechoslovakia have set d~­
tente back by more than ten years and called in 
question all later negotiations for developing it. 
122. This deplorable situation has been felt 
everywhere: 
- In Geneva on 3rd September, Mr. Willy 
Brandt, Federal German Minister for 
Foreign Affairs, stated that " ... the rules 
of international coexistence and the 
work of restoring mutual trust that 
appeared to have been achieved, in spite 
of setbacks, in the years after the second 
world war - all that is once again at 
stake. No matter what one may under-
stand by the sphere of interests of a 
great nuclear power, it does not alter 
the fact that the universal rules of 
general universal law· that are also 
bindingly embodied as principles of the 
United Nations Charter, and remain un-
restrictedly valid, must not be violated. 
Those principles are sovereignty, terri-
torial integrity, non-violence, the right 
of self-determination of nations, and 
human rights." In Bonn on 28th August, 
a government spokesman stated that the 
decision on the signature of the non-
proliferation treaty would- be taken 
only "when light had been thrown on 
certain problems and when the inter-
national situation had become clearer". 
am 
- In Geneva again, on 5th September, Mr. 
Medici, Italian Minister for Foreign 
Affairs, said that "the flagrant violation 
of one of the essential principles of the 
treaty has profoundly upset those who 
see this instrument as an essential con-
dition of the improvement of relations 
between States". Speaking to his Parlia-
ment's Foreign Affairs Committee on 
24th August, Mr. Medici had said that 
Italy would postpone signature of the 
treaty as a sign of disapproval. 
- In Washington on 5th September, Mr. 
Mike Mansfield, leader of the majority 
in the United States Senate, stated that 
it was possible that the Senate might 
not take any action this year on the non-
proliferation treaty 1• 
123. In spite of the Committee's desire to explore 
all paths likely to lead to d~tente and disarma-
ment, particularly by encouraging the control of 
nuclear weapons, it has not been able to depart 
from these opinions. This is the theme of a para-
graph of the preamble to the recommendation 
proposed by the Committee. 
124. The political situation arising from the 
treaty is, however, more complex than may appear 
merely from a consideration of events in Czecho-
slovakia, its invaders and the Western European 
States. 
125. Eighty-one States have already signed the 
treaty. As we have seen, it is of considerable value 
for world stability and the prospects of nuclear 
disarmament. Do we have the right to delay its 
entry into force? After all, there is no fear that 
the four non-nuclear countries which invaded 
Czechoslovakia with Russia will acquire nuclear 
weapons in the foreseeable future; the grip of the 
Soviet Union and its mistrust of any expression 
of autonomy on the part of its satellites prevent 
this. On the other hand, there are other parts of 
the world where the danger of an increase in the 
number of nuclear countries is more serious. Is it 
not our duty to ward off the danger which this 
represents? 
I. International Herald Tribune, 6th Septembel' 1968. 
dance politique de tout Etat, soit de toute 
autre maniere incompatible avec les buts 
des Nations Unies ... » 
Ce paragraphe n'est pas une innovation en droit 
international - comme il est precise, il ne fait 
que reprendre des engagements contractes dans le 
cadre des Nations Unies et repris a de nom-
breuses occasions, notamment dans le Pacte de 
Varsovie. 
120. Au moment de contracter de nouveaux en-
gagements, les Etats membres de l'U.E.O. doivent 
s'interroger sur la valeur de la signature de 
l'Union Sovietique, de la Bulgarie, de l'Allemagne 
orientale, de la Hongrie et de la Pologne. 
121. Or, en dehors des aspects techniques et de 
l'objet meme d'un traite, un element essentiel et 
prealable est la confiance que peuvent avoir les 
Etats signataires dans la valeur de !'engagement 
de leurs co-contractants. On croyait que cette 
mise en question, pour ce qui est des pays de 
l'Est, appartenait a l'ere revolue de la guerre 
froide. Force nous est bien de constater que les 
evenements de Tchecoslovaquie ont fait reculer la 
detente de plus de dix ans et mis en question 
toute negociation ulterieure pour la developper. 
122. Cette situation deplorable a ete ressentie 
partout: 
- A Geneve, le 3 septembre, M. Willy 
Brandt, Ministre des affaires etrangeres 
de l'Allemagne federale, a declare: 
« ... Les regles de la coexistence inter-
nationale et l'amvre de restauration de 
la confiance reciproque qui, en depit de 
revers, semblaient acquises au cours des 
annees qui ont suivi la seconde guerre 
mondiale, tout cela est a nouveau remis 
en cause. Quoi que l'on entende par 
sphere d'interets d'une grande puissance 
nucleaire, il n'en reste pas moins que 
les regles generales du droit universe!, 
qui sont egalement partie integrante des 
principes de la Charte des Nations Unies 
et qui restent absolument imprescripti-
bles, ne doivent pas etre violees. Ces 
principes sont la souverainete, l'inte-
grite territoriale, la non-violence, le 
droit des peuples a !'auto-determination 
et les droits de 1 'homme. » A Bonn, le 
28 aout, le porte-parole du gouverne-
ment avait declare que la decision con-
cernant la signature du traite sur la 
non-proliferation «ne serait prise que 
lorsque la lumiere serait faite sur cer-
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tains problemes, et lorsque la situation 
internationale se serait eclaircie ». 
- A Geneve encore, le 5 septembre, 
M. Medici, Ministre des affaires etran-
geres de l'Italie, a dit: «La violation 
flagrante d'un des principes essentiels 
du traite a profondement bouleverse 
ceux qui voient dans cet instrument une 
condition essentielle de !'amelioration 
des relations entre Etats. » Devant la 
commission des affaires etrangeres de 
son parlement, le 24 aout, M. Medici 
avait dit que l'Italie ajournerait la 
signature du traite en signe de desap-
probation. 
- A Washington, le 5 septembre, M. Mike 
Mansfield, Chef de la majorite du Senat 
des Etats-Unis, a affirme qu'il etait 
possible que le Senat n'agisse pas cette 
annee en ce qui concerne le traite de 
non-proliferation 1, 
123. Malgre la volonte de votre commission de 
rechercher tous les moyens qui conduisent a la 
detente et au desarmement, notamment en favo-
risant le controle des engins nucleaires, ses conclu-
sions n'ont pu s'ecarter de ces opinions. C'est ce 
qu'elle a exprime dans un alinea du preambule 
de la recommandation qu'elle vous propose. 
124. La situation politique qui decoule du traite 
est plus complexe, cependant, que ne le laisse 
apparaitre la seule consideration des evenements 
de Tchecoslovaquie, de ses envahisseurs et des 
Etats d'Europe occidentale. 
125. Quatre-vingt-un Etats ont deja signe le 
traite. Celui-ci presente, nous l'avons montre, un 
interet considerable pour la stabilite mondiale et 
les espoirs de desarmement nucleaire. A vons-nous 
le droit de retarder son entree en vigueur? Apres 
tout, il n'est pas a craindre que les quatre pays 
non dotes d'armes nucleaires, qui ont envahi la 
Tchecoslovaquie avec la Russie, accedent a l'arme 
atomique dans un avenir previsible ; l'emprise 
de l'Union Sovietique et sa mefiance a l'egard 
de toute expression d'autonomie de la part de 
ses satellites l'interdisent. Il est, en revanche, 
d'autres parties du monde oil le danger de l'ac-
croissement du nombre des pays disposant d'un 
armement nucleaire est plus grave. N'est-il pas 
de notre devoir de parer au danger que cela 
represente ? 
1. Voir !'International Herald Tribune du 6 septembre 
1968. 
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126. The Committee therefore considers: 
(i) that the abovementioned general con-
clusions will remain valid in the 
future; 
( ii) that nothing can be done to prevent 
the entry into force of the treaty as 
soon as possible; it is therefore desir-
able for the United Kingdom to ratify 
it no later than the United States and 
the Soviet Union; 
(iii) that the WEU countries which have 
not yet· signed the treaty should post-
pone signing until the WEU Council 
decides the situation in Europe and 
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Soviet policy make it desirable for all 
the WEU member countries to accede 
to the treat,y; 
(iv) that the result of such an attitude will 
be to establish, at a difficult time for 
international relations and while the 
affair of the "second Prague coup" is 
not over, close solidarity between the 
member States of WEU. 
127. The Committee will not fail to follow devel-
opments attentively and to propose to the 
Assembly the advice to be given to the Council 
on this subject. 
126. Aussi, votre commission considere: 
(i) que les conclusions generales enoncees 
plus haut resteront valables a l'ave-
nir; 
(ii) que rien ne peut etre fait qui empeche 
!'entree en vigueur du traite aussi 
rapidement que possible; il est done 
souhaitable que le Royaume-Uni ne le 
ratifie pas plus tard que les Etats-
Unis et l'U.R.S.S. ; 
(iii) que les pays de l'U.E.O. qui n'ont pas 
encore signe le traite devraient sur-
seoir a la signature jusqu'a ce que le 
Conseil de l'U.E.O. decide que la 
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situation en Europe et la politique 
de l'U.R.S.S. rendent souhaitable 
!'accession au traite de tous les pays 
membres de l'U.E.O.; 
(iv) que pareille attitude a pour conse-
quence d'etablir, a un moment diffi-
cile des relations internationales et 
alors que l'affaire du « second coup 
de Prague» n'est pas terminee, une 
etroite solidarite entre les Etats mem-
bres de l'U.E.O. 
127. Votre commission ne manquera pas de sui-
vre attentivement !'evolution de la situation et 
de proposer a l'Assemblee les avis a donner au 
Conseil en cette matiere. 
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Treaty on the non-proliferation of nuclear weapons 1 
signed in London, Moscow and Washington 
on 1st July 1968 
1. The States concluding this Treaty, herein-
after referred to as the "Parties to the Treaty", 
2. Considering the devastation that would be 
visited upon all mankind by a nuclear war and 
the consequent need to make every effort to avert 
the danger of such a war and to take measures 
to safeguard the security of peoples, 
3. Believing that the proliferation of nuclear 
weapons would seriously enhance the danger of 
nuclear war, 
4. In conformity with resolutions of the United 
Nations General Assembly calling for the con-
clusion of an agreement on the prevention of 
wider dissemination of nuclear weapons, 
5. Undertaking to co-operate in facilitating the 
application of International Atomic Energy 
Agency safeguards on peaceful nuclear activities, 
6. Expressing their support for research, 
development and other efforts to further the 
application, within the framework of the Inter-
national Atomic Energy Agency safeguards 
system, of the principle of safeguarding 
effectively the flow of source and special fission-
able materials by use of instruments and other 
techniques at certain strategic points, 
7. Affirming the principle that the benefits of 
peaceful applications of nuclear technology, in-
cluding any technological by-products which may 
be derived by nuclear-weapon States from the 
development of nuclear explosive devices, should 
be available for peaceful purposes to all Parties 
to the Treaty, whether nuclear-weapon or non-
nuclear-weapon States, 
8. Convinced that in furtherance of this prin-
ciple, all Parties to the Treaty are entitled to 
1. Paragraph numbers have been added to the official 
text for ease of reference. 
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participate in the fullest possible exchange of 
scientific information for, and to contribute alone 
or in co-operation with other States to, the 
further development of the applications of 
atomic energy for peaceful purposes, 
9. Declaring their intention to achieve at the 
earliest possible date the cessation of the nuclear 
arms race and to undertake effective measures in 
the direction of nuclear disarmament, 
10. Urging the co-operation of all States in the 
attainment of this objective, 
11. Recalling the determination expressed by the 
Parties to the 1963 Treaty banning nuclear 
weapon tests in the atmosphere, in outer space 
and under water in its Preamble to seek to 
achieve the discontinuance of all test explosions 
of nuclear weapons for all time and to continue 
negotiations to this end, 
12. Desiring to further the easing of inter-
national tension and the strengthening of trust 
between States in order to facilitate the cessation 
of the manufacture of nuclear weapons, the 
liquidation of all their existing stockpiles, and 
the elimination from national arsenals of nuclear 
weapons and the means of their delivery pur-
suant to a Treaty on general and complete dis-
armament under strict and effective international 
control, 
13. Recalling that, in accordance with the 
Charter of the United Nations, States must 
refrain in their international relations from the 
threat or use of force against the territorial 
integrity or political independence of any State, 
or in any other manner inconsistent with the 
purposes of the United Nations, and that the 
establishment and maintenance of international 
peace and security are to be promoted with the 
least diversion for armaments of the world's 
human and economic resources; 
Have agreed as follows: 
ANNEXE I DOCUllriENT 454 
ANNEXE I 
Traite sur la non-proliferation des armes nueUaires 1 
signe et Londres, Moscoa ~ Washington 
le 1• juillet 1968 
1. Les Etats qui concluent le present traite, ci-
apres denommes les c: parties au traite », 
2. Considerant les devastations qu'une guerrc 
nucMaire ferait subir a 1 'humanite entiere et la 
necessite qui en resulte de ne menager aucun 
effort pour ecarter le risque d'une telle guerre 
et de prendre des mesures en vue de sauvegarder 
la securite des peuples, 
3. Persuades que la proliferation des armes 
nucieaires augmenterait considerablement le ris-
que de guerre nucieaire, 
4. En conformite avec les resolutions de l'As-
semblee generale de !'Organisation des Nations 
Unies demandant la conclusion d'un accord sur 
la prevention d'une plus grande dissemination 
des armes nucleaires, 
5. S'engageant a cooperer en vue de faciliter 
!'application des garanties de l'Agence Inter-
nationale de l'Energie Atomique aux activites 
nucleaires pacifiques, 
6. Exprimant leur appui aux efforts de recher-
che, de mise au point et autres visant a favoriser 
!'application, dans le cadre du systeme de garan-
ties de 1' Agence Internationale de l'Energie .Ato-
mique, du principe d'une garantie efficace du 
flux de matieres brutes et de produits fissiles 
speciaux grace a l'emploi d'instruments et autres 
moyens techniques en certains points strategi-
ques, 
7. .Affirmant le p:rincipe selon lequel les avan-
tages des applications pacifiques de la tech-
nologie nueleaire, y compris tous sous-produits 
technologiques que les Etats dotes d'armes nucle. 
aires pourraient obtenir par la mise au point de 
dispositifs nucleaires explosifs, devraient etre 
accessibles, a des fins pacifiques, a toutes les par-
ties au traite, qu'il s'agisse d'Etats dotes ou non 
dotes d'armes nucleaires, 
8. Convaincus qu'en application de ce principe, 
toutes les :parties au traite ont le droit de parti-
1. Lee pa.ragraphes du t&xte oftioiel ont ete numerot.es 
po\11' faeiliter lee rifenliWtlB. 
ciper a un echange aussi large que p08sible de 
renseignements scientifiques en vue du develop-
pement plus pousse des utilisations de l'energie 
atomique a des fins pacifiques, et de contribuer 
a ce developpement a titre individuel ou en co-
operation avec d'autres Etats, 
9. Declarant leur intention de parvenir au plus 
tot a la cessation de la course aux armements 
nucieaires et de prendre des mesures efficaces 
dans la voie du desarmement nucleaire, 
10. Demandant instamment la cooperation de 
tous les Etats en vue d'atteindre eet objectif, 
J 1. Rappelant que les parties au traite de 1963 
interdisant les essais d'armes nucieaires dans 
!'atmosphere, dans l'espace extra-atmospMrique 
et sous l'eau ont, dans le preambule dudit traite, 
exprime leur determination de chercher a assu-
rer l'arret de toutes les explosions experimentales 
d'armes nucieaires a tout jamais et de poursuivre 
les negociations a cette fin, 
12. Desireux de promouvoir la detente inter-
nationale et le renforcement de la confiance entre 
Etats afin de faciliter la cessation de la fabri-
cation d'arni.es nucleaires, la liquidation de tons 
les stocks existants desdites armes, et l'~limina­
tion des armes nucleaires et de leurs vecteurs des 
arsenaux nationaux en vertu d'un traite sur le 
desarmement general et complet sous un controle 
international strict et efficace, 
13. Rappelant que, conformement a la eharte des 
Nations Unies, les Etats doivent s'abstenir, dans 
leurs relations internationales, de reeourir a la 
menace ou a l'emploi de la force, soit contre 
l'integrite territoriale ou l'independance politique 
de tout Etat, soit de toute autre maniere incom-
patible avec les buts des Nations Unies, et qu'il 
faut favoriser l'etablissement et le maintien de 
la paix et de la securite internationales en ne 
detournant vers les armements que le minimum 
des ressourees humaines et economiques du monde, 
Sont convenus de ce qui suit : 
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Article I 
Each nuclear-weapon State Party to the 
Treaty undertakes not to transfer to any recipient 
whatsoever nuclear weapons or other nuclear 
explosive devices or control over such weapons or 
explosive devices directly, or indirectly; and not 
in any way to assist, encourage, or induce any 
non-nuclear-weapon State to manufacture or 
otherwise acquire nuclear weapons or other 
nuclear explosive devices, or control over such 
weapons or explosive devices. 
Article II 
Each non-nuclear-weapon State Party to the 
Treaty undertakes not to receive the transfer 
from any transferor whatsoever of nuclear 
weapons or other nuclear explosive devices or of 
control over such weapons or explosive devices 
directly, or indirectly; not to manufacture or 
otherwise acquire nuclear weapons or other 
nuclear explosive devices; and not to seek or re-
ceiv~ any assistance in the manufacture of nuclear 
weapons or other nuclear explosive devices. 
Article Ill 
1. Each non-nuclear-weapon State Party to the 
Treaty undertakes to accept safeguards, as set 
forth in an agreement to be negotiated and con-
cluded with the International Atomic Energy 
AgenGy in accordance with the Statute of the 
International Atomic Energy Agency and the 
Agency's safeguards system, for the exclusive 
purpose of verification of the fulfilment of its 
obligations assumed under this Treaty with a 
view to preventing diversion of nuclear energy 
from peaceful uses to nuclear weapons or other 
nuclear explosive devices. Procedures for the 
safeguards required by this article shall be 
followed with respect to source or special fission-
able material whether it is being produced, pro-
cessed or used in any principal nuclear facility 
or is outside any such facility. The safeguards 
required by this article shall be applied on all 
source or special fissionable material in all peace-
ful nuclear activities within the territory of such 
State, under its jurisdiction, or carried out under 
its control anywhere. 
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2. Each State Party to the Treaty undertakes 
not to provide: (a) source or special fissionable 
material, or (b) equipment or material especially 
designed or prepared for the processing, use or 
production of special fissionable material, to any 
non-nuclear-weapon State for peaceful purposes, 
unless the source or special fissionable material 
shall be subject to the safeguards required by this 
article. 
3. The safeguards required by this article shall 
be implemented in a manner designed to comply 
with article IV of this Treaty, and to avoid 
hampering the economic or technological develop-
ment of the parties or international co-operation 
in the field of peaceful nuclear activities, in-
cluding the international exchange of nuclear 
material and equipment for the processing, use 
or production of nuclear material for peaceful 
purposes in accordance with the provisions of 
this article and the principle of safeguarding set 
forth in the preamble of the Treaty. 
4. Non-nuclear-weapon States Party to the 
Treaty shall conclude agreements with the Inter-
national Atomic Energy Agency to meet the 
requirements of this article either individually or 
together with other States in accordance with 
the Statute of the International Atomic Energy 
Agency. Negotiation of such agreements shall 
commence within 180 da,ys from the original 
entry into force of this Treaty. For States 
depositing their instruments of ratification or 
accession after the 180-day period, negotiation of 
such agreements shall commence not later than 
the date of such deposit. Such agreements shall 
enter into force not later than eighteen months 
after the date of initiation of negotiations. 
Article IV 
1. Nothing in this Treaty shall be interpreted 
as affecting the inalienable right of all the 
Parties to the Treaty to develop research, 
production and use of nuclear energy for peace-
ful purposes without discrimination and in con-
formity with articles I and II of this Treaty. 
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Article I 
Tout Etat dote d'armes nucleaires qui est 
partie au traite s'engage a ne transferer a qui 
que ce soit, ni directement ni indirectement, des 
armes nucieaires ou autres dispositifs nuclEiaires 
explosifs, ou le controle de telles armes ou de 
tels dispositifs explosifs, et a n'aider, n'encoura-
ger ni inciter d'aucune fac;on un Etat non dote 
d'armes nucleaires, quel qu'il soit, a fabriquer ou 
acquerir de quelque autre maniere des armes 
nucieaires ou autres dispositifs nucieaires explo-
sifs, ou le controle de telles armes ou de tels dis-
positifs explosifs. 
Article II 
Tout Etat non dote d'armes nucleaires qui 
est partie au traite s'engage a n'accepter de qui 
que ce soit, ni directement ni indirectement, le 
transfert d'armes nucieaires ou autres dispositifs 
explosifs nucieaires ou du controle de telles armes 
ou de tels dispositifs explosifs, a ne fabriquer ni 
acquerir de quelque autre maniere des armes 
nucieaires ou autres dispositifs nucieaires explo-
sifs, et a ne rechercher ni recevoir une aide quel-
conque pour la fabrication d'armes nucieaires ou 
d'autres dispositifs nucleaires explosifs. 
Article Ill 
1. Tout Etat non dote d'armes nucieaires qui 
est partie au traite s'engage a accepter les ga-
ranties stipulees dans un accord qui sera negocie 
et conclu avec l' Agence Internationale de l'Ener-
gie Atomique, conformement au statut de 
l'Agence Internationale de l'Energie Atomique 
et au systeme de garanties de ladite Agence, a 
seule fin de verifier !'execution des obligations 
assumees par ledit Etat aux termes du present 
traite, en vue d'empecher que l'energie nucieaire 
ne soit detournee de ses utilisations pacifiques 
vers des armes nucieaires ou d'autres dispositifs 
explosifs nucieaires. Les modalites d'application 
des garanties requises par le present article por-
teront sur les matieres brutes et les produits fis-
siles speciaux, que ces matieres ou produits soient 
produits, traites ou utilises dans une installation 
nucieaire principale ou se trouvent en dehors 
d'une telle installation. Les garanties requises 
par le present article s'appliqueront a toutes ma-
tieres brutes ou tous produits fissiles speciaux 
dans toutes les activites nucieaires pacifiques 
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exercees sur le territoire d'un tel Etat, sous sa 
juridiction, ou entreprises sous son controle en 
quelque lieu que ce soit. 
2. Tout Etat partie au traite s'engage a ne pas 
fournir: (a) de matieres brutes ou de produits 
fissiles speciaux ; (b) d'equipements ou de matie-
res specialement con<;us ou prepares pour le trai-
tement, !'utilisation ou la production de produits 
fissiles speciaux, a un Etat non dote d'armes 
nucieaires, quel qu'il soit, a des fins pacifiques, 
a moins QUe lesdites matieres brutes OU lesdits 
produits fissiles speciaux ne soient soumis aux 
garanties requises par le present article. 
3. Les garanties requises par le present article 
seront mises en reuvre de maniere a satisfaire aux 
dispositions de !'article IV du present traite et 
a eviter d'entraver le developpement economique 
ou technolog:ique des parties au traite, ou la 
cooperation internationale dans le domaine des 
activites nucieaires pacifiques, notamment les 
echanges internationaux de matieres et d'equi-
pements nucieaires pour le traitement, !'utilisa-
tion ou la production de matieres nucieaires a 
des fins pacifiques, conformement aux disposi-
tions du present article et au principe de garantie 
enonce au preambule du present traite. 
4. Les Etats non dotes d'armes nucleaires qui 
sont parties au traite concluront des accords avec 
l'Agence Internationale de l'Energie Atomique 
pour satisfaire aux exigences du present article, 
soit a titre individuel, soit conjointement avec 
d'autres Etats conformement au statut de 
l'Agence Internationale de l'Energie Atomique. 
La negociation de ces accords commencera dans 
les 180 jours qui suivront !'entree en vigueur 
initiale du present traite. Pour les Etats qui 
deposeront leur instrument de ratification ou 
d'adhesion apres ladite periode de 180 jours, la 
negociation de ces accords commencera au plus 
tard a la date de depot dudit instrument de rati-
fication ou d'adhesion. Lesdits accords devront 
entrer en vigueur au plus tard 18 mois apres la 
date du commencement des negociations. 
Article IV 
1. Aucune disposition du present traite ne sera 
interpretee comme portant atteinte au droit 
inalienable de toutes les parties au traite de 
developper la recherche, la production et !'utili-
sation de l'energie nucieaire a des fins pacifiques, 
sans discrimination et conformement aux dis-
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2. All the Parties to the Treaty undertake to 
facilitate, and have the right to participate in, 
the fullest possible exchange of equipment, 
materials and scientific and technological 
information for the peaceful uses of nuclear 
energy. Parties to the Treaty in a position to do 
so shall also co-operate in contributing alone or 
together with other States or international 
organisations to the further development of the 
applications of nuclear energy for peaceful pur-
poses, especially in the territories of non-nuclear-
weapon States Party to the Treaty, with due 
consideration for the needs of the developing 
areas of the world. 
Article V 
Each Party to the Treaty undertakes to take 
appropriate measures to ensure that, in accord-
ance with this Treaty, under appropriate inter-
national observation and through appropriate 
international procedures, potential benefits from 
any peaceful applications of nuclear explosions 
will be made available to non-nuclear-weapon 
States Party to the Treaty on a non-dis-
criminatory basis and that the charge to such 
Parties for the explosive devices used will be as 
low as possible and exclude any charge for 
research and development. Non-nuclear-weapo:rt 
States Party to the Treaty shall be able to obtain 
such benefits, pursuant to a special international 
agreement or agreements, through an appropriate 
international body with adequate representation 
of non-nuclear-weapon States. Negotiations on 
this subject shall commence as soon as possible 
after the Treaty enters into force. Non-nuclear-
weapon States Party to the Treaty so desiring 
may also obtain such benefits pursuant to bi-
lateral agreements. 
Article VI 
Each of the Parties to the 'l'reaty undertakes 
to pursue negotiations in good faith on effective 
measures relating to cessation of the nuclear arms 
r~ at an early date and to nuclear disarmament, 
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and on a Treaty on general and complete dis-
armament under strict and effective international 
control. 
Article VII 
Nothing in this Treaty affects the right of 
any group of States to conclude regional treaties 
in order to assure the total absence of nuclear 
weapons in their respective territories. 
Article VIII 
1. Any Party to the Treaty may propose amend-
ments to this Treaty. The text of any proposed 
amendment shall be submitted to the Depositary 
Governments which shall circulate it to all Parties 
to the Treaty. Thereupon, if requested to do so 
by one third or more of the Parties to the Treaty, 
the Depositary Governments shall convene a con-
ference, to which they shall invite all the 
Parties to the Treaty, to consider such an amend-
ment. 
2. Any amendment to this Treaty must be 
approved by a majority of the votes of all the 
Parties to the Treaty, including the votes of all 
nuclear-weapon States Party to the Treaty and 
all other Parties which, on the date the amend-
ment is circulated, are members of the Board of 
Governors of the International Atomic Energy 
Agency. The amendment shall enter into force 
for each Party that deposits its instrument of 
ratification of the amendment upon the deposit 
of such instruments of ratification by a majority 
of all the Parties, including the instruments of 
ratification of all nuclear-weapon States Party 
to the Treaty and all other Parties which, on the 
date the amendement is circulated, are members 
of the Board of Governors of the International 
Atomic Energy Agency. Thereafter, it shall enter 
into force for any other Party upon the deposit 
of its instrument of ratification of the amend-
ment. 
3. Five years after the entry into force of this 
Treaty, a conference of Parties to the Treaty shall 
be held in Geneva, Switzerland, in order to review 
the operation of this Treaty with a view to 
assuring that the purposes of the preamble and 
the provisions of the Treaty are being realised. 
At intervals of five years thereafter, a majority 
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positions des articles premier et II du present 
traite. 
2. Toutes les parties au traite s'engagent a faci-
liter un echange aussi large que possible d'equi-
pement, de matieres et de renseigneme~t~ sc.ien-
tifiques et technologiques en vue des utilisations 
de l'energie nucleaire a des fins pacifiques, et 
ont le droit d'y participer. Les parties au traite 
en mesure de le faire devront aussi cooperer en 
contribuant, a titre individuel ou conjointement 
avec d'autres Etats ou des organisations inter-
nationales, au developpement plus pousse des ap-
plications de l'energie nucleaire a des fins pacifi-
ques, en particulier sur les territoires des Etats 
non dotes d'armes nucleaires qui sont parties au 
traite, compte dument tenu des besoins des re-
gions du monde qui sont en voie de developpe-
ment. 
Article V 
Chaque partie au traite s'engage a prendre 
des mesures appropriees pour assurer que, con-
formement au present traite, sous une surveil-
lance internationale appropriee et par la voie de 
procedures internationales appropriees, les avan-
tages pouvant decouler des applications pacifi-
ques, quelles qu'elles soient, des explosions nucle-
aires soient accessibles sur une base non discri-
minatoire aux Etats non dotes d'armes nucle-
aires qui sont parties au traite, et que le cout 
pour lesdites parties des dispositifs explosifs uti-
lises soit aussi reduit que possible et ne comporte 
pas de frais pour la recherche et la mise au point. 
Les Etats non dotes d'armes nucleaires qui sont 
parties au traite seront en mesure d'obtenir des 
avantages de cette nature, conformement a un 
accord international special ou a des accords 
internationaux speciaux, par l'entremise d'un 
organisme international approprie ou les Etats 
non dotes d'armes nucleaires seront representes 
de maniere adequate. Des negociations ace sujet 
commenceront le plus tot possible apres l'entree 
en vigueur du traite. Les Etats non dotes d'armes 
nucleaires qui sont parties au traite pourront 
aussi, s'ils le souhaitent, obtenir ces avantages en 
vertu d'accords bilateraux. 
Article VI 
Chacune des parties au traite s'engage a 
poursuivre de bonne foi des negociations sur des 
mesures efficaces relatives a la cessation de la 
course aux armements nucleaires a une date rap-
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prochee et au desarmement nucleaire, et sur un 
traite de desarmement general et complet sous un 
controle international strict et efficace. 
Article VII 
Aucune clause du present traite ne porte 
atteinte au droit d'un groupe quelconque d'Etats 
de conclure des traites regionaux, de fa~n a 
assurer !'absence totale d'armes nucleaires sur 
leurs territoires respectifs. 
Article VIII 
1. Toute partie au traite peut proposer des 
amendements au present traite. Le texte de tout 
amendement propose sera soumis aux gouverne-
ments depositaires, qui le communiqueront a tou-
tes les parties au traite. Si un tiers des parties 
au traite ou davantage en font alors la demande, 
les gouvernements depositaires convoqueront une 
conference a laquelle ils inviteront toutes les 
parties au traite pour etudier cet amendement. 
2. Tout amendement au present traite devra 
etre approuve a la majorite des voix de toutes 
les parties au traite, y compris les voix de tous 
les Etats dotes d'armes nucleaires qui sont par-
ties au traite et de toutes les autres parties qui, 
a la date de la communication de l'amendem.ent, 
sont membres du conseil des gouverneurs de 
l'Agence Internationale de l'Energie Atomique. 
L'amendement entrera en vigueur a l'egard de 
toute partie qui deposera son instrument de rati-
fication dudit amendement, des le depot de tels 
instruments de ratification par la majorite des 
parties, y compris les instruments de ratification 
de tous les Etats dotes d'armes nucleaires qui 
sont parties au traite et de toutes les autres par-
ties qui, a la date de la communication de l'amen-
dement, sont membres du conseil des gouver-
neurs de l'Agence Internationale de l'Energie 
Atomique. Par la suite, l'amendement entrera en 
vigueur a l'egard de toute autre partie des le 
depot de son instrument de ratification de 
l'amendement. 
3. Cinq ans apres !'entree en vigueur du pre-
sent traite, une conference des parties au traite 
aura lieu a Geneve (Suisse), afin d'examiner le 
fonctionnement du present traite en vue de s'as-
surer que les objectifs du preambule et les dispo-
sitions du traite sont en voie de realisation. Par 
la suite, a des intervalles de cinq ans, une majo-
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of the Parties to the Treaty may obtain, by sub-
mitting a proposal to this effect to the Depositary 
Governments, the convening of further con-
ferences with the same objective of reviewing the 
operation of the Treaty. 
Article IX 
1. This Treaty shall be open to all States for 
signature. Any State which does not sign the 
Treaty before its entry into force in accordance 
with paragraph 3 of this Article may accede to it 
at any time. 
2. This Treaty shall be subject to ratification 
by signatory States. Instruments of ratification 
and instruments of accession shall be deposited 
with the Governments of the United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland, the Union 
of Soviet Socialist Republics and the United 
States of America 1, which are hereby designated 
the Depositary Governments. 
3. This Treat;y shall enter into force after its 
ratification by the States, the Governments of 
which are designated Depositaries of the Treaty, 
and forty other States signatory to this Treaty 
and the deposit of their instruments of rati-
fication. F'or the purposes of this Treaty, a 
nuclear-weapon State is one which has manu-
factured and exploded a nuclear weapon or other 
nuclear explosive device prior to 1st January 
1967. 
4. F'or States whose instruments of ratification 
or accession are deposited subsequent to the entry 
into force of this Treaty, it shall enter into force 
on the date of the deposit of their instruments of 
ratification or accession. 
5. The Deposita~y Governments shall promptly 
inform all signatory and acceding States of the 
date of each signature, the date of deposit of 
each instrument of ratification or of accession, 
the date of the entry into force of this Treaty, 
and the date of receipt of any requests for con-
vening a conference or other notices. 
I. The names of the three countries appear in this order 
in the version signed in London. 
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6. This Treaty shall be registered by the De-
positary Governments pursuant to Article 102 of 
the Charter of the United Nations. 
Article X 
1. Each Party shall in exercising its national 
sovereignty have the right to withdraw from the 
Treaty if it decides that extraordinary events, 
related to the subject matter of this Treaty, have 
jeopardised the supreme interests of its country. 
It shall give notice of such withdrawal to all 
other Parties to the Treaty and to the United 
Nations Security Council three months in ad-
vance. Such notice shall include a statement of 
the extraordinary events it regards as having 
jeopardised its supreme interests. 
2. Twenty-five years after the entry into force 
of the Treaty, a Conference shall be convened to 
decide whether the Treaty shall continue in force 
indefinitely, or shall be extended for an 
additional fixed period or periods. This decision 
shall be taken by a majority of the Parties to th~ 
Treaty. 
Article XI 
This Treaty, the English, Russian, French, 
Spanish and Chinese texts of which are equally 
authentic, shall be deposited in the archives of 
the Depositary Governments. Duly certified 
copies of this Treaty shall be transmitted by the 
Depositary Governments to the Governments of 
the signatory and acceding States. 
In witness whereof the undersigned, duly 
authorised, have signed this Treaty. 
Done in triplicate at London, Moscow and 
Washington t, this first day of July 1968. 
I. The names of the three capitals appear in this order 
in the version signed in London. 
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rite des parties au traite pourra obtenir, en sou-
mettant une proposition a cet effet aux gouver-
nements depositaires, la convocation d'autres 
conferences ayant le meme objet, a savoir exa-
miner le fonctionnement du traite. 
Article IX 
1. Le present traite est ouvert a la signature 
de tous les Etats. Tout Etat qui n'aura pas signe 
le present traite avant son entree en vigueur, 
conformement au paragraphe 3 du present arti-
cle, pourra y adherer a tout moment. 
2. Le present traite sera soumis a la ratificat~o~ 
des Etats signataires. Les instruments de ratifi-
cation et les instruments d'adhesion seront depo-
ses aupres des gouvernements du Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, des 
Etats-Unis d'Amerique et de l'Union des Repu-
bliques Socialistes Sovietiques 1 , qui sont par les 
presentes designes comme gouvernements depo-
sitaires. 
3. Le present traite entrera en vigueur apres 
qu'il aura ete ratifie par les Etats dont les gou-
vernements sont designes comme depositaires du 
traite, et par quarante autres Etats signataires 
du present traite, et apres le depot de leurs ins-
truments de ratification. Aux fins du present 
traite un Etat dote d'armes nucleaires est un 
' Etat qui a fabrique et a fait exploser une arme 
nucleaire ou un autre dispositif nucleaire explo-
sif avant le 1"~ janvier 1967. 
4. Pour les Etats dont les instruments de rati-
fication ou d'adhesion seront deposes apres l'en-
tree en vigueur du present traite, celui-ci entrera 
en vigueur a la date du depot de leurs instru-
ments de ratification ou d'adhesion. 
5. Les gouvernements depositaires informeront 
sans delai tous les Etats qui auront signe le pre-
sent traite ou y auront adhere de la date de cha-
que signature, de la date du depot de chaque 
instrument de ratification ou d'adhesion, de la 
date d'entree en vigueur du present traite et de 
la date de reception de toute demande de convo-
1. Les noms des trois pays sont donnes dans cet ordre 
dans la version signee ii. Londres. 
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cation d'une conference ainsi que de toute autre 
communication. 
6. Le present traite sera enregistre par les gou-
vernements depositaires conformement a 1 'article 
102 de la charte des Nations Unies. 
Article X 
1. Chaque partie, dans l'exercice de sa souve-
rainete nationale, aura le droit de se retirer du 
traite si elle decide que des evenements extra-
ordinaires, en rapport avec l'objet du present 
traite, ont compromis les interets supremes de 
son pays. Elle devra notifier ce retrait a toutes 
les autres parties au traite ainsi qu'au Conseil 
de securite de !'Organisation des Nations Unies 
avec un preavis de trois mois. Ladite notification 
devra contenir un expose des evenements extra-
ordinaires que l'Etat en question considere 
comme ayant compromis ses interets supremes. 
2. Vingt-cinq ans apres l'entree en vigueur du 
traite, une conference sera convoquee en vue de 
decider si le traite demeurera en vigueur pour 
une duree indefinie, ou sera proroge pour une 
ou plusieurs periodes supplementaires d'une du-
ree determinee. Cette decision sera prise a la 
majorite des parties au traite. 
Article XI 
Le present traite, dont les textes anglais, 
russe, espagnol, franc;ais et chinois font egale-
ment foi, sera depose dans les archives des gou-
vernements depositaires. Des copies dument certi-
fiees conformes du present traite seront adressees 
par les gouvernements depositaires aux gouverne-
ments des Etats qui auront signe le traite, ou qui 
y auront adhere. 
En foi de quoi les soussignes, dftment habi-
lites a cet effet, ont signe le present traite. 
Fait en triple exemplaire a Londres, Moscou 
et Washington 1, le premier juillet 1968. 
1. Les noms des trois capitales sont donnes dans cet 
ordre dans la version signee a Londres. 
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Signatories of the Treaty on the non-proliferation of nuclear weapons 















15. Dominican Republic 











































46. San Marino 
47. Senegal 
48. Somali Republic 
4:9. Togo 
50. Tunisia 
51. United Kingdom 
52. USSR 












78. Trinidad and Tobago 
79. Madagascar 
80. Ethiopia 
81. Maldive Islands 





Sipt.dairet1 du traiU ear 
la non-prolif4ratioft da armes nucl~iJW 
d la date du 11 aeptembre 1968 
1. Afghanistan 29. Laos 
2. Autriche 30. Liban 
3. Barbade 31. Liberia 
4. Bolivie 32. Malaisie 
5. Botswana 33. Maurice 
6. Bulgarie 34. Maroc 
7. Ceylan 35. Nepal 
8. Chine 36. Nouvelle-Zelande 
9. Colombie 37. Nicaragua 
10. Costa Rica 38. Nigeria 
11. Chypre 39. Norvege 
12. Tchecoslovaquie 40. Panama 
13. Dahomey 41. Paraguay 
14. Danemark 42. Perou 
15. R6publique dominicaine 43. Philippines 
16. El Salvador 44. Pologne 
17. Finlande 45. Roumanie 
18. Ghana 46. St-Marin 
19. Grece 47. Senegal 
20. Haiti 48. Somalie 
21. Honduras 49. Togo 
22. Hongrie 50. Tunisie 
23. Islande 51. Royaume-Uni 
24. Iran 52. U.R.S.S. 
25. Irlande 53. Etats-Unis d'.Amerique 
26. Cote d'Ivoire 54. Uruguay 
27. Kenya 55. Venezuela 
28. Corie 56. Vietnam 
57. Mexique 70. J ordanie 
58. Canada 71. Congo 
59. Libye 72. Guatemala 
60. Cameroun 73. Luxembourg 
61. Tchad 74. Koweit 
62. Republique Democratique Allemande 75. Suede 
63. Irak 76. Pays-Bas 
64. Mongolie 77. Belgique 
65. Syrie 78. Trinite et Tobago 
66. Republique Arabe Unie 79. Madagascar 
67. Lesotho 80. Ethiopie 
68. Equateur 81. Iles Maldives 
69. Yougoslavie 





Resolution 2313, commending the non-proliferation treaty, 
adopted by the United Nations General Assembly 
on 12th June 1968 
The General Assembly, 
Recalling its resolutions 2346 (XXII) of 
19th December 1967, 2153 A (XXI) of 17th No-
vember 1966, 2149 (XXI) of 4th November 1966, 
2028 (XX) of 19th November 1965 and 1665 
(XVI) of 4th December 1961, 
Convinced of the urgency and great import-
ance of preventing the spread of nuclear weapons 
and of intensifying international co-operation in 
the development of peaceful applications of 
atomic energy, 
Having considered the report of the Con-
ference of the Eighteen-Nation Committee on Dis-
armament, dated 14th March 1968, and ap-
preciative of the work of the Committee on the 
elaboration of the draft non-proliferation treaty, 
which is attached to that report, 
Convinced that, pursuant to the provisions of 
the treaty, all signatories have the right to engage 
in research, production and use of nuclear energy 
for peaceful purposes and will be able to acquire 
source and special fissionable materials as well as 
equipment for the processing, use and production 
of nuclear material for peaceful purposes, 
Convinced further that an agreement to 
prevent the further proliferation of nuclear 
weapons must be followed as soon as possible by 
effective measures on the cessation of the nuclear 
arms race and on nuclear disarmament, and that 
the non-proliferation treaty will contribute to 
this aim, 
Affirming that in the interest of inter-
national peace and security both nuclear-weapon 
and non-nuclear-weapon States carry the res-
ponsibility of acting in accordance with the 
principles of the Charter of the United Nations 
that the sovereign equality of all States shall be 
respected, that the threat or use of force in inter-
national relations shall be refrained from and 
that international disputes shall be settled by 
peaceful means, 
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1. Commends the Treaty on the Non-Proli-
feration of Nuclear Weapons, the text of which 
is annexed to the present resolution; 
2. Requests the Depositary Governments to 
open the Treaty for signature and ratification at 
the earliest possible date; 
3. Expresses the hope for the widest possible 
adherence to the Treaty by both nuclear-weapon 
and non-nuclear-weapon States; 
4. Requests the Conference of the Eighteen-
Nation Committee on Disarmament and the 
nuclear-weapon States urgently to pursue 
negotiations on effective measures relating to the 
cessation of the nuclear arms race at an early 
date and to nuclear disarmament, and on a treaty 
on general and complete disarmament under strict 
and effective international control; 
5. Requests the Conference of the Eighteen-
Nation Committee on Disarmament to report on 
the progress of its work to the General Assembly 
at its twenty-third session. 
The resolution was adopted by 95 votes to 4, 
with 21 abstentions. 
In favour: Afghanistan, Australia, Austria, 
Barbados, Belgium, Bolivia, Bots-
wana, Bulgaria, Byelorussian Soviet 
Socialist Republic, Cameroon, 
Canada, Ceylon, Chad, Chile, China, 
Colombia, Congo (Democratic Re-
public of), Costa Rica, Cyprus, 
Czechoslovakia, Dahomey, Denmark, 
Ecuador, El Salvador, Ethiopia, 
Finland, Ghana, Greece, Guatemala, 
Guyana, Honduras, Hungary, Ice-
land, Indonesia, Iran, Iraq, Ireland, 
Israel, Italy, Ivory Coast, Jamaica, 
Japan, Jordan, Kenya, Kuwait, 
Laos, Lebanon, Lesotho, Liberia, 
Libya, Luxembourg, Madagascar, 
Malaysia, Maldive Islands, Malta, 
Mauritius, Mexico, Mongolia, Mo-
rocco, Nepal, Netherlands, New 
Zealand, Nicaragua, Nigeria, Nor-
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Resolution 2373 de l' Assemblee generate des Nations Unie$ 
se felicitant du traite de non-proliferation, , _ 
adoptee le 12 juin 1968 --
L'Assembiee generale, 
Rappelant ses resolutions 2346 (XXII) du 
19 decembre 1967, 2153A (XXI) du 17 novembre 
1966, 2149 (XXI) du 4 novembre 1966, 2028 
(XX) du 19 novembre 1965 et 1665 (XVI) du 
4 decembre 1961, 
Convaincue qu'il est urgent et tres important 
de prevenir la diffusion des armes nucleaires et 
d'intensifier la cooperation internationale pour 
developper les applications pacifiques de l'energie 
atomique, 
Ayant examine le rapport du Comite des 
Dix-huit puissances sur le desarmement en date 
du 14 mars 1968 et rendant hommage a l'muvre 
accomplie par le comite en elaborant le projet de 
traite sur la non-proliferation qui est joint a ce 
rapport, 
Convaincue que, conformement aux disposi-
tions du traite, tous les signataires ont le droit 
de faire des recherches sur l'energie nucleaire et 
de produire et utiliser cette energie a des fins 
pacifiques et qu'ils pourront acquerir les matieres 
brutes et les produits fissiles speciaux, ainsi que 
l'equipement necessaires a la transformation, a 
!'utilisation et a la production de matieres nu-
cleaires a des fins pacifiques, 
Convaincue en outre qu'un accord tendant 
a prevenir une plus grande proliferation des 
armes nucleaires doit etre suivi le plus tOt pos-
sible de mesures efficaces concernant la cessation 
de la course aux armements nucleaires et le desar-
mement nucleaire et que le traite sur la non-
proliferation servira cette fin, 
Affirmant que, dans l'interet de la paix et 
de la securite internationales, les Etats dotes 
d'armes nucleaires tout comme ceux qui en sont 
depourvus ont la responsabilite d'agir conforme-
ment aux principes de la Charte des Nations 
Unies selon lesquels on doit respecter l'egalite 
souveraine de tous les Etats, s'abstenir de re-
courir a la menace ou a l'emploi de la force dans 
les relations internationales et regler les diffe-
rends internationaux par des moyens pacifiques, 
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' 
1. Se felicite du traite sur la non-proliferation 
des armes nucleaires dont le texte est joint en 
annexe a la presente resolution j 
2. Prie les gouvernements depositaires d'ouvrir 
le traite a la signature et a la ratification a une 
date aussi rapprocMe que possible ; 
3. Exprime l'espoir que les adhesions au traite 
seront aussi nombreuses que possible tant de la 
part des Etats dotes d'armes nucleaires que de 
ceux qui en sont depourvus ; 
4. Prie le C'omite des Dix-huit puissances sur 
le desarmement et les Etats dotes d'armes nu-
cieaires de poursuivre d'urgence les negociations 
sur des mesures efficaces concernant la cessation 
de la course aux armements nucleaires a une date 
rapprocMe et le desarmement nucleaire, ainsi 
que sur un traite relatif au desarmement general 
et complet sous un controle international strict et 
efficace; 
5. Prie le Comite des Dix-huit puissances sur le 
desarmement de rendre compte des progres de ses 
travaux a l'Assembiee generale a sa vingt-
troisieme session. 
La resolution a ete adoptee par 95 voix contre 
4 et 21 abstentions. 
Ont vote pour : Afghanistan, Australie, Au-
triche, Barbade, Belgique, Bo-
livie, Botswana, Bulgarie, 
Republique socialiste sovie-
tique de Bielorussie, Came-
roun, Canada, Ceylan, Tchad, 
Chili, Chine, Colombie, Repu-
blique democratique du 
Congo, Costa Rica, Chypre, 
TcMcoslovaquie, Dahomey, 
Danemark, Equateur, El Sal-
vador, Ethiopie, Finlande, 
Ghana, Grece, Guatemala, 
Guyane, Honduras, Hongrie, 
Islande, Indonesie, Iran, lrak, 
Irlande, Israel, Italie, Cote 
d'lvoire, Jamaique, Japon, 
J ordanie, Kenya, Koweit, 
Laos, Liban, Lesotho, Liberia, 
Libye, Luxembourg, Mada-
way, Pakistan, Panama, Paraguay, 
Peru, Philippines, Poland, Ruma-
nia, Senegal, Singapore, Somalia, 
South Africa, Southern Y em.en, 
Sudan, Sweden, Syria, Thailand, 
Togo, Trinidad and Tobago, Tuni-
sia, Turkey, Ukrainian Soviet 
Socialist Republic, Union of Soviet 
Socialist Republics, United Arab 
Republic, United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland, 
United States of America, Upper 





Albania, Cuba, United Republic of 
Tanzania, Zambia. 
Abstaining : Algeria, Argentina, Brazil, Burma, 
Burundi, Central African Republic, 
Congo (Brazzaville), France, Gabon, 
Guinea, India, Malawi, Mali, Mauri-
tania, Niger, Portugal, Rwanda, 
Saudi Arabia, Sierra Leone, Spain, 
Uganda. 
Note : The following countries did not take part 
in the vote: 
Cambodia, Dominican Republic, 
Gambia, Haiti. 
AimED~ II 
gascar, Malaisie, Ties Maldi-
ves, Malte, Maurice, Mexique, 
Mongolie, Maroc, Nepal, 
Pays-Bas, Nouvelle-Zelande, 
Nicaragua, Nigeria, Norvege, 
Pakistan, Panama, Paraguay, 
Perou, Philippines, Pologne, 
Roumanie, Senegal, Singa-
pour, Somalie, Afrique du 
Sud, Yemen du Sud, Soudan, 
Suede, Republique arabe sy-
rienne, Thai1ande, Togo, Tri-
nite et Tobago, Tunisie, Tur-
quie, Republique socialiste so-
vietique d'Ukraine, Union des 
Republiques Socialistes Sovie-
tiques, Republique Arabe 
Unie, Royaume-Uni de Gran-
de-Bretagne et d 'Irlande du 




zuela, Y~men, Yougoslavie. 
Ont vote contre : Albanie, Cuba, Republique 
unie de Tanzanie, Zambie. 
Abstentions: Algerie, Argentine, Bresil, 
Birmanie, Burundi, Republi-
que centrafricaine, Congo 
(Brazzaville), France, Gabon, 
Guinee, Inde, Malawi, Mali, 
Mauritanie, Niger, Portugal, 
Rwanda, Arabie seoudite, 
Sierra Leone, Espagne, Ou-
ganda. 
Note : Les pays suivants n'ont pas pris part au 
vote: 
Cambodge, Republique domi-
nicaine, Gambie, Haiti. 
DOCUMENT 454 APPENDIX IV 
APPENDIX IV 
Resolution 255 (1968) 1 adopted by the United Nations 
Security Council, New York on 19th June 1968 
The Security Council, 
Noting with appreciation the desire of a 
large number of States to subscribe to the Treaty 
on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, 
and thereby to undertake not to receive the trans-
fer from any transferor whatsoever of nuclear 
weapons or other nuclear explosive devices or 
of control over such weapons or explosive devices 
directly, or indirectly; not to manufacture or 
otherwise acquire nuclear weapons or other 
nuclear explosive devices; and not to seek or re-
ceive any assistance in the manufacture of 
nuclear weapons or other nuclear explosive 
devices, 
Taking into consideration the concern of 
certain of these States that, in conjunction with 
their adherence to the Treaty on the Non-Pro-
liferation of Nuclear Weapons, appropriate 
measures be undertaken to safeguard their 
security, 
Bearing in mind that any aggression accom-
panied by the use of nuclear weapons would 
endanger the peace and security of all States, 
1. Ayes : Union of Soviet Socialist Republics, United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United 
States of America, China, Canada, Denmark, Ethiopia, 
Hungary, Paraguay, Senegal. 
Abstentions : France, Algeria, Brazil, India, Pakistan. 
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1. Recognises that aggression with nuclear 
weapons or the threat of such aggression against 
a non-nuclear-weapon State would create a 
situation in which the Security Council, and 
above all its nuclear-weapon State permanent 
members, would have to act immediately in ac-
cordance with their obligations under the United 
Nations Charter; 
2. Welcomes the intention expressed by 
certain States that they will provide or support 
immediate assistance, in accordance with the 
Charter, to any non-nuclear-weapon State Party 
to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear 
Weapons that is a victim of an act or an object 
of a threat of aggression in which nuclear 
weapons are used; 
3. Reaffirms in particular the inherent right, 
recognised under Article 51 of the Charter, of 
individual and collective self-defence if an armed 
attack occurs against a member of the United 
Nations, until the Security Council has taken 
measures necessary to maintain international 
peace and security. 
Source: United Nations Security Council document 
S /RES /255 (1968). 
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Resolution 255 (1968) 1 adoptee par le Conseil de securite 
des Nations Unies, d New York, le 19 juin 1968 
Le Oonseil de securite, 
Prenant note avec appreciation du d~sir 
d'un grand nombre d'Etats de souscrire au Traite 
sur la non-proliferation des armes nucleaires et, 
par la, de s'engager a n'accepter de qui que ce 
soit, ni directement ni indirectement, le transfert 
d'armes nucleaires ou autres dispositifs explosifs 
nucleaires ou du controle de telles armes ou de 
tels dispositifs explosifs, a ne fabriquer ni acqu&-
rir de quelque autre maniere des armes nucleai-
res ou autres dispositifs nucleaires explosifs et a 
ne rechercher ni recevoir une aide quelconque 
pour la fabrication d'armes nucleaires ou d'autres 
dispositifs explosifs nucleaires, 
Prenant en consideration le souci de certains 
de ces Etats que, en liaison avec leur adhesion 
au Traite sur la non-proliferation des armes nu-
cleaires, des mesures appropriees soient prises 
pour garantir leur securite, 
Ayant present a l'esprit que toute agression 
accompagnee de l'emploi d'armes nucleaires me-
nacerait la paix et la securite de tous les Etats, 
1. Ont vote pour: Union des Republiques Socialistes 
Sovietiques, Royaume-Uni de G:rande B:retagne et d'I:r-
lande du No:rd, Etats-Unis d'Ame:rique, Chine, Canada, 
Danema:rk, Ethiopia, Hongrie, Pa:raguay, Benegal. 
Abstentions : France, Algeria, Bresil, Inde, Pakistan. 
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1. ReconnaU qu'une agression avec emploi 
d'armes nucleaires ou la menace d'une telle agres-
sion a l'encontre d'un Etat non dote d'armes nu-
cleaires creerait une situation dans laquelle le 
Conseil de securite et, au premier chef, tous ses 
membres permanents dotes d'armes nucleaires 
devraient agir immediatement conformement a 
leurs obligations aux termes de la Charte des 
Nations Unies; 
2. Accueille avec satisfaction !'intention ex-
primee par certains Etats de fournir ou d'ap-
puyer une assistance immediate, conformement a 
la Charte, a tout Etat non dote d'armes nucleai-
res partie au Traite sur la non-proliferation des 
armes nucleaires qui serait victime d'un acte ou 
l'objet d'une menace d'agression avec emploi d'ar-
mes nucleaires ; 
3. Reaffirme, en particulier, le droit nature!, 
reconnu par !'article 51 de la Charte, de legitime 
defense, individuelle et collective, dans le cas oil 
un membre des Nations Unies est l'objet d'une 
agression armee, jusqu'a ce que le Conseil de 
securite ait pris les mesures necessaires pour 
maintenir la paix et la securite internationales. 
Source: Document du Conseil de securite des Nations 
Unies S/RES/255 (1968). 
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Text of the identical aclarationa made in 
the Security Coundl by the United .KingdDm, 
the Soviet Union and the United States 
on 11th June 1968 
The Government of the [United Kingdom; 
Soviet Union; United States] notes with appre-
ciation the desire expressed by a large number of 
States to subscribe to the treaty on the non-
proliferation of nuclear weapons. 
We welcome the willingness of these States 
to undertake not to receive the transfer from any 
transferor whatsoever of nuclear weapons or other 
nuclear explosive devices or of control over such 
weapons or explosive devices directly or in-
directly; not to manufacture or otherwise acquire 
nuclear weapons or other nuclear explosive 
devices; and not to seek or receive any assistance 
in the manufacture of nuclear weapons or other 
nuclear explosive devices. 
The [United Kingdom; Soviet Union; United 
States] also notes the concern of certain of these 
States that, in conjunction with their adherence 
to the treaty on the non-proliferation of nuclear 
weapons, appropriate measures should be under-
taken to safeguard their security. Any act of 
aggression accompanied by the use of nuclear 
weapons would endanger the peace and security 
of all States. 
Bearing these considerations in mind, the 
[United Kingdom; Soviet Union; United States] 
declares the following: 
Aggression with nuclear weapons, or the 
threat of such aggression, against a non-nuclear-
weapon State would create a qualitatively new 
situation in which the nuclear-weapon States 
which are permanent members of the United 
Nations Security Council would have to act im-
mediately through the Security Council to take 
the measures necessary to counter such aggres-
sion or to remove the threat of aggression in 
accordance with the United Nations Charter, 
which calls for taking "effective collective 
measures for the prevention and removal of 
threats to the peace, and for the suppression of 
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acts of aggression or other breaches of the peace". 
Therefore, any State which commits aggression 
accompanied by the use of nuclear weapons or 
which threatens such aggression must be aware 
that its actions are to be countered effectively by 
measures to be taken in accordance with the 
United Nations Charter to suppress aggression 
or remove the threat of aggression. 
The [United Kingdom; Soviet Union; United 
States] affirms its intention, as a permanent 
member of the United Nations Security Council, 
to seek immediate Security Council action to 
provide assistance, in accordance with the 
Charter, to any non-nuclear-weapon State party 
to the treaty on the non-proliferation of nuclear 
weapons that is a victim of an act of aggression 
or an object of a threat of aggression in which 
nuclear weapons are used. 
The [United Kingdom; Soviet Union; United 
States] reaffirms in particular the inherent 
right, recognised under Article 51 of the Charter, 
of individual and collective self-defence if an 
armed attack, including a nuclear attack, occurs 
against a member of the United Nations, until the 
Security Council has taken measures necessary to 
maintain international peace and security. 
The vote of the [United Kingdom; Soviet 
Union; United States] for the draft resolution 
before us and this statement of the way in which 
the [United Kingdom; Soviet Union; United 
States] intends to act in accordance with the 
Charter of the United Nations are based upon the 
fact that the draft resolution is supported by 
other permanent members of the Security Coun-
cil which are nuclear-weapon States and are also 
proposing to sign the treaty on the non-proli-
feration of nuclear weapons, and that these States 
have made similar statements as to the way in 
which they intend to act in accordance with the 
Charter. 
ANNEXE V 
Texte des declarations ldentiques faites au Conseil 
de securite par le Royaume-Uni, l'U.R.S.S. et les 
Etats-Unls le 11 juin 1968 
Le gouvernement [ du Royaume-Uni ; de 
!'Union Sovietique; des Etats-Unis] prend note 
avec reconnaissance du desir exprime par un 
grand nombre d'Etats de souscrire au Traite sur 
la non-proliferation des armes nucleaires. 
Nous accueillons avec satisfaction la volonte 
manifestee par ces Etats de s'engager a ne pas 
recevoir de qui que ce soit des armes nucleaires 
ni d'autres engins explosifs nucleaires, ni d'ob-
tenir le controle sur des arrqes de ce genre ou 
des engins explosifs, soit directement soit indi-
rectement, a ne pas fabriquer ni acquerir de toute 
autre maniere des armes nucleaires ou autres 
engins explosifs nucleaires, et a ne pas rechercher 
ni recevoir une assistance quelconque en ce qui 
concerne la fabrication d'armes nucleaires ou 
d'autres engins explosifs nucleaires. 
[Le Royaume-Uni; !'Union Sovietique; les 
Etats-Unis] prend egalement note du souci de 
certains Etats adherant au Traite sur la non-
proliferation des armes nucleaires de voir prendre 
des mesures appropriees pour garantir leur secu-
rite ; toute agression s'accompagnant de l'emploi 
d'armes nucleaires mettrait en danger la paix et 
la securite de tous les Etats. 
Compte tenu de ces considerations, [le 
Royaume-Uni; !'Union Sovietique; les Etats-
Unis] declare ce qui suit : 
Une agression avec emploi d'armes nucleai-
res, ou la menace d'une telle agression contre un 
Etat non possesseur d'armes nucleaires, creerait 
une situation qualitativement nouvelle dans la-
queUe les Etats possesseurs d'armes nucleaires 
qui sont membres permanents du Conseil de se-
curite des Nations Unies devraient agir imme-
diatement par le canal du Conseil de securite, 
afin de prendre les mesures necessaires pour 
s'opposer a une telle agression ou pour ecarter la 
menace d'agression, conformement aux termes de 
la Charte des Nations Unies, qui nous invite a 
« prendre des mesures collectives efficaces en vue 
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de prevenir et d'ecarter les menaces a la paix et 
de reprimer tout acte d'agression ou autre rup-
ture de la paix ». Done, tout Etat qui commet 
une agression avec emploi d'armes nucleaires ou 
qui menace de se livrer a une telle agression doit 
savoir que ses actes seront efficacement contre-
carres par des mesures prises conformement a la 
Charte des Nations Unies pour arreter l'agres-
sion ou en ecarter la menace. 
[Le Royaume-Uni; l'Union Sovietique; les 
Etats-Unis] affirme son intention, en tant que 
membre permanent du Conseil de securite des 
Nations Unies, d'obtenir que le Conseil prenne 
des mesures immediates en vue de fournir, con-
formement a la Charte, !'assistance necessaire a 
tout Etat non possesseur d'armes nucleaires, 
partie au Traite sur la non-proliferation des 
armes nucleaires, qui serait victime d'un acte 
d'agression ou ferait l'objet d'une menace d'agres-
sion avec emploi d'armes nucleaires. 
[Le Royaume-Uni; l'Union Sovietique; les 
Etats-Unis] reaffirme en particulier le droit na-
ture! de legitime defense, individuelle et collec-
tive, reconnu par !'article 51 de la Charte, dans 
le cas ou un membre des Nations Unies est l'objet 
d'une agression armee- y compris une agres-
sion nucleaire - jusqu'a ce que le Conseil de 
securite ait pris les mesures necessaires pour 
maintenir la paix et la securite internationales. 
Le vote [du Royaume-Uni; de !'Union Sovi€-
tique; des Etats-Unis] en faveur de la resolution 
actuellement soumise et sa declaration sur la 
fac;on dont [ il ; elle ; ils] [a ; ont] !'intention 
d'agir conformement a la Charte des Nations 
Unies, sont fondes sur le fait que la resolution 
est appuyee par d'autres membres permanents du 
Conseil de securite qui sont des Etats possesseurs 
d'armes nucleaires et qui se proposent egalement 
de signer le Traite de non-proliferation, et que 
ces Etats ont fait des declarations similaires 
quant a la fac;on dont ils entendent agir confor-
mement a la Charte. 
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Draft Recommendation 
on Czechoslovakia and European security 
The Assembly, 
Condemning the invasion of Czechoslovakia. by the Soviet Union, Bulgaria, Eastern Germa.ny, 
Hungary and Poland; 
Convinced that the inability of the western powers to deter the Soviet Union from such a.ots 
of aggression is, in pa.rt, a consequence of inadequate European influence in the counsels of the 
Alliance; 
Believing that this flagrant violation of the United Nations Charter and of all recognised stan-
dards in international relations requires an immediate reassessment of Soviet intentions as they affect 
both NATO defence planning and East-West agreements in general; 
Believing further that the Soviet forces, by demonstrating their massive strategic mobility 
have significantly altered the balance of forces in Europe, 
RBoo:monms To TBB CoUNCIL 
1. That it act urgently to concert the policies of the member governments, with a. view to exert-
ing greater influence on the policies of NATO ; 
2. That a. concerted policy should be directed to restoring full sovereignty to Czechoslovakia., 
to preventing the recurrence of similar acts of aggression by the Soviet Union, and to assuring the 
security of the NATO countries; 
3. That such a. concerted policy should include the following elements : 
(a) closer political and renewed military integration in NATO, including closer integration of 
French forces with those of the Alliance ; 
(b) an increase in the proportion of the NATO forces to be maintained in readiness on the 
mainland of Europe ; bringing existing units up to full strength ; and an improvement in the 
strategic mobility of these forces ; 
(c) careful consideration of pending and future East-West arms control agreements, in the light 
both of the latest Soviet violation of international agreements and of western interests ; 
(d) the further development of trade and exchanges of information and persons with the 
Soviet bloc, at all levels, directed in particular at the Soviet Union, in order to bring 
home to the peoples concerned the shock and revulsion expressed by all sections of 
western society at this latest act of Soviet aggression. 
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(submitted by Mr. Edwards, Chairman and Rapporteur) 
Introduction 
1. The invasion of Czechoslovakia by the armed 
forces of the Soviet Union, supported by elements 
of those of Bulgaria, Eastern Germany, Hungary 
and Poland, on the night of 20th-21st August 
introduces a new and startling factor into the 
political and strategic considerations that go to 
make up the foreign and defence policies of the 
western countries. 
2. The invasion comes 12 years after the similar 
but bloodier use of force in Hungary, but in a 
situation which posed no military threat to the 
Soviet Union- Czechoslovakia, unlike Hungary 
in 1956, had never asked to withdraw from the 
Warsaw Pact. It has occurred after a period 
when the leaders of the Soviet Union have shown 
increasing interest in reaching limited agreement 
with the western powers in a number of areas, 
thus giving reason to suppose that the Soviet 
Union believed it could achieve more by negotia-
tion than by force. It has occurred in the very 
centre of the NATO front in Europe. 
3. The situation calls for urgent re-examination 
by all western bodies concerned with foreign 
and defence policy, of the assumptions upon 
which these policies have come to be based over 
the last decade ; it will no doubt require the 
revision of some of these assumptions and the 
confirmation of others, but cannot fail to lead 
to significant changes in western policies. Your 
Chairman, in this preliminary paper, analyses 
the situation under three heads : 
western policies as they affect Czecho-
slovakia; 
the consequences of the invasion for the 
organisation of western defence ; 
the consequences of the invasion for the 
conduct of East-West relations. 
CHAPTER I 
Western policies as they affect Czechoslovakia 
4. As the news from Czechoslovakia poured in 
in the small hours of 21st August, the agonising 
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question in the minds of western policy-makers 
was undoubtedly : could any different policies 
have averted the invasion of Czechoslovakia ? For 
certain members of Western European Union in 
particular, the invasion stirred guilty consciences 
which date back to Munich in 1938 when Britain, 
in spite of treaty commitments, wrote off the 
designs of another totalitarian country on Czecho-
slovakia as "a quarrel in a far away country 
between people of whom we know nothing" 1• 
5. Thirty years later there was no treaty com-
mitment on the part of the western democracies 
to assist Czechoslovakia, beyond the commitment 
of the United Nations Charter, which was at no 
time invoked by the Czechoslovak authoriti('s. In 
fact Czechoslovak policy was to seek to settle the 
crisis in the framework of the Warsaw Pact, of 
which Czechoslovakia continued to claim to be 
a loyal member. Yet despite the fact that Czecho-
slovakia offered no military resistance and made 
no appeals for military assistance, there remains 
a moral obligation, over and above considerations 
of political and strategic advantage, which 
requires the western countries to examine their 
policies, to see whether anv of these policies can 
have contributed to making the invasion of 
Czechoslovakia possible, and whethPr any other 
policies can be adopted which will secure the 
withdrawal of Soviet forces and prevent their 
use in similar circumstances in the future. This 
is the subject of this chapter, and, indirectly, of 
Chapter III. 
6. It has been argued that the invasion of 
Czechoslovakia was made possible by the exist-
ence of the North Atlantic Treaty and the 
Warsaw Pact, and that this system of military 
alliances arose directly from the Yalta agree-
ments of February 1945 which supposedly 
established guaranteed spheres of influence for 
the United States and the Soviet Union in 
Europe. The abolition of the military pacts, the 
argument continues, would destroy the system 
which made the Soviet invasion pos..c;ible. This 
argument must first be demolished-its premises 
are inaccurate and its conclusion invalid. 
I. Neville Chamberlain, broadcast to the British people, 
27th September 1938. 
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Introduction 
1. L'invasion de la Tchecoslovaquie par les for-
ces armees de 1 'Union Sovietique, appuyees par 
des elements bulgares, est-allemands, hongrois et 
polonais, dans la nuit du 20 au 21 aoiit, introduit 
un facteur nouveau et alarmant dans les consi-
derations politiques et strategiques qui gouver-
nent les politiques etrangeres et de defense des 
pays occidentaux. 
2. Cette invasion s'est produite douze ans apres 
le coup de force analogue mais plus sanglant 
entrepris contre la Hongrie, mais dans un con-
texte qui ne constituait pas une menace militaire 
pour l'Union Sovietique; contrairement a la Hon-
grie en 1956, la Tchecoslovaquie n'a jamais de-
mande a se retirer du Pacte de Varsovie. Cette in-
vasion est intervenue apres une periode ou les 
dirigeants sovietiques ont marque un interet 
croissant pour la signature d'accords limites avec 
les puissances occidentales dans un certain nom-
bre de domaines, ce qui donnait tout lieu de croire 
que l'Union Sovietique pensait pouvoir atteindre 
ses buts par la negociation plutOt que par la force. 
Cette invaRion a eu lieu au centre meme du front 
de l'O.T.A.N. en Europe. 
3. La situation exige une reevaluation imme-
diate, par tons les organismes occidPntaux compe-
tents en matiere de politique etrangere et de de-
fensP, des hvpotheses sur lesouelles ces politiQues 
ont ete fondees au cours des dix dernif.rPs annees; 
certaines devront sans doute etre revisees, d'au-
tres confirmees, mais elles entra!neront certaine-
ment des changements importants dans les poli-
tiQues de l'Occ;dPnt. Votre presidPnt. flans ce 
rapport preliminaire, analysera la situation sous 
trois angles: 
- lPs politiques de l'Occident avant une in-
fluence sur la situation tchecoslovaque; 
- les incidences de !'invasion sur !'organi-
sation de la defense occidentale; 
- les incidences de ]'invasion sur !'evolution 
des relations Est-Ouest. 
CIIAPITRE I 
Le8 politiques de l'Occident ayant une 
influence sur la situation tchecoslovaque 
4. LorsQue, a l'aube du 21 aoiit, les nouvelles 
de Tchecoslovaquie ont commence a affluer, les 
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hommes d'Etat occidentaux ont dii se poser avec 
angoisse la question suivante: des politiques dif-
ferentes auraient-elles pu empecher !'invasion de 
la Tchecoslovaquie? Dans certains pays de 
l'Union de l'Europe Occidentale, notamment, 
cette invasion reveillait un sentiment de culpabi-
lite qui remontait a Munich, en 1938, date a la-
queUe la Grande-Bretagne, en depit d'engage-
ments contractes par traite, avait mis les visees 
d'un autre pays totalitaire sur la Tchecoslovaquie 
sur le compte d'«une querelle dans un pays loin-
tain entre peuples dont nous ne savons rien» 1• 
5. Trente ans plus tard, i1 n'existait aucun en-
gagement contractuel obligeant les democraties 
occidentales a venir en aide a la Tchecoslovaquie, 
si ce n'est celui de la Charte des Nations Unies, 
qui ne fut invoque a aucun moment par les auto-
rites tchecoslovaques. En fait, la Tchecoslovaquie 
a voulu tenter de resoudre la crise dans le cadre 
du Pacte de Varsovie dont elle pretend rester un 
membre loyal. Si, militairement, elle n'a offert 
aucune resistance et n'a demande aucune assis-
tance, les pays occidentaux n'en restent pas 
moins moralement tenus, au-dela de toute conside-
ration d'interets politiques et strategiques, d'exa-
miner Ieurs politiques pour voir si l'une d'entre 
elles a pu contribuer a rendre cette invasion pos-
sible et si d'autres peuvent etre adoptees qui as-
sureront le retrait des forces sovietiques et empe-
cheront qu'elles soient utilise<'s a nouveau dans 
des circonstances semblables. Tel est l'obiet de ce 
chapitre et, indirectement, du chapitre Ill. 
6. Selon certains, !'invasion de la Tchecoslova-
quie aurait ete rendue possible par !'existence du 
Tra.ite de l'Atlantique nord et du Pacte de Var-
sovie, et ce systeme d'alliances militaires serait la 
consequence directe des Accords de Yalta de 
fevrier 1945 qui auraient assure aux Etats-Unis 
et a I'Union Sovietique des spheres d'influence 
en Europe. L'abolition des pactes militaires de-
truirait done le systeme qui a permis I 'invasion 
sovietique. Il importe d'abord de demolir ce rai-
sonnement: il est fonde sur de fausses premisses 
et la conclusion qui en decoule est sans valeur. 
I. Neville Chamberlain, allooution radiodiffuaee adres-
see au peuple britannique le 27 aeptembre 1938. 
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7. Certainly no military blocs were envisaged 
at the Yalta Conference held in February 1945 
when the armies of the Soviet Union and of 
the western allies were poised on the frontiers 
of Gennany. The Y alta documents contain no 
suggestion of "spheres of influence" - the 
primary consideration was to reach three-power 
agreement on re-establishing governments in the 
liberated countries and settling zones of occupa-
tion in Gennany. Only subsequently did the 
western powers find they had no freedom to 
settle these problems otherwise than on the basis 
of the position on the ground of their forces and 
those of the Soviet Union. 
8. The interpretation of the situation arising 
from the military demarcation between the Soviet 
and western forces at the end of the war has 
been entirely different on each side of this iron 
curtain. The Soviet Union in the immediate post-
war years acted entirely as a colonial power, 
considering all territories at any time occupied 
by its forces as colonies whose government must 
at all times be subordinate to the requirements 
of the Kremlin. By the invasion of Czecho-
slovakia it has reasserted its interpretation of the 
situation. The western powers have at no time 
adopted or sanctioned such an interpretation of 
the de facto post-war situation ; the use of 
external military force to impose a change of 
government or of policy in any NATO country 
could not for one moment be contemplated by 
the Western Alliance. 
9 .. Moreover, ~he existence of the military 
alliances has ansen only and directly from the 
Soviet interpretation of the post-war situation. 
In the latter half of 1945 and throughout 1946 
the United States withdrew the great bulk of 
their anned forces from Europe. The Brussels 
Treaty was signed only in 1948 as a direct conse-
quence of Soviet action in imposing a communist 
govern~ent upon Czechoslovakia under the guns 
of Soviet tanks. The North Atlantic Treaty was 
signed the following year and, at the urgent 
request of the Western European countries the 
United States reversed its policies of the i~ter­
war years by accepting a pennanent military 
commitment on the mainland of Europe. 
10. In short, Soviet colonisation in Eastern 
Europe came first, NATO arose as a consequence 
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and has been successful in preventing any Soviet 
encroachment to the west of the post-war demar-
cation line. There is only one "sphere of influ-
ence" in Europe, and that lies to the east of the 
iron curtain. 
11. But to have been right in the past is not 
necessarily evidence of the correctness of our 
policies today. The alternatives available to the 
NATO countries certainly merit re-examination, 
both in the light of the Czechoslovak situation 
and in the light of any similar action that the 
Soviet Union may be tempted to undertake 
against Rumania tomorrow or any other straying 
member of its flock in the future. 
12. In spite of the military strength of the 
NATO countries, represented chiefly by the 
forces of the United States, the Soviet Union was 
able to employ a massive concentration of mili-
tary force to invade Czechoslovakia on two 
perfectly safe assumptions : 
( i) there would be no confrontation in 
Czechoslovakia with NATO forces ; 
(ii) the NATO forces would not take advan-
tage of Russian involvement in Czecho-
slovakia to seize any territory elsewhere 
along the post-war boundary- in spite 
of the obvious political and strategic 
advantages to the West of the access 
routes to Berlin. 
13. Can the NATO countries contemplate the 
slightest modification in their policy of strict 
non-intervention in the territories to the east of 
the post-war demarcation line? We must clearly 
understand that a continuation of this policy 
gives the Soviet Union unfettered scope to impose 
its will by military force on the lands to the east 
for the foreseeable future. And yet it must be 
concluded that no change in this policy can be 
contemplated by any NATO government. If in 
1938 Britain and France shrank from the risk of 
a war, which they could have been certain of 
surviving and had reasonable assurances of win-
ning, simply because of the casualties they would 
have suffered, there is no possibility today that 
any government, in order to modify the post-1945 
de facto situation, will risk a thennonuclear war 
which no country in Europe would survive in 
any meaningful sense. 
14. Thus the policy of strict non-intervention 
by military means must be endorsed and indeed 
7. ll est certain que, a aucun moment, la Con-
ference de Yalta, qui s'est tenue en fevrier 1945, 
a l'epoque oii les armees de l'Union Sovietique et 
des allies occidentaux se trouvaient aux frontie-
res de l'Allemagne, n'a envisage la formation de 
blocs militaires. Les documents de Y alta ne font 
aucune mention de «spheres d'influence», le prin-
cipal objectif ~yant ete d'obtenir !'accord des trois 
puissances pour le retablissement de gouverne-
ments dans les pays liberes et !'attribution de 
zones d'occupation en Allemagne. Ce n'est que 
par la suite que les puissances occidentales se sont 
trouvees dans l'impossibilite de resoudre ces pro-
blemes autrement que sur la base des positions 
acquises sur place par leurs forces et celles de 
!'Union Sovietique. 
8. La situation resultant de !'existence de cette 
ligne de demarcation militaire entre les forces 
sovietiques et occidentales a la fin de la guerre 
a ete interpretee de f~on totalement differente de 
part et d'autre du Rideau de fer. Dans les annees 
qui ont suivi immediatement la guerre, l'Union 
Sovietique s'est conduite exactement comme une 
puissance coloniale, considerant tous les territoires 
occupes a un moment donne par ses troupes 
comme des colonies dont les gouvernements de-
vaient se plier constamment aux exigences du 
Kremlin. En envahissant la Tchecoslovaquie, elle 
a reaffirme cette interpretation. Les puissances 
occidentales n'ont, a aucun moment, adopte ou 
approuve cette interpretation de la situation 
de facto creee par la guerre; jamais !'Alliance n'a 
envisage un seul instant d'utiliser des forces mili-
taires etrangeres pour imposer un changement de 
gouvernement ou de politique dans un pays mem-
bre de l'O.T.A.N. 
9. De plus, !'existence d'alliances militaires a 
ete uniquement et directement la consequence de 
!'interpretation sovietique de la situation d'apres-
guerre. Dans le dernier semestre de 1945 et tout 
au long de 1946, les Etats-Unis ont retire d'Eu-
rope la plus grande partie de leurs troupes. Le 
Traite de Bruxelles n'a ete signe qu'en 1948, pour 
repondre a !'installation par les Sovietiques d'un 
gouvernement commur.iste en Tchecoslovaquie 
sous la menace de leurs chars. Le Traite de l'At-
lantique nord a ete conclu l'annee suivante et, 
a la demande expresse des pays d'Europe occi-
dentale, les Etats-Unis ont renverse la politique 
qui avait ete la leur entre les deux guerres en 
acceptant un engagement militaire permanent sur 
le continent europeen. 
10. En resume, la creation de l'O.T.A.N. n'a ete 
qu'une reponse a la colonisation sovietique de 
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l'Europe de l'est et elle a reussi a empecher toute 
penetration sovietique a l'ouest de la ligne de 
demarcation creee par la guerre. n n'e:xiste 
qu'une seule «Sphere d'influence» en Europe, 
celle qui se trouve a l'est du Rideau de fer. 
11. Cependant, si nous avons eu raison jadis, cela 
ne signifie pas necessairement que notre politique 
soit la bonne aujourd 'hui. Le choix qui s'offre aux 
pays de l'O.T.A.N. merite certainement d'etre re-
examine en tenant compte a la fois de la situation 
en Tchecoslovaquie et de toute action similaire 
que l'Union Sovietique pourrait etre tentee d'en-
treprendre demain contre la Roumanie ou tout 
autre de ses allies qui s'ecarterait du droit chemin. 
12. Malgre la puissance militaire des pays de 
l'O.T.A.N., constituee principalement par les for-
ces des Etats-Unis, !'Union Sovietique a pu faire 
appel a une vaste concentration de forces armees 
pour envahir la Tchecoslovaquie, en considerant 
a juste titre: 
(i) qu'il n'y aurait aucun affrontement en 
Tchecoslovaquie avec les forces de 
l'O.T.A.N.; 
(ii) que les forces de l'O.T.A.N. ne profite-
raient pas de !'engagement des Russes 
en Tchecoslovaquie pour s'emparer de 
territoires situes en d'autres points de la 
frontiere creee par la guerre, en depit 
des avantages politiques et strategiques 
evidents que presentent pour 1 'Occident 
les voies d'acces a Berlin. 
13. Les pays de l'O.T.A.N. peuvent-ils envisager 
la moindre modification de leur politique de 
stricte non-intervention dans les territoires situes 
a l'est de la ligne de demarcation d'apres-guerre7 
Nous devons bien comprendre que la poursuite de 
cette politique laisse, dans un avenir previsible, 
toute latitude a 1 'Union Sovietique pour imposer 
aux pays de l'est sa volonte par la force des 
armes. Et pourtant, il nous faut admettre qu'a.u-
cun changement de cette politique ne peut etre 
envisage par aucun gouvernement de l'O.T.A.N. 
Si, en 1938, la Grande-Bretagne et la France n'ont 
recule devant les risques d'une guerre a la.quelle 
elles pouvaient etre certaines de survivre et 
qu'elles avaient des chances raisonnables de ga-
subies, il est impossible aujourd'hui qu'un gou-
gner que par crainte des pertes qu'elles auraient 
vernement risque une guerre thermonucleaire a 
laquelle ne survivrait aucun pays d'Europe pour 
modifier la situation de facto ereee apres 1945. 
14. Il nous faut done souscrire a cette politique 
de stricte non-intervention militaire et meme feli-
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credit must be given to the NATO governments 
for refraining from the slightest suggestion of 
military action as the Czechoslovak crisis devel-
oped. It left the Czechoslovak leaders with 
no illusions as to their true position in mili-
tary terms, and any other policy would merely 
have given substance to the Soviet Union's trans-
parent claim of western provocation. 
15. Nor are there the slightest grounds for sup-
posing that if NATO had been dismantled the 
Soviet Union would not have felt its interests 
required it to occupy Czechoslovakia. We have 
already seen that the invasion was predicated on 
the assumption that there was no risk of military 
confrontation. In spite of its propaganda, the 
very acts of the Soviet Union establish quite 
clearly that Czechoslovak policy presented no im-
mediate military threat to the Soviet Union, 
although a long-term strategic threat may have 
been assessed because the Soviet Union could 
have placed progressively less reliance on the 
Czechoslovak forces. The invasion was inspired 
chiefly by fears that the infection of a free press 
and radio in Czechoslovakia would spread in an 
uncontrollable manner into Eastern Germany, 
Poland and the Soviet Union itself ; and by the 
danger that the Soviet economy might be 
deprived of some of its preferential links with 
Czechoslovakia which has been obliged to trade 
with the Soviet Union on terms less favourable 
than those on which the Soviet Union trades with 
western countries. 
16. It may be noted in passing that in strictly 
military terms the United States involvement in 
Vietnam can have had no bearing on the Russian 
decision to invade Czechoslovakia. It is above all 
the risk of thermonuclear war that inhibits the 
West from offering any military succour to 
eastern countries. 
17. If the existence of the North Atlantic forces 
offers no alternative policies we must look 
elsewhere for a means of deterring the Soviet 
Union from pursuing its policy of military domi-
nation. First and foremost, the United Nations 
is the international forum where, despite its 
impotence to impose a solution on a major power, 
world public opinion can now be mobilised more 
effectively than at any time in history. Decisions 
of the Security Council can be expected to have 
no more than moral effect, but the magnitude of 
this effect can be vastly increased by improving 
the western diplomatic position. 
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18. As the Security Council functions in prac-
tice, in a situation such as that arising in Czecho-
slovakia, it is the decision of the uncommitted 
countries that swings the weight of the world's 
moral judgment. The debate in the Security 
Council on the Czechoslovak situation did not 
lead to the diplomatic defeat of the Soviet Union 
that should have been achieved, precisely because 
of the reticent attitude of many non-aligned 
countries. C'zechoslovakia, sticking carefully to 
its policy of demonstrating loyalty to the Warsaw 
Pact, did not call for a meeting of the Security 
Council. Nor did any non-aligned country choose 
to take the initiative. Nor did the Secretary 
General, although this option was open to him. 
It was left to the NATO countries both to 
convene a meeting and to propose a resolution 
condemning the Soviet Union and calling for the 
withdrawal of its forces. 
19. While past practices have made it inevitable 
that the Soviet Union, although a party to the 
dispute, would veto such a resolution, its effect 
on world opinion would not have been lost if 
all other Security Council members had voted in 
favour. In practice, the Afro-Asian countries 
split, Ethiopia and Senegal voting for the resolu-
tion, while Algeria, India and Pakistan 
abstained 1• It is here that the political price is 
paid for United States involvement in Vietnam. 
It is unrealistic to suppose that the countries of 
Africa and Asia will regard the occupation of 
Czechoslovakia at a cost of some 100 lives as a 
serious violation of the United Nations Charter, 
while the war in Vietnam has cost 400,000 
Vietnamese lives but has never been condemned 
by the Security Council. The Secretary General 
is unlikely to take a view at variance with that 
of the Mro-Asian world - he deplored the inva-
sion of Czechoslovakia, called it a serious blow 
to international morality, but did not call for 
the withdrawal of Soviet forces ; in the past he 
has correspondingly termed the war in Vietnam 
a war of national liberation, but not demanded 
the withdrawal of United States forces. 
20. If the principal political action of the NATO 
countries in situations such as that arising in 
C'zechoslovakia is to be concentrated in the 
United Nations, we cannot afford involvements 
which are not manifestly justified in the eyes of 
1. For: France, United Kingdom, United States, Brazil, 
China {nationalist), Canada, Denmark, Ethiopia, Paraguay, 
Senegal; Against: USSR, Hungary; Abstentions: Algeria, 
India, Pakistan. 
citer les gouvernements de l'O.T.A.N. de s'etre 
abstenus de suggerer une action militaire quelcon-
que au moment de la crise tchecoslovaque. Les di-
rigeants tehecoslovaques ont perdu toute illusion 
sur leur situation reelle du point de vue militaire 
et, d'ailleurs, toute autre politique aurait simple-
ment confirme la these peu convaincante invo-
quee par !'Union Sovietique d'une «provocation» 
occidentale. 
15. Rien ne permet, en outre, de supposer que si 
l'O.T.A.N. avait ete demantelee, !'Union Sovieti-
que n'aurait pas estime que son interet lui dictait 
d'occuper la Tchecoslovaquie. Nous avons deja 
vu que !'invasion avait ete lancee en partant du 
principe qu'elle ne comportait aucun risque d'af-
frontement militaire. Malgre la propagande, 
!'initiative sovietique indique clairement que la 
politique tchecoslovaque ne constituait en aucune 
fac;on une menace militaire immediate pour 
!'Union Sovetique, meme si celle-ci a pu y voir en 
germe une menace strategique a long terme dans 
la mesure ou elle aurait du compter de moins en 
moins sur les forces tchecoslovaques. L'invasion a 
ete inspiree au premier chef par la peur de voir 
le virus de la liberte de la presse et de la radio 
tchecoslovaque se propager d'une maniere incon-
trOlable a l'Allemagne de l'est, a la Pologne et 
a !'Union Sovietique elle-meme, et la crainte de 
voir l'economie sovietique privee de certains de 
ses liens preferentiels avec la Tchecoslovaquie qui 
s'est vu imposer, dans ses echanges avec l'Union 
Sovietique, des conditions moins favorables que 
les pays occidentaux. 
16. On remarquera en passant que, du point de 
vue purement militaire, !'engagement des Etats-
Unis au Vietnam n'a pu avoir aucune influence 
sur la decision des Russes d'envahir la Tcheco-
slovaquie. C'est surtout le risque d'une guerre 
thermonucleaire qui a empeche l'Occident d'offrir 
une aide militaire aux pays de l'est. 
17. Si !'existence des forces de !'Alliance n'offre 
pas de politique de rechange, nous devons recher-
cher ailleurs le moyen de dissuader !'Union Sovi€-
tique de poursuivre sa politique de domination 
militaire. En premier lieu, les Nations Unies cons-
tituent la tribune internationale ou, malgre son 
incapacite d'imposer une solution quelconque a 
une grande puissance, !'opinion publique mon-
diale peut desormais se mobiliser plus efficace-
ment qu'a tout autre moment de l'histoire. On ne 
saurait attendre des decisions du Conseil de secu-
rite autre chose qu'un effet moral dont la portee, 
toutefois, peut etre considerablement accrue par 




18. Etant donne, dans la pratique, le fonctionne-
ment du Conseil de securite, c'est la decision des 
pay:s non alignes qui, dans une situation telle que 
la situation tchecoslovaque, determine le jugement 
moral de l'univers. Le debat sur la Tchecoslova-
quie au Conseil de securite ne s'est pas termine, 
comme il aurait du, par la defaite diplomatique 
de !'Union Sovietique, du fait, precisement, de la 
reticence de nombreux pays non alignes. La 
Tchecoslovaquie, s'en tenant soigneusement a sa 
politique de loyaute envers le Pacte de V arsovie, 
n'a pas demande la reunion du Conseil de secu-
rite. Aucun pays non aligne n'a, pour sa part, 
decide d'en prendre !'initiative; le Secretaire gene-
ral non plus, qui en avait pourtant la possibilite. 
C'est aux pays de l'O.T.A.N. qu'il a appartenu de 
convoquer une reunion et de proposer une resolu-
tion condamnant !'Union Sovietique et demandant 
le retrait de ses forces. 
19. Si les pratiques du passe rendaient inevitable 
que l'Union Sovietique s'oppose a cette resolution 
- encore qu'elle fut juge et partie - l'effet sur 
!'opinion mondiale serait reste positif si tous les 
autres membres du Conseil l'avait appuyee. En 
fait, les pays afro-asiatiques se sont partages, 
l'Ethiopie et le Senegal votant pour la resolution, 
tandis que l'Algerie, l'Inde et le Pakistan s'abs-
tenaient 1. Tel a ete le prix, sur le plan politique, 
de !'engagement americain au Vietnam. Il etait 
peu realiste de supposer que les pays d'Afrique et 
d'Asie considereraient !'occupation de la Tcheco-
slovaquie, qui a entraine la perte d'une centaine 
de vies humaines, comme une grave violation de la 
Charte des Nations Unies, alors que la guerre du 
Vietnam, qui a coute la vie a 400.000 Vietnamiens, 
n'avait jamais ete condamnee par le Conseil de 
securite. Il etait peu probable que le Secretaire 
general adopterait un point de vue different de 
celui des pays afro-asiatiques; il a deplore !'inva-
sion de la Tchecoslovaquie, l'a qualifiee de grave 
atteinte a la morale internationale, mais n'a pas 
demande le retrait des forces sovietiques. Dans 
le passe il a, de la meme fac;on, qualifie la guerre 
du Vietnam de guerre de liberation nationale mais 
n'a pas demande le retrait des forces americaines. 
20. Si dans des situations semblables a celle qui 
s'est creee en Tchecoslovaquie, !'action politique 
des pays de l'O.T.A.N. doit se situer essentielle-
ment dans le cadre des Nations Unies, nous ne 
pouvons accepter des engagements qui, aux yeux 
1. Pour: France, Royaume-Uni, Etats-Unis, Bresil, 
Chine (nationaliste), Canada, Danemark, Ethiopia, Para-
guay, Senegal; Oontre: U.R.S.S., Hongrie; AbBtentions: 
Algerie, Inde, Pakistan. 
th9 w~:rld. 'l'he North Atlantic Council should 
W!i&Utly eonsider the situation ; there must be a 
more closely concerted attempt to influence the 
"~t!ons of ita most powerful membel' in the 
hlterests of Europe as a whole ; if this attempt 
f11rUs ~ it haa failed in the past, consideration 
should be glven to a policy of public diEWOciation 
by NATO governments jointly and severally~ 
from any niilitary interventi<m of a NATO 
government occurring outside the geographical 
~ea.. of the North Atlantic Treaty, unless the 
1\Ction has received the prior approval of the 
North Atlantic Council. The possibilities of such 
a policy of dissociation must be weighed against 
the need for the closest coheaion in NATO, and 
must no doubt be considered a last resort. 
21. The political posture of the NATO countries 
in. their relations with the third world, and 
indeed with the copununist countries, will be 
further improved if they eease to describe their 
diplomatic a,nd defence policies as being directed 
a,pinst world communism. "World communism", 
if there ever was such a thing, is dead. The West 
has no quarrel, or should have no quarrel, with 
communism as an economic and political system 
in countries where it has the support of the 
people. But the western powers will oppose by all 
appropriate means the use of force in inter-
national relations. Russian communism is a mat-
ter for the Russians ; Soviet imperialist and 
expansionist policies pose a military threat which 
it is the task of NATO to counter. 
22. East-West relations, which offer further 
scope for influencing Soviet policy, are con-
sidered in Chapter III. 
CRAl'TER II 
The c0111eqtWnces for the org<misation of 
western defence 
23. In this short paper writte'fl, so soon after the 
event~ no attempt is made to reach definite con-
clusions concerning the m~'litary consequences. 
The Committee will wish to give these closer 
att6'1t-tio'R. after hearing the views of the NATO 
political and military authorities. 
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((I) A r-....ment of Souiet fntentfolllf 
24. Classically, defence planning must always 
distinguish between the military capabilities and 
the assumed intentions of a potential adversa:ry. 
The Soviet invasion of Czechoslovakia may 
require a reassessment of both. 
25. Admittedly the unconcealed use of over-
whelming force against Czechoslovakia was made 
® the perfectly valid assumption that there was 
no risk of a military confrontation with the 
NATO powers. But if the Kremlin hawks have 
got away with Czechoslovakia in the teeth of 
world opinion, this fact must give the western 
powers second thoughts about assumed Soviet 
intentions that for the last decade have coloured 
estimates of the force levels necessary for our 
defence. Following the overwhelming military 
success of the Czechoslovak operation, the pres-
tige of the advocates. of force in the Kremlin 
will have increased. We cannot now assume that 
on some future occasion the Soviet Union will 
not take the military initiative by seizing certain 
more exposed parts of NATO territory, which 
for political or strategic reasons may seem impor-
tant to it ~ such are, for example, Berlin, North 
Eastern Greece or parts of Turkey. 
26. A reassessment of possible Soviet intentions 
may very well lead to the conclusion that an 
adequate balance of conventional forces in 
Central Europe will require an increase not in 
total NATO forces but in the proportion of the 
existing British and United States forees which 
are deployed on the mainland. As a corollary, 
the ensuing balance-of-payments problems (but 
not, of course, the actual cost of maintaining the 
forces) should be considered multilaterally by 
the Alliance, and not left to be settled between 
the Government of Germany and those of the 
U:hited States and Britain respectively. As a 
counterpart to the reassessment of the levels of 
conventional forces, the circumstances in which 
nuclear weapons could be used in a tactical role 
require realistic scrutiny, The report by 
Mr. Dodds-Parker ~ assumes greater importance. 
I. Document 440 "The t~ical use of nuclear weapons 
and the defence of Western Europe". 
du monde, ne sont pas manifestement justifies. Il 
importe que le Conseil de l'Atlantique nord exa-
mine cette situation de toute urgence; il doit ten-
ter, par une action etroitement concertee, d'in-
fluencer la politique de son membre le plus puis-
sant, dans l'interet meme de !'ensemble de !'Eu-
rope. Si cette tentative echoue, comme elle l'a fait 
dans le passe, il convient que les gouvernements 
membres de l'O.T.A.N. envisagent de se desolida-
riser publiquement, conjointement et individuel-
lement, de toute intervention militaire d'un gou-
vernement de l'O.T.A.N. en dehors de l'aire geo-
graphique du Traite de l'Atlantique nord, a moins 
que cette intervention n'ait rec;u au prealable !'ap-
probation du Conseil de l'Atlantique nord. Les 
perspectives offertes par cette politique de desoli-
darisation doivent etre examinees compte tenu 
de la necessite d'une cohesion accrue au sein de 
l'O.T.A.N., et doivent, sans aucun doute, n'etre 
envisagees qu'en desespoir de cause. 
21. La position politique des pays de l'O.T.A.N. 
dans leurs rapports avec le tiers monde, et en 
fait avec les pays communistes, sera encore ame-
lioree s'ils cessent de considerer leurs politiques 
en matiere de diplomatie et de defense comme des 
armes contre le communisme mondial. Le «com-
munisme mondial», s'il a jamais existe, est mort. 
Les puissances occidentales n'ont rien a reprocher, 
ou ne devraient rien avoir a reprocher, au com-
munisme en tant que systeme economique et poli-
tique dans des pays ou celui-ci a trouve l'appui 
des populations. En revanche, elles s'opposeront 
par tous les m~yens appropries a !'utilisation de 
la force dans les relations internationales. Le 
communisme russe est l'affaire des Russes, mais 
l'imperialisme et l'expansionnisme sovietiques 
constituent une menace militaire a laquelle 
l'O.T.A.N. doit faire face. 
22. Les relations Est-Ouest, qui offrent d'autres 
possibilites d'influencer la politique sovietique, 
sont examinees au chapitre m. 
CHAPrrRE n 
Les inddences sur l'organisation de la d4fense 
occidentale 
23. Dans ce bref document redige si pres des 
evenements, il ne sera pas tente de tirer des con-
clusi<ms definitives quant au:t consequences mili-
taires. La commission souhaitera sans doute les 
examiner plus attentivement apres avoir pris con-
naissance des vues des instances politiques et mt'li-
taires de l'O.T.A.N. 
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(a) Reevaluation des fntentionB aovietiques 
24. Traditionnellement, les plans militairea doi· 
vent toujours etablir une distinction entre le po-
tentiel militaire et les intentions pretees a un 
adversaire eventual. L'invasion de la TchOOoslo-
vaquie exigera peut-etre une reevaluation de ces 
deux elements. 
25. n est admis que les Sovietiques ont utilise au 
grand jour des forces ecrasantes contre la Tcheeo-
slovaquie en partant de I 'hypothese parfaitement 
valable qu'il n'y avait aucun risque d'affronte-
ment militaire avec les puissances de l'O.T.A.N. 
Mais le fait que, dans cette affaire, les «faucons:. 
du Kremlin s'en soient tires au mepris de !'opi-
nion mondiale, doit inciter les puissances occiden-
tales a reexaminer les intentions qu'elles ont pre-
tees aux Sovietiques et qui, au cours des dix der-
nieres annees, ont influence les estimations du 
niveau des forces necessaires a notre defense. 
Apres le succes militaire ecrasant remporte par 
!'operation de Tchecoslovaquie, le prestige des 
partisans de la force au Kremlin se sera accru. 
Rien ne nons permet de supposer actuellement que 
l'Union Sovietique ne profitera pas d'une autre 
occasion pour prendre !'initiative militaire et 
s'emparer de certains secteurs particulierement 
exposes du territoire de l'O.T.A.N., qui, pour des 
raisons politiques ou strategiques, pourraient lui 
paraitre importants. C'est le cas, par exemple, de 
Berlin, du nord-est de la Grece ou de certaines 
parties de la Turquie. 
26. Une reevaluation des intentions attribuees 
aux Sovietiques pourrait tres bien nous conduire 
a la conclusion qu'un equilibre approprie des for-
ces classiques en Europe centrale exi~e une aug-
mentation non pas des forces globales de 
l'O.T.A.N., mais de la proportion des forces bri-
tanniques et americaines actuellement deployees 
sur le continent. En consequence, il convient QUe 
!'Alliance examine sur une base multilaterale les 
problemes de balance des paiements qui se trou-
veront poses (il ne s'agi.t pas, naturellement, du 
cout reel du maintien des forces) et ne laisse pas 
au gouvernement allemand, d'une part, aux gou-
vernements americain et britannique, d'autre 
part, le soin de trouver entre eux une solution. En 
contrepartie de cette reevaluation du niveau des 
forces classiques, les circonstances dans lesquelles 
les armes nucleaires pourraient etre utili~es sur 
le plan tactique devraient ~tre ~udiees avec l'M-
lisme. Le rapport de M. Dodds-Parker1 rev~t a eet 
egard une importance accr'Ue. 
1. Document 440 : « L'emploi tactique des armes naolt\ai• 
res et la cUfense de l'Europe oooidentale •· 
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(b) Lessons of mobility 
27. From a military point of view the Soviet 
invasion of Czechoslovakia was brilliantly suc-
cessful. It may well be that the forces of the 
Warsaw Pact have demonstrated in this opera-
tion greater strategic mobility than the NATO 
military authorities had thought them to possess. 
In particular, the timing of the arrival of the 
first Soviet T-54 tanks in Prague appears to 
confirm press reports that they were flown in 
by air. The Antonov-22 giant transport aircraft 
is reported to be capable of lifting two of these 
tanks ; the American C-5 transport is not yet 
operational and no European country possesses 
any comparable aircraft. The Committee will 
wish to hear the views of the NATO military 
authorities on this point. 
28. This ability of the Warsaw Pact forces to 
move very quickly- and hence to concentrate for 
an attack with very little warning indeed - has 
two consequences for western defence planning. 
Firstly, it may reinforce the foregoing argument 
for increasing the proportion of conventional 
forces deployed ready on the mainland of 
Europe, in particular through the maintenance 
there of a larger part of the British and United 
States strategic reserves. Secondly, it may justify 
an increase in the proportion of defence expendi-
ture devoted to transport aircraft, to enable 
NATO forces to be more rapidly deployed to the 
flanks if a threat should develop suddenly in 
Greece or Turkey. 
29. The Committee will also wish to hear the 
views of the military authorities on the adequacy 
of early-warning arrangements. 
(c) Strategic implication of the occupation of 
Czechoslovakia 
30. Some reports would have it that the occupa-
tion of Czechoslovakia was demanded by the 
Soviet military authorities in implementation of 
a new forward strategy linked with flexible 
response - the Soviet reaction to changes in 
NATO strategy over the last five years. However, 
as we have argued in the previous chapter, there 
are lio substantial grounds for supposing that the 
Russian staff assessed the Czechoslovak situa-
tion as a strategic threat in the military sense. 
The military occupation of Czechoslovakia was 
designed to achieve political and economic aims. 
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31. While your Chairman was originally of the 
view that as far as western defence planning is 
concerned, the strategic implications of the 
presence of Soviet forces in Czechoslovakia do 
not significantly change the situation, a majority 
of the Committee believed that the balance of 
forces in Europe had changed significantly. It 
can be argued that a change in the nationality 
of the troops lining the frontier with Western 
Germany is not of great significance, considering 
that Czechoslovakia has so far always been 
assessed by the West as a reliable member of the 
Warsaw Pact. Any marginal increase in military 
effectiveness on this front of some 200 kilometres 
can have been achieved only at the cost of deplet-
ing Russian forces elsewhere and of reducing 
the reliability of the 14 Czechoslovak divisions. 
Moreover, the area of this frontier- the Bavarian 
forest - is bad terrain for tank operations. The 
main threat in Central Europe remains 
unchanged along the much longer 700 kilometres 
front between Eastern and Western Germany, 
most of which runs through the very good tank 
country of the North German plains. 
32. But the view of the majority of the Com-
mittee was that the centre of gravity of the 
Soviet forces has moved nearer to the iron 
curtain, thus placing them in a better position to 
launch a surprise attack against Western Europe. 
This majority view is expressed in the recom-
mendation as adopted. 
33. More significant strategically, is the demon-
stration of the complete cohesion of the "loyal" 
Warsaw Pact forces, a large positive factor in 
any assessment of military effectiveness. It is 
offset by the non-co-operation of Rumania 
(Bulgarian forces could not apparently cross 
Rumanian territory) and the reduced relia~ce 
that can be placed on the Czechoslovak forces 
(14 divisions) . 
(d) NATO and Europe 
34. The invasion of Czechoslovakia will once 
again raise the question of a greater European 
contribution to its own defence, and the extent 
(b) Les le~ons de la mobilite 
27. Du point de vue militaire, !'invasion de la 
Tchecoslovaquie par les Sovietiques a ete un bril-
lant succes. Il est fort possible que les forces du 
Pacte de V arsovie aient fait preuve, dans cette 
operation, d'une mobilite strategique superieure 
a celle que leur accordaient les instances mili-
taires de l'O.T.A.N. En particulier, l'heure d'ar-
riyee a Prague des premiers chars T-54 sovieti-
ques parait confirmer les rapports de presse indi-
quant qu'ils avaient ete aeroportes. L'avion de 
transport geant Antonov-22 serait capable, en 
effet, d'emporter deux chars de ce type; le C-5 
americain n'est pas encore operationnel et aucun 
pays europeen ne possede d'appareil comparable. 
La commission souhaitera connaitre les vues des 
instances militaires de l'O.T.A.N. a cet egard. 
28. Cette capacite des forces du Pacte de Var-
sovie de se deplacer tres rapidement - et done, 
de se concentrer en vue d'une offensive dans des 
delais extremement brefs - a deux consequences 
pour la planification de la defense occidentale. 
Premierement, elle peut renforcer !'argument 
precedent en faveur d'un accroissement de la 
proportion des forces classiques en etat d'alerte 
deployees sur le continent europeen, grace au 
maintien, notamment, de contingents plus im-
portants des forces de reserve strategiques britan-
niques et americaines. Deuxiemement, elle peut 
justifier une augmentation du pourcentage des 
credits militaires consacres a !'aviation de trans-
port, afin de permettre aux forces de l'O.T.A.N. 
de se deployer plus rapidement sur les flancs si 
une menace apparaissait brusquement en Grece 
ou en Turquie. 
29. La commission voudra sans doute savoir ega-
lement si les autorites militaires considerent les 
dispositifs de pre-detection comme suffisamment 
efficaces. 
(c) Les incidences strategiques de l'occupation de 
la Tchecoslovaquie 
30. On pretend, dans certains milieux, que !'oc-
cupation de la Tchecoslovaquie a ete exigee par 
les autorites militaires sovietiques en application 
d'une nouvelle strategie «vers l'avant» liee a celle 
de la «reponse flexible» - reaction sovietique 
aux modifications de la strategie de l'O.T.A.N. 
au cours des cinq dernieres annees. Cependant, 
comme nous l'avons montre au chapitre precedent, 
rien ne permet vraiment de supposer que l'etat-
major russe ait considere la situation en Teheco-
slovaquie comme une menace strategique au sens 
militaire du terme. L'occupation militaire de la 
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Tchecoslovaquie a ete entreprise a des fins poli-
tiques et economiques. 
31. Votre president estimait, a l'origine, qu'en ce 
qui concerne la planification de la defense occi-
dentale, les consequences strategiques de la pre-
sence des forces sovietiques en Tchecoslovaquie ne 
modifiaient pas la situation d'une maniere appre-
ciable; la majorite des membres de la commission 
sont persuades, par contre, que l'equilibre des 
forces en Europe se trouve sensiblement modifie. 
On peut pretendre, en effet, que le changement 
de nationalite des troupes placees a la frontiere de 
l'Allemagne occidentale ne revet pas une grande 
importance etant donne que, jusqu'a present, 
l'Occident a toujours tenu la Tchecoslovaquie 
pour un membre sur du Pacte de V arsovie. Toute 
augmentation marginale de l'efficacite du dispo-
sitif militaire sur ce front de quelque 200 kilo-
metres n'a pu etre obtenue qu'au prix d'une 
reduction des forces russes en d'autres points et 
de la confiance qui pouvait etre accordee aux 
quatorze divisions tchecoslovaques. De plus, cette 
zone frontiere - la forete bavaroise - se prete 
mal aux manreuvres de chars. Le principal danger 
en Europe centrale reste ce qu'il etait le long de 
la frontiere de 700 kilometres qui separe l'Alle-
magne de l'est de l'Allemagne de l'ouest et dont la 
majeure partie traverse les plaines d'Allemagne 
du nord qui sont un terrain de choix pour les 
chars. 
32. Mais la majorite des membres de la commis-
sion estiment que le centre de gravite des forces 
sovietiques s'est rapproche du Rideau de fer et 
qu'elles se trouvent, de ce fait, en meilleure posi-
tion pour lancer une wttaque par surprise contre 
!'Europe occidentale. Cette opinion majoritaire 
est exprimee dans la recommandation telle qu'elle 
a ete adoptee. 
33. Plus importante du point de vue strategique 
est la demonstration de la parfaite cohesion des 
forces «loyales» du Pacte de V arsovie, qui consti-
tue un facteur positif important dans toute eva-
luation de l'efficacite militaire. Elle se trouve 
compensee par la non-cooperation de la Roumanie 
(les forces bulgares n'ont pu, semble-t-il, traverser 
le territoire roumain) et la moindre confiance qui 
peut etre accordee aux forces tchecoslovaques 
(quatorze divisions). 
(d) L'O.T.A.N. et l'Europe 
34. L'invasion de la Tchecoslovaquie souleve, une 
fois de plus, le probleme de l'accroissement de la 
contribution de !'Europe a sa propre defense et 
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to which reliance can be placed upon the United 
States commitment to the defence of Europe. 
Undoubtedly the credibility of the United States 
commitment has diminished as that country has 
become increasingly involved in Asia. Any 
success the United States may have in the near 
future in disengaging itself from its Vietnam 
entanglement must, on the other hand, strengthen 
the credibility of its commitment to Europe. The 
hard facts of life remain: United States military 
expenditure is 4 times that of the combined 
expenditures of the WEU countries ; the Warsaw 
Pact countries' expenditure is some 2.3 times as 
great 1• In manpower terms the United States 
armed forces are 1.8 times more numerous than 
those of the WEU countries ; those of the 
Warsaw Pact countries are 2.1 times as numerous. 
In short, any attempt by the European countries 
of NATO to organise a defence which could 
credibly resist any threat from the Soviet Union 
and its allies in the absence of the United States 
would require the European defence effort to be 
doubled or tripled - a policy which few politi-
cians would care to advocate at the present time, 
but one which conceivably the Europeans could 
face if convinced that their survival depended 
upon it. In spite of Czechoslovakia, this is not the 
situation today. 
35. The alternative is to find a means of increas-
ing European influence on American policy 
towards NATO 2• This is a problem which has 
been with NATO since its inception, but which 
will require much closer scrutiny today. It may 
be that a solution can be found through greater 
European independence in the production of 
armaments, particularly of aircraft, and by 
establishing more credible European control over 
strategic nuclear forces. This may conceivably 
be achieved through a revival of proposals for 
a NATO strategic nuclear force, jointly owned 
by the NATO countries. 
36. But the overriding requirement is to increase 
the cohesion and integration of NATO, especially 
by securing the return of French forces to its 
integrated military structure. 
I. In 1967 the United States spent 9.2 % of its GNP 
on defence ; the USSR 8.9 % ; and the WEU countries 
together only 4.6 %· 
2. The need to influence Unites States policy out8ide 
NATO has been stressed in Chapter I. 
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Consequences for East-West relations 
37. Over the last decade the Soviet leadership 
has shown a clear interest in doing business with 
the United States and the Western European 
countries in certain areas of mutual interest -
measures of arms limitation such as the partial 
test ban ; the outer space treaty and now the 
treaty for the non-proliferation of nuclear 
weapons. It has also developed trade with the 
western powers considerably over this period. 
All these areas of potential agreement should 
now be re-examined in the light of various 
considerations : 
( i) can the prospect of agreement be used 
as a means of exercising pressure on 
the Soviet Union ? 
( ii) 
(iii) 
is the western interest in any particular 
agreement as clear today as it was 
before the invasion of Czechoslovakia 
imposed a reassessment of Soviet inten-
tions? 
should any further agreement with the 
Soviet Union be refused for moral 
reasons or because sufficient reliance 
cannot be placed upon the word of the 
Soviet Union? 
38. As far as everyday contact with the Soviet 
Union is concerned, through diplomatic chan-
nels, exchanges of visitors and information media, 
it must be concluded that the western powers 
have every advantage in continuing such ex-
changes both with the Soviet Union and with 
the satellites because there is ample evidence 
that the exchange of ideas between East and 
West has been largely instrumental in bringing 
about such liberalisation as has occurred in the 
Soviet Union and its satellites since the end of 
the war. And it is particularly important to 
continue to influence the Soviet Union itself, 
because permanent change is much more likely 
to radiate from the centre outwards than to be 
absorbed from the periphery, as the Czecho-
slovak crisis has shown. This must not, however, 
preclude the continued and public moral condem-
nation of Soviet aggression. 
39. As far as East-West trade is concerned it 
may similarly be concluded that the western 
celui de la confiance que l'on peut accorder a 
!'engagement des Etats-Unis en ce qui concerne 
la defense de !'Europe. Il est hors de doute que cet 
engagement est devenu moins plausible a mesure 
que les obligations americaines augmentaient en 
Asie. En revanche, tout succes que les Etats-Unis 
pourraient remporter dans un proche avenir pour 
se tirer du bourbier vietnamien renforcerait ne-
cessairement la plausibilite de leur engagement en 
Europe. Restent les dures realites: le budget mili-
taire des Etats-Unis est quatre fois superieur a 
celui de !'ensemble des pays de l'U.E.O.; pour les 
pays du Pacte de Varsovie, le rapport est d'envi-
ron 2,3 1. En ce qui concerne les effectifs, les 
forces des Etats-Unis sont 1,8 fois plus impor-
tantes que celles des pays de l'U.E.O.; celles des 
pays du Pacte de Varsovie, 2,1 fois. En resume, 
toute tentative des pays europeens de l'O.T.A.N. 
pour organiser une defense susceptible de parer 
valablement, en !'absence des Etats-Unis, a tout 
danger emanant de l'Union Sovietique et de ses 
allies, les contraindrait a doubler ou tripler leur 
effort de defense. C'est une politique que peu 
d'hommes d'Etat se soucieraient de preconiser a 
1 'heure actuelle, mais que les Europeens pour-
raient, semble-t-il, envisager s'ils etaient persua-
des que leur survie en depend. Malgre l'affaire 
tchecoslovaque, tel n'est pas le cas aujourd 'hui. 
35. La solution de rechange consiste a trouver les 
moyens d'augmenter !'influence de !'Europe sur 
la politique americaine a l'egard de l'O.T.A.N. 2• 
C'est un probleme inherent a l'O.T.A.N. depuis sa 
creation mais qui, aujourd'hui, exige beaucoup 
plus d'attention. L'un de ces moyens pourrait con-
sister a accroitre l'independance de !'Europe 
dans le domaine de la production des armements, 
notamment des avions, et l'etablissement d'un 
controle europeen plus plausible sur les forces 
nucieaires strategiques. On peut tres bien envisa-
ger d'y parvenir en reprenant les propositions 
tendant a la creation d'une force nucleaire stra-
tegique de l'O.T.A.N., qui serait la propriete 
commune des pays membres de !'organisation. 
36. Mais ce qu'il faut par-dessus tout, c'est aug-
menter la cohesion et !'integration de l'O.T.A.N. 
en assurant notamment le retour des forces fran-
Gaises dans son organisation militaire integree. 
1. En 1967, les Etats-Unis ont consacre 9,2 % de leur 
P.N.B. A la defense, l'U.R.S.S., 8,9 %et les pays de l'U.E.O. 
dans leur ensemble, 4,6 % seulement. 
2. La necessite d'inB.uencer la politique des Etats-Unis 




Les incidences sur les relations Est-Ouest 
37. Au cours des dix dernieres al'.l.n~es, les diri-
geants sovietiques ont marque un net interet pour 
des negociations avec les Etats-Unis et les pays 
d'Europe occidentale dans certains domaines d'in-
teret commun: mesures de limitation des arme-
ments telles que !'interdiction partielle des essais, 
le traite de l'espace extra-atmospherique et, main-
tenant, le traite de non-proliferation des armes 
nucleaires. Pendant cette periode, ils ont aussi 
considerablement augmente les echanges commer-
ciaux avec les puissances occidentales. Il convient 
desormais de reexaminer tous les domaines ou 
pourraient intervenir des accords, compte tenu 
des considerations suivantes : 
(i) la perspective d'un accord peut-elle etre 




pour un accord donne, l'interet de l'Oc-
cident est-il aussi evident depuis la re-
evaluation des intentions sovietiques 
imposee par !'invasion de la Tchecoslo-
vaquie? 
convient-il de refuser tout autre accord 
avec !'Union Sovietique pour des impe-
ratifs moraux ou parce qu'on ne peut 
ajouter suffisamment foi a sa parole? 
38. En ce qui concerne les contacts quotidiens 
avec 1 'Union Sovietique par les voies diploma-
tiques, les echanges de visiteurs et les moyens 
d'information, il convient de conclure que les 
puissances occidentales ont tout avantage a. pour-
suivre ces echanges aussi bien avec 1 'Union Sovie-
tique qu'avec ses satellites, car tout montre A 
!'evidence que l'echange d'idees entre l'Est et 
l'Ouest a largement contribue a susciter la liM-
ralisation qui s~st produite en Union Sovietique 
et chez ses satellites depuis la fin de la guerre. 
Et i1 est particulierement important de continuer 
a exercer une influence sur l'Union Sovietique 
elle-meme, car comme l'a montre la crise tcheco-
slovaque, un changement permanent a beaucoup 
plus de chances de se propager a partir du centre 
que d'etre absorbe a partir de la peripherie. Cela 
ne doit pas, cependant, exelure la condamnation 
morale, permanente et publique de l'agression 
sovietique. 
39. En ce qui concerne les echanges commerciaux 
entre l'Est et l'Ouest, on peut conclure, de meme, 
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purpose is best served by continuing to foster as 
far as possible exports to the Soviet Union and 
the communist countries. The West has nothing 
to fear, and indeed much to gain, from an 
improvement in the Russian standard of living. 
The NATO co-ordinating committee's list of 
banned items should for this reason be kept very 
short. The opportunities for extending trade will 
no doubt continue to be severely limited by the 
centralised import policy of the Soviet Union 
but can be encouraged by as much direct contact 
as possible with the technologists in Soviet 
industry. 
40. In the sphere of East-West agreements of 
strategic importance, the western interest in such 
agreements must be reassessed in the light of 
the latest example of Russian aggression. There 
is a clear case for proceeding with arms control 
agreements where the western interest is felt to 
be as great as the Soviet interest, or where the 
agreement may be likely to contribute to a policy 
of liberalisation in the communist countries. The 
special case of the non-proliferation treaty is 
dealt with by Mr. Housiaux in his report 1 where 
he concludes that the western interest can best 
be served if the treaty comes into force in the 
world at large, but that the adherence of the 
WEU countries other than the United Kingdom 
(whose adherence is required for the treaty to 
come into force) should be postponed until the 
Council judges the situation to be normalised. 
41. In general, it should be noted that only the 
United States is central to the Soviet interest in 
doing business with the western powers ; the 
Soviet Union has certain special demands of 
Western Germany ; France and the United King-
dom are of marginal interest to the Soviet Union 
in the area of East-West agreement. So that here, 
as in the organisation of western defence, the 
influence which the Western European countries 
can exert on United States policy will determine 
to a large extent their ability to influence events 
in the Soviet Union and its satellites. Maximum 
solidarity with Western Germany in resisting 
Soviet pressure and in refuting slanderous Rus-
sian accusations will further strengthen the 
Western Alliance as well as the bargaining power 
1. Document 454. 
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of the European countries vis-a-vis the Soviet 
Union. 
42. Finally, the western powers should closely 
observe the attitude of the Middle Eastern and 
other third world countries to the Soviet Union. 
Any sign of Arab disenchantment with its 
Russian patron should offer scope for a co-
ordinated approach by the West to strengthen its 
economic and political ties with the Arab world 
and perhaps secure a peaceful settlement of the 
Israeli problem. As yet, it must be admitted, 
there is little sign of the Soviet Union losing face 
with its newest proteges. 
Conclusions 
43. Trade and the exchange of persons and 
information with the Soviet Union and the satel-
lites must be continued and developed, and be 
aimed more particularly at the Soviet Union 
itself. 
44. Further East-West agreements in the poli-
tical and strategic spheres should be closely 
examined. The non-proliferation treaty is a 
special case- the adherence of Western European 
Union countries, other than the United Kingdom 
(a depositary government) should be held in 
abeyance. 
45. The strategic mobility of NATO forces in 
Central Europe should be greatly increased ; a 
greater proportion of the United Kingdom and 
United States strategic reserve should be retained 
on the mainland, and existing NATO units 
should be brought up to full strength. 
46. The problems of exercising control within 
NATO should be re-examined with a view to 
increasing European influence, and to increasing 
the European share of the production of arma-
ments. 
47. Every effort should be made to secure the 
return of the French forces to the NATO inte-
grated military structure, and to increase the 
cohesion of NATO in general. 
qu'on ne saurait mieux servir les objectifs de 
l'Occident qu'en continuant a favoriser, dans 
toute la mesure du possible, les exportations vers 
!'Union Sovietique. L'Occident n'a rien a crain-
dre - et il a meme beaucoup a gagner - d'une 
elevation du niveau de vie en U.R.S.S. C'est 
~ourquoi il faut maintenir aussi courte que pos-
sible la liste des articles interdits etablie par le 
comite de coordination de l'O.T.A.N. Les occa-
sions d'etendre les echanges commerciaux conti-
nueront sans doute d'etre severement limitees par 
la politique d'importation centralisee de l'Union 
Sovietique, mais elles peuvent etre encouragees 
~ar des contacts directs, aussi nombreux que pos-
Sible, avec les techniciens de l'industrie sovietique. 
40. Dans le domaine des accords Est-Ouest d'im-
portance strategique, il convient de reevaluer 
l'interet de l'Occident a la lumiere du dernier 
exemple d'agression sovietique. Il est parfaite-
ment justifie de poursuivre la negociation d'ac-
cords sur le controle des armements lorsqu'on 
estime que l'Occident y trouve son interet tout 
autant que les Sovietiques, ou lorsque ces accords 
s?~t s~ceptibles de promouvoir une politique de 
hberahsatwn dans les pays eommunistes. Le cas 
particulier du traite de non-proliferation des 
armes nucleaires est examine par M. Housiaux 
dans son rapport 1 ou il conclut que l'Occident a 
tout interet a voir le traite applique dans le 
monde entier, mais que !'adhesion des pays de 
l:U.E.O. autres que le Royaume-Uni (dont l'adhe-
swn est requise pour que le traite entre en 
vigueur) devrait etre ajournee jusqu'a ce que le 
Conseil estime que la situation est normalisee. 
41. D'une maniere generale, il convient de noter 
que seuls les Etats-Unis presentent un interet pri-
mordial pour les Sovietiques dans leurs relations 
avec les puissances occidentales; l'Union Sovie-
tique formule certaines exigences particulieres a 
l'egard de l'Allemagne occidentale; la France et 
le Royaume-Uni sont pour elle d'un interet mar-
ginal dans le domaine des accords Est-Ouest. Sur 
ce point, comme pour !'organisation de la defense 
occ~dentale, !'influence que les pays d'Europe 
ocCidentale peuvent exercer sur la politique des 
Etats-Unis determinera done, dans une large me-
sure, la faculte qu'ils auront d'influencer les eve-
nements en Union Sovietique et chez ses satellites. 
En temoignant a l'Allemagne de l'ouest une soli-
darite maximum pour resister a la pression des 
1. Document 454. 
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Sovietiques et refuter leurs accusations calom-
nieuses, !'Alliance occidentale sera encore renfor-
cee et le pouvoir de marchandage des pays euro-
peens vis-a-vis de l'U.R.S.S. s'en trouvera accru. 
42. Enfin, il convient que les puissances occi-
dentales observent avec beaucoup d'attention 
!'attitude du Moyen-Orient et des autres pays du 
tiers monde envers l'Union Sovietique. Tout signe 
de desillusion des Arabcs a l'encontre de leur 
protecteur russe devrait ouvrir la voie a une 
tentative coordonnee de l'Occident pour renforcer 
ses liens economiques et politiques avec le monde 
arabe et, peut-etre, apporter une solution paci-
fique au probleme israelien. Jusqu'a present, il 
faut le reconnaitre, I 'Union Sovietique ne donne 
guere !'impression de perdre la face devant ses 
proteges les plus recents. 
Conclusions 
43. Il convient de poursuivre et de developper le 
commerce et l'echange de personnes et d'informa-
tions avec l 'Union Sovietique et ses satellites en 
les orientant plus particulierement vers l'Union 
Sovietique elle-meme. 
44. Il convient d'etudier attentivement les futurs 
accords Est-Ouest dans les domaines politique et 
strategique. Le traite de non-proliferation des 
armes nucieaires constitue un cas particulier; il 
convient d'ajourner !'adhesion des pays de l'Union 
de l'Europe Occidentale autres que le Royaume-
Uni (depositaire du traite). 
45. Il convient d'ameliorer considerablement la 
mobilite strategique des forces de l'O.T.A.N. en 
Europe centrale; une proportion plus importante 
des reserves strategiques du Royaume-Uni et des 
Etats-Unis devrait etre maintenue sur le conti-
nent et les unites existantes de l'O.T.A.N. etof-
fees au niveau de leurs pleins effectifs. 
46. Il convient de reexaminer les problemes poses 
par l'exercice du controle au sein de l'O.T.A.N., 
afin d'accroitre !'influence de l'Europe sur la 
politique des Etats-Unis dans tous les domaines 
et d'augmenter la participation de l'Europe a la 
production des armements. 
47. Il convient de tout faire pour assurer le re-
tour des forces fran<;aises au sein de !'organisation 
militaire integree de !'Alliance et, d'une maniere 
generale, augmenter la cohesion de l'O.T.A.N. 
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Amendment No. 1 
Czechoslouakia and European security 
AMENDMENT No. 11 
tabled by Mr. uan d.er Stoel and others 
In the preamble to the draft Recommendation : 
Leave out lines 4 to 6 ; 
14th October 1968 
Line 9, at end, insert "and in particular that the situation created thereby reinforces the need 
for greater European influence in the counsels of the Alliance ;" ; 
Leave out lines 10 and 11 and insert: "Noting the massive strategic mobility of the Soviet 
forces demonstrated by these events,". 
In the draft Recommendation proper : 
Leave out paragraph 2 and insert: 
"2. That a concerted policy should be directed to assuring the security of the NATO count-
ries, and to the eventual creation of an effective European security system guaranteeing the 
right of self-determination to the nations of Europe." 
In paragraph 3 (b), leave out "an increase in" and insert "careful consideration of"; 
In paragraph 3 (b), leave out from "Europe" to end of sub-paragraph and insert "and of the 
need to improve the quality and mobility of such forces" ; 
Leave out sub-paragraph 3 (c) ; 
In sub-paragraph 3 (d), leave out "trade and" and leave out "directed in particular at the 
Soviet Union". 
Signed: van der Stoel, Housiaux, Silkin 
1. See 5th Sitting, 16th October 1968 (Amendment referred to the Committee on Defence Questions and Armaments.) 
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Amendement n° 1 
La Tchecoslovaquie et la seourite europe.r&ne 
.A.MENDEMENT N° 11 
presente par M. van der Stoel et .Plusiellrs de ses collegues 
Dans le preambule du projet de recommanda.tion : 
Supprimer lea lignea 4 a 6 ; 
A la fin de la ligne 10, ajouter : « et en pa.rticulier que la situation ainsi creee renforce la 
neceasite d'accroitre l'influenoe de !'Europe dans lea oonseils de I' Alliance»; 
Supprimer les lignea 11 et 12 et lea remplacer par: (( Prenant aote de I' extreme mobilite stra-
tegique des farces sovi~tiques demontree par ces ~v~nements, » 
Dans la recommandation elle-meme : 
Supprimer le paragra.phe 2 et le remplacer par : 
« 2. Qu'une politique oonoertee viae a al!lsurer la Mourite des pays de l'O.T.A.N. et 'ventuel-
lement a creer un systeme de securite europeenne efficace garantissant le droit des pays d'Eu-
rope a l'autodetermination.)); 
Au paragraphe 3 (b), remplacer « un aooroissement » par « un exa.men attentif»; 
Au paragraphe 3 (b), supprimer la fin de la phrase a partir du mot (( europeen » et la remplaoer 
par : «et de la n~oessite d'ameliorer la qualite et la mobilite de cea forces» ; 
Supprimer le paragraphe 3 (c); 
Dans le paragraphe 3 (d), supprimer « du commerce et » ainsi que « et nota.mment avec l'Union 
Sovietique ». 
Signi: van rkr Stoel, HO'UBiatix, Silkin 




Amendment No. 2 
Czechoslovakia and European security 
AMENDMENT No. 2 1 
tabled by Mr. de Stexhe 
14th October 1968 
At the beginning of the preamble to the draft Recommendation, after the words "The Assem-
bly", add the following two paragraphs : 
"Recall~ that strict respect of non-intervention in the affairs of States is an essential condition of 
their independence and of peaceful coexistence between nations in accordance with international 
law, the Charter of the United Nations and its Resolutions; 
Recalling that, at the suggestion of the USSR, as recently as December 1965, the 109 mem-
bers at the twentieth General Assembly of the United Nations unanimously adopted a resolu-
tion clearly stating that "all peoples have an inalienable right to complete freedom, the 
exercise of their sovereignty", that "armed intervention is synonymous with aggression", that 
"no State has the right to intervene, directly or indirectly, for any reason whatever, in the 
internal or external affairs of any other State" ;" 
Signed: de Stexhe 
1. See 5th Sitting, 16th October 1968 (Amendment adopted as amended). 
328 
Document 455 
Amendement no 2 
La Tchecoslovaquie et la securite europeenne 
AMENDEMENT N° 2 1 
presente par M. de Stexhe 
U octobre 1968 
Inserer au debut du preambule du projet de recommandation, apres les mots « L' Assemblee, » 
les deux paragraphes su ivants : 
11 Rappelant que le respect rigoureux de la non-intervention dans les affaires des Etats est une 
condition essentielle de leur independance et de la coexistence pacifique des nations, et ce, 
conformement au droit international, a la Charte des Nations Unies et a ses resolutions ; 
Rappelant que tout recemment encore, c'est a la suggestion de l'U.R.S.S. qu'en decembre 1965, 
la XXe Assemblee generale des Nations Unies a adopte, a l'unanimite de ses 109 membres, la 
resolution exprimant clairement que 'tous les peuples ont un droit inalienable a la pleine liberte 
et a l'exercice de leur souverainete'' que •!'intervention armee est synonyme d'agression'' qu' 'aucun 
Etat n'a le droit d'intervenir directement ou indirectement, pour quelque raison que ce soit, 
dans les affaires interieures ou exterieures d'un autre Etat' ; » 
Sign!,: de Stexke 
1. Voir 5e seance, 16 octobre 1968 (Adoption de l'amendement amende). 
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The Assembly, 
Continuation of the North Atlantic Treaty 
MOTION FOR A RECOMMENDATION 
tabled by Mr. Goedhart and others 
14th OetoJ.er 1968 
Noting the terms of Article 13 of the North Atlantic Treaty of 4th April 1949, according to 
which: 
"After the Treaty has been in force for twenty years, any party may cease to be a party one 
year after its notice of denunciation ... " ; 
Aware of the need to maintain the Atlantic Alliance and to reaffirm the cohesion between the 
member countries, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
Urge the member countries of the North Atlantic Alliance to make a solemn declaration stating that 
the Treaty will be considered to be of indefinite duration. 
Signed: Goedhart, Beauguitte, Dodda-Parker, Lenze, Blumenfeld, Leynen, Montini, Berkhan, Hansen, 
Peel 
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Document 456 14 oetohre 1968 
L' Assemblee, 
Prorogation du TraiU de l' Atlantique nord 
PROPOSITION DE RECOMMANDATION 
presentee par M. Goedhart et plusieurs de ses coWgaes 
Prenant acte des dispositions de I' article 13 du Traite de I' Atlantique nord eigne le 4 avril 
1949, selon lesquelles: 
« Apres que le traite aura ete en vigueur pendant vingt ans, toute partie pourra mettre fin au 
traite en ce qui la concerne un an apres avoir avise de sa denonciation le gouvernement des 
Etats-Unis d'Amerique ... »; 
Consciente de la necessite de maintenir I' Alliance atlantique et de reaffirmer la cohesion des 
pays membres, 
REOOMMA.NDE AU CONSEIL 
De prier insta.mment lee pays membres de 1' Alliance de I' Atlantique nord de declarer solennel· 
lement que le traite sera considere comme restant en vigueur pendant une duree illimitee. 
Peel 
Signe: ~kart, Beauguitte, DodJJB-Parker, Lenze, Blumenfeld, Leynen, Montini, Berkhan, Hansen, 
Document 457 
The Assembly, 
The incidence of the Vietnam conflict on 
Western European security 
REVISED DRAFT RESOLUTION 
submitted by Mr. Beauguitte, Rapporteur 
Recalling Resolution 31 of 15th December 1966 ; 
17th October 1968 
Recalling its traditional policy of maintaining the balance of forces in Europe ; 
Welcoming the United States' desire, recently reaffirmed in Washington by the Secretary of Defence, 
to multiply talks with the eastern countries for the limitation of armaments ; 
Noting with satisfaction that the war in Vietnam will not lead to United States' disengagement 
in Europe, 
ExPRESSES THE HOPE 
That the curtailment of bombing in Vietnam and the opening of the Paris talks : 
1. Will herald the definitive conclusion of murderous fighting ; 
2. Will open the way to an early normalisation of the situation in South-East Asia; 
3. Will be a prelude in that part of the world to an era of understanding for mankind which is the una-
nimous wish of all the member States of WEU in their firm attachment to peace, and will lead to the with-




L 'incidence du con (fit du Vietnam sur la 
securite de l'Europe occidentale 
PRO)ET DE ImSOLUTION ImVIS:£ 
presente par M. Beauguitte, rapporteur 
Rappelant sa Resolution n° 31 du 15 decembre 1966; 
17 octobre 1968 
Rappelant sa politique traditionnelle de maintien de l'equilibre des forces en Europe ; 
Se felicitant de la volonte americaine exprimee recemment encore a Washington par le Secretaire 
d'Etat a la defense de developper les entretiens avec les pays de l'est en vue d'une limitation des arme-
ments; 
Enregistrant avec satisfaction que la guerre du Vietnam n'aura pas pour consequence le desengage-
ment des Etats-Unis d'Amerique en Europe, 
SoUHAITE 
Que la limitation des bombardements du Vietnam et l'ouverture des conversations de Paris: 
1. Soient le signe avant-coureur d'un terme definitif aux combats meurtriers ; 
2. Constituent la perspective d'une normalisation prochaine de la situation en Asie du sud-est ; 
3. Apparaissent, dans cette partie du monde, comme le prelude d'une ere de comprehension humaine 
vers laquelle tendent les vreux unanimes de tous les Etats membres de l'U. E. 0. si fermement attaches 
a la paix, et conduisent au retrait des troupes d'infiltration communistes au Vietnam du sud. 
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Document 457 
Amendment No. 1 
The Incidence of the Vietnam conlfict on 
Westem European security 
AMENDMENT No. 1 1 
tabled by Mr. van d.er Stoel 
At the end of the draft Resolution, add a paragraph 4 : 
17th Oetoher 1968 
"4. Will lead to the application of the main principles underlying the 1954 Geneva agreement 
on Vietnam: self-determination for Vietnam and withdrawal of all foreign troops." 
Signed : van der StoeZ 
1. See 7th Sitting, 17th October 1968 (Amendment withdrawn). 
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Document 457 
Amendement no 1 
L'lnddence da confltt da Vietnam sur la 
aecarite de l'Earope occidentale 
AMENDEMENT N° 1 1 
presente par M. van der Stoel 
17 octohre 1968 
A la fin du projet de resolution, ajouter un nouveau paragraphe ainsi rid.ige : 
« 4. Conduisent 8. I' application des principes fondamentaux de l'accord de Geneva conclu en 
1954 sur le Vietnam: l'autodetermin&tion du Vietnam et le retrait de toutes les forces armees 
etrangeres. » 
Signa: ttan der StoeZ 
1. Voir 7• a6anoe, 17 ootobre 1988 (Betrait de l'amendemeut). 
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